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i" janvier 1952. - La lecture de la circulaire aimuelle, commenede en ce jour, nous rappelle opportun6ment quelques lemons du Tres Honor6 Pere. Elle nous fournit egalement quel-

ques nouvelles d'ordre historique... Comme cette partie d'informations interesse egalement les Filles de la Charitl, lectrices
des Annales, il est bon d'ins6rer ici ce coup d'ceil d'ensemble,
ce rapide voyage A travers le monde lazariste, ce tour d'horizon
qui, cette ann6e, ddbute par la Maison-Mere.
Elle n'est pas seulement le centre administratif de la Congregation. C'est la que reposent les restes mortels dc notre
Bienkeureux Pere ; ld, que reside celui en quivotre piCtl filiale
aimc d voir le successeur de saint Vincent. Aussi, quand des
regions les plus eloignes. du monde la p-ermission est demandde
de venir en Europe, le requdrant y erprime toujours son vif
desir de faire connaissance avec la Maison-Mere ou de s'y
retrouver pour quelques jours. Voici done tout d'abord quelques
nouvelles qui la concernent, ainsi que des renseignements relatifs & l'ensemble de la Compagnie.
Apres les Siminaires et les Ecoles apostoliques, les Missions
de France et d'Alg6rie out tenu leur congres ala Maison-Mere.
Ce furent des journees de travail intense, comme le mnriiail
cette weuvre qui demeure notre occupation privildgide. La preuve
en est dans les rapports si interessants qui y furent lus et qu'on
a eu l'heureuse idee de polycopier. Its temoigneut du dtnouement
dclaird avec lequel nos missionnaires vaquent aux missions
dans les milieux populaires qui sont notre lot. Ils montrent lear
souci d'aflier d ce qu'it y a d'essentiel dans nos mdthodes traditionnelles et dans notre esprit l'ouverture d tout ce qui peut
donner un caractlre plus actuel et mieux adapte a ce travail
si important de L'dvangslisation des masses.
C'est avec une affectueuse emotion, vous le comprendrez
aisdment, que nous avons recu d la Maison-Mere, au cours de ces
derniers mois un bon nombre de confrdres rentrant de Chine.
Leur prdsence a etd pour nous un sujet de grande edification.
Meme les plus dges parmi eux ont voulu se rendre utiles. Les
plus jeunes se sont offerts pour reprendre leurs travaux apostoliques dans les pays les plus lointains. Peut-etre leur ddpart
force de Chine nous permettra-l-il de repondre & l'appel du
Ddlegu6 apostolique du Vietnam. Sans parler du secours spirituel asi Filles de la Charitd dont lesaeuvres prennent dans ce
pays un magnifique essor, on nous y demande pour prdcher des
retraitesaux prdtres et aux religieuses avec la perspective d'ouvrir plus tard des maisons de missions proprement dites. Enfin,
ce qui n'est pas sans intdrdt, it ya au Vietnam des promesses de
vocations pour la Compagnie. Plus mdme que des promesses,
puisque nous avons dejd d Dalat plusieurs freres coadjuteurs
vietnamiens et que des 6tudiants ont tdmoign6 leur desir d'entrer chez nous.
Notre Procureur aupres du Saint-SiBge, le bon M. Scognamillo, qui venait de cdldbrer ses noces d'or sacerdotales, a pris
une retraite bien mdritde. Retraite d'ailleurs bien relative, puisque rentrd dans sa chore province de Naples, il y a repris un

-4service actif. Je saisis volontiers l'occasion qui m'est offerte de
le remercier pour un ddvouement de plus de vinyt ans dans tv
poste si important oi4 sa connaissance du milieu, sa grdce souriante, les sympathies qu'il avait su acquarir lui ont permis de
rendre a notre Congreyation de precieux services. II na pas eu,
pourtant, la consolation de voir aboutir ses efforts pour I'approbation de nos noucelles Constitutions. Esperons que cette approbation ne se fera plus attendre lorytemps, et prenons modele
sur la patience dont saint Vincent fit preuve dans une situation
semblable. C'cst d cause de ce retard que nous avons demandc
et obtenu l'autorisationde faire des maintenant des vwux triennaux avant 1'emission des cevux perpetuels. Cette pratique, souhaitie par l'Eylise, et qui figure dans Ic texte de nos nouvelles
Constitutions, offre bien des avantayes ; elle permet notamment
de mnieur connualtre les sujets avant de les appeler d prendre des
engagements definitifs.
Pour remplacer M. Scoynamillo, notre choix s'est portd sur
M. Luigi Bisoglio, jusque-ld Supdrieur du CollBge Brignole Sale
6 Genes. 1 a fait yenereusement, pour le bien de la Compagnie,
le sacrifice de I'activitd intdressante et ficonde qu'il exerfait
dans cette weuvre de formation de missionnaires. Et le zdle, le
savoir faire dont it a fait preuve des le ddbut dans sa nouvelle
fonction attestent que le choir fait de lui dtait heureux.
On vient d'ouvrir d Paris le procen diocdsain en vue de la
bdatification de Steur Rosalie Rendu, Fille de la Charitg qui
donna un si mcrveillcux exemplee d ddcouement aux paucres de
la capitale de la France dans la premiire moitid du xix* sidcle.
Dieu ,euille que cette cause progresse rapidement, et qu'avec
sainte Catherine Laboure et les Bienhourcuses martyres d'Arras
les Filles de la Charite aient en Seur Rosalie ul moddle et une
protectrice dans le service de leurs seigneurs et maitres !
En France, notons encore avec joie l'achvement des travaux de reconstruction au Berceau de saint Vincent de Paul.
11 [ait honneur d la tenace volontW de son Supdrieur, M. Pierre.
Mais je suis sir de traduire ses sentiments en remerciant tous
ceux et celles qui I'ont aide par leur gindrosit a rdaliser cette
trucre si difficile.
A Montpellier, M. Mailhd, Superieur du Grand Sdminaire, a
donau sa demission. Mais ii demeure le cisiteur actif et zld de
la province de Provence. Dans plusieurs dioceses de France, les
co:dques, i cause dt manque de prdtres er aussi parce qu'ils reconnaissnt les arantages qu'offre la direction des Grands S6minnaires assurde par les membres d'une Congregation vou6e spdcialement t cette oeuvre, voudraient bien nous confier la formation de leur clerg. II nous faut, helos ! ddcliner cette offre
honorable, faute de personnel. La bienveillance du cardinal Roques, archevcque de Rennes, nous a permis de ddcider 'ouverture d'une noucelle Ecole apostolique dans le .voisinage de sa
ville architpiscopale (i Chantepie). Apres les travaux d'amenagement et de construction ndcessaires, nous espdrons qu'elle
pourra accueillir ses premiers dlices a lt prochaine rentrde scolaire. Puisse-t-elle, dans ce pays ok la foi s'est conserode vivace,
et ou la formation chritienne de l'enfance, favorise tant I'delosion des vocations sacerdotales, alimenter abondamment dans
quelques annees notre Sdminaire interne de Paris !
A Madrid, M. Canovas, Supdrieur de la maison de la rue
Fernandez de la Hoz, est mort les itrmes A la main, au cours

-5d'une visite canonique de maisons de smeurs. Pour lui succ6der
dans sa charge, nous avons fait appel & M. Mathias Job qui laisse
en Colombie des regrets trbs vifs et unanimes.
La province d'Allemagne se remet peu t pen des coups terribles que lui a portds la guerre. On y souhaite ardemment I'arrivde de jeunes pour la releve, car l'age moyen des ouvriers approche de la soizantaine. Tel M. Acosta Franz, de Limon, qui
vient de celdbrer sa soixantaine de sucerdoce et qui continue
d professer au Petit Siminaire. Puisse-t-il avoir de nombreux
imitateurs !
En Autriche, le recrutement continue a s'amnliorer. Mais
cette province a fait une double perte bien sensible par la mort
de MM. Hammerl et Czeschka. Nous acns e4t trbs heureux du
passage tout recent d Paris de M. Romatorfer, visiteur d'Autriche, qui a charme tout le monde par sa cordialite souriante.
II y a vingt-cinq ans que la mission du Congo belge fut fondde. A i'occasion de ce premier jubil., M. Menu, visiteur de
Belgique, a parcouru le champ d'apostolat confi6 au Congo d
nos confreres. A son retour, nous avons eu le plaisir de le voir
pendant quelques jours a la Maison-Mere. II nous a bien interesses en nous disant le beau travail qui se fait ld-bas et les
facilit6s qu'y trouvait laction des misfionnaires.
La prosp6ritJ croissante de nos provinces espagnoles continue a faire notre admiration et notre joie. Le visiteur de Madrid a rdsolu de limiter t cent cinquante le nombre des 6l~ves
dans chacune des huit 6coles apostoliques, pour mieux assurer
la qualitd du recrutement. Celui-ci est des plus satisfaisants.
Le grand nombre des 6tudiants a fait ddcider de s4parcr les
thiologiens et de leur construire une maison 4 Salamanque.
Certains d'entre eux pourront suitre les cours de l'lniversit6
pontificale de cette ville, tandis que d'autres prendront leurs
grades 4 l'Universite civile.'A la grande mission donnee simul-taniment dans toutes les paroisses de Barcelone, la province
de Madrid a envoye une centaine d'ouvriers (confreres et memA Cuttack, M. Comle Gebres de la , Hermandad misionera ,,.
vice-visiteur, en remplacement de M. Marcos
rardo a 6td nomma
Venancio, decedd. Des confrBres de la province de Madrid ont
remplack au Perou les confreres de Barcelone ; et cette substitution s'est faite dans une atmosphere d'ddifiante fraternitM.
M. Ojea, risiteur de la province de Madrid, a fait, au cours d'un
long voyage de sept mois, la visite de toutes res maisons de sa
province situ6es en Amdrique. A cette occasion, it a Wtrd6cidd.
pour plus de -facilitd dans l'administration, que les maisons de
'ancienne vice-province des Etats-Unis seraient rattachges directement l Madrid. L'une des vice-provinces espagnoles en Amerique, celle du Venezuela, vient d'dtre drigde en province distincte. Cette decision a 6ti motivee par le diveloppement pris
par cette vice-province sous le gouvernement de M. Gaude Raman qui en devient le premier visiteur.
La province de Barcelone fait preuve, elle aussi, d'une
grande vitalitd. Son visiteur, M. Roca, s'est particulierement
pr6occupd de la bonne organisationdes 6tudes dans les maisons
de formation ; et les reunions tenues daris ce but ont abouti
a des rdsultats tr4s pratiques. Puissent-elles assurer d la province de Barcelone le personnel nombreux et bien pr6pare qu'il
lui faut pour rdpondre aux exigences des ceuvres, en Espagne
et dans la vice-province du Honduras. Dans cette derniere, le

vice-visiteur, M. Ramis Jaime, a eOdd son poste.de vice-visitcur

a M3.Garcia-Villas Josd. La mission generale de Barcelone a vu

un firand nombre de nos confreres de la province s'adonner d
l'ecanyelisation de quartierspopulaires, tout a fait dans resprit
de saint Vincent ; et I'Archevdque de Barcelone leur a dit toute
sa joie des beaux succes remportes par eux.
La province de Hollande offre celte double particularita
d'acoir un rccrutement nombreux et de ne possdder que peu
de maisons dans la mntropole. C'est pourquoi, non contente dei
fournir des suljets 4 ses deux vice-provinces des Indes naerlandaises et du Brisil, clie peut venir en aide d. des provinces
qui n'ont pas le personnel suffisant. C'est ainsi que M. Lansu.
risitcurde Hollande, a prtv d M. Stakelum, visiteur des EtatsUnis occidentaux. quelques-uns de ses confreres dont le devouement est dVja tris apprdcid. Tout rdcemmcnt, c'est I'Amdrique
Centrale qui a obtenu la promesse de l'envoi prochain de quatre ou cinq confrdres hollandais. Je ne puts que nme rdjouir de
cette entr'aide fraternelle si eonforme aux ddsirs de saint Vincent.
Dans la vice-province hollandaise du Br6sil, M. Guillaume
Vacssen m'a pri6 d'accepter sa demission, & cause de son dge
et de son elat de santd. Cedant & ses instances, nouw lui avon"
donn, pour successeur M. Jean Rijnties. Mais nous esptrons qu'
ce aiillant missionnaire fera longtemps encore l'idification de
tous par sa ferceur et son zile, ainsi que son fr&re Jean, comme
lui vrtlran des missions du Brisil.
La proiduce de Hollande vient de faire une perte sensible
par le dec6s du cher et venTre M. Henri Romans. Apres avoir
passe los premieres annees de son sacerdoce dans I'euvre des
Grands SCminaires en France, il avait regagnd son pays d'oriyine. II fut risiteur de la provinee de Hollande, puis devint assistant dc la Congrelation. Apres la derniire assembl6e gqnarale.
it rentra de nouveau en Hollande. Tout, en lui, se reunissait
pour gagner I'estime et la sympathie : 'aminitO de son caractfre, une competence 4 laquelle son humilitd donnait encore
plus de prix, un grand amour et un ddvouement sans limite d
la petite Compagnie, dont it possddait 6minemment I'esprit.
Ptisse-t-il avoir de nombreux imitateurs !
Nous itions sans nouvelles de nos confreres de Hongrie
depuis pros d'un an. Aussi est-ce avec joie que nous avons rem,
ces jours derniers, quelques lignes de M. Janisch, visiteur de
la province hongroise. Nos confreres doivent, pour gagner leur
vie. travailler dans les usines ou exercer un mdtier. It leur est
dur de ne pouvoir plus s'adonner aux euvres de leur ministre;
mais its demeurent fideles & leur vocation.
En Irlande et en Angleterre nos confrires out donnd, au
cours de l'ann&e 1951 un nombre record de missions ; et its en
auraient prichi davantage encore si leur nombre avait permis
de rdpondre a toutes les demandes. Une nouvelle 6cole, primaire et secondaire a etW ouverte dans la banlieue de Dublin.
Elle est diej en voie d'agrandissementpour repondre d L'afflux
incessant des eleves. La nouvelle maison des etudiants d Glenart a Wt6 bdnie et inaugurde, l'dt dernier, par I'Archeveque de
Dublin, qui a ftlicitW nos confreres d'avoir un 4tablissement si
bien conditionn6 pour la formation de futurs pretres.
M. Prati, visiteur de la province de Rome, a obtenu d'dtre
releve de sa charge et nous lui avons donnl pour successeur
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M. Amedeo Rossi, Supdrieur du Collage Alberoni, d Plaisance.
Mais ita donnd un bel exemple de ddvouement d la Congrdgation en acceptant, malgrd Iepreuve d'une santd chancetante, de
devenir Supdrieur de la maison de formation de Sienne. A Plaisance, l'Alberoni celebre le deu.xime centenaire de sa fondation.
Le Saint-Pdre a daignd s'associer a ces fetes par un tbl6gramme
de filicitation et I'octroi d'une benediction speciale, tandis que
le Cardinal Pizzardo voulait bien dcrire d cette occasion une
leltre dlogieuse qui rend hommage au travail fecond en rdsultats, accompli dans ce bel dtablissement par nos confreres au
cours de ces deux sidcles.
L'infatigable visileur de Turin, M. Cocchi, se prepare i cdltbrer ses noces d'or sacerdotales. Une nouvelle maison a Otl
ouverte & Milan, une autre i VWrone. De cette derniere ville,
six dleves sont ddjd partis pour 'Ecole apostolique, et M. Cocchi
espore qu'une nouvelle Ecote apostolique pourra y dtre bientdt
crtde. Une soixantaine de sdmzmaristes chinois ont dti accueillis au Colloge Brignole Sale et y poursuivent leurs etudes. Its
bdenficient de la competence et du devouement de notre confrere M. Charles Ou qui les a accompagnds a Genes.
A Naples, le visiteur, M. Cesa, nous a demandd de le dccharget de son office. C'est M. Lapalorcia, le ddvoud procureur de la
province, qui Lui a succddd. On vient de feter la reconstruction
de la maison centraie qui avait etd gravement endommagde par
la guerre et que les indemnitis obtenues ont permis d'amndaget de facon plus moderne.
De Pologne aussi nous dtions depuis bien lonytemps sans
nouvelles. Et voici que ces jours-ci nous recevions du cher
M. Kryska une.lettre bien consolante. Nos confreres peuvent
s'adonner auz wuvres de lear vocation. Recemment, vingt-huit
sdminaristes ont fait leurs premiers vauz, et 'Ecole apostolique compte deux cents didves. La province vient de celdbrer le
troisieme centenaire de I'arrivie des premiers missionnaires en
Pologne. Les circonstances actuelles rendaient particulicrement
emouvant et consolant ce souvenir. La province de Pologne connut, i ses origines, de terribles dpreuves auxquelles on pense
spontantment devant celles qu'il lui faut subir aujourd'hui.: Elles
eurent leur dcho dans les lettres que saint Vincent dcrivit et
dans les conferences qu'il donna i cette dpoque. II doit tdre bien
rdconfortant pour nos confreres de Pologne d'y entendre notre
Bienheureux Pere traduire la douleur qu'il en dprouve et affirmet aux moment les plus critiques son indbranlable espdrance dans un avenir meilleur. Les vice-provinces polonaises
des Etats-Unis et du Brdsil sont de plus en plus obligdes de se
elles-mdmes. Reureusement, elles arrivent a trouver
suffire
sur place les vocations qui leur sont ndeessaires pour la continuation de leurs cuvres. La vice-province du Bresil, qui avait
deja ouvert un Sdminaire interne d Curytiba, complete cette
wuvre en commengant une maison d'dtudes grdce au concours
de deux confreres polonais qui lui viennent 'un de France, I'autre d'Angleterre. Aux Etats-Unis, sous la direction dclairde du
zd•l M. Mazurkievicz, ses confrdres continuent a s'occuper des
intrdts spirituels de leurs compatriotes. Et, en France, quelques confreres de a province de Pologne sont disperses dans let
centres industriels on travaillent les ouvriers polonais.
La province de Portugal a retrouv son autonomie en 1927.
Elle se prepare a cdlbrer les noces d'argent de sa restauration.

-8Depuis cette date, elle a auymientd de quarante-deux membres,
dont vingt-huit pretres. Eu Lgard i son effectif, le chiffre de
ses s0minaristes et Mtudiants est trs satisfaisant.Les vocations
sont nombreuses, et des agrandissements sont projetds dans les
maisons de formation. En Afrique, le cardinalGouveia vient de
confier aux confrbres une nouwelle maison, celle de Rainhlu
Santa Isabel de Taninya, et de d4doubler celle de. Guija, en
cri;ant la nouvelle mission de Nossa Senhora do Amparo. La province a perdu en M. Silveira un excellent confrere dont le ministere 6tait trWs appreciW a Lisbonne.
En Turquie. le Colliqe Saint-Benoit connatt une prosperitO
croissante. II est bien regrettable que. faute d'un renfort qtu
nous ne sommes pas en mesure de lui donner, ii faille de plus
en plus faire appel d des professeurs laiques. Mgr Descuffi, archeveque d'Izmir, et les confreres de cette ville, ont 6td heureux
de voir les services officiels du tourisme s'intdresser aux rutnes d'Eph&se et facitiler i'a;cs, par la construction d'une route
carrossable, du sanctuaire de Panaghia Kapouli.
De Yougosla\ie quelques nourelles ont pu nous parvenir.
Plusieurs confreres y sont encore captifs. Les autres, le plus
souvent isolds, vaquent comme ils le peuvent aux ceuvres de
leur vocation et gardent bien rivant dans leur cceur I'amour de
la Congregation. Un grand nombre des membres de cette province vivent actuellement A l'6tranger. lls y travaillent avec un
zsle qui fait notre ddification et apportent ainsi A d'autres provinces un concours tres procieuz.
Sur le sort de nos confreres de Slovaquie nous savons peu
de chose ; et ce que nous savons. on pouvons conjecturer, n'esl
pas tres rassurant. C'est le temps de l'dpreuve oA se marit la
fidlitf b la ,ocration religieuse. Nos confreres sement actue!lement dans les larmes ; eux ou leurs suecesseurs rdcolteront
dans la joie.
Comme il y a un denti-siecle, fors de la derniare persicutionl
sanqlante, nos missions de Chine nous sont un sujet de douloureuse inquidtude. Mais leur situation est encore plus prooccupante de nos jours. II ne s'agit plus d'une tourmente violente
mais localishe. C'est dans la Chine entiere que l'orage sdvit. II
ne <s'ait plus, de nos jours, de choisir entre l'apostasie ou la
mort. Sans doute, une dizaine de nos confrBres de Chine sont
prisonniers. et I'incertitude ols nous sommes sur plusieurs fdentre Pur est bien angoissante ; c'est le cas notamment pour
M. Tichit, visiteur de la province septentrionale de Chine. Mai,
on ceut enlever d ceux qu'on persecute I'aurdole du martyr. On
tes prfsente comme les serviteurs a gages de l'dtranger, comme
des ennemis de leur pays d'adoption. Apr&s avoir rendu impossible le ministare des missionnaires, on essaie de les discrtditer aux yeux de leurs fiddles. et on les expulse. Que deviendront
les chrdtiens de Chine, mis en demeure de briser le lien qui les
rattache au centre de la catholicitd ? Faut-il craindre l'dtablissement d'une eglise nationale schismatique ? C'est pour nous
un devoir pressant de venir en aide par nos prires a des frres
ainsi mienaces dans leur foi. Le nderologe de la Congregation
et queqlues lignes des Annales (t. 116, p. 133-134) vous font
connaitre et le dechs de Mgr Jean-Baptiste Wang, dveque d'Ankuo, et tout ensemble le noble exemple des vertus de ce ban
missionnaire.
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Mgr Jean de Vienne et Mgr Montaigne sont rentrds en
France, Myr William Quinn est retournd aux Etats-Unis, Myr
Miygnani, qui etait revenu en Italic, a roulu, arec l'encourageinent du Saint-PNre, s'dtablir iz Hong-Kong. Mais n'y ayant pas
d'office determin0, ii a dut demander asile aux confreres de
anille ; et ii vient de nous cdrire pour nous dire sa reconnaissance emue de l'accueil qu'il a recu d'eue.
A titre de parenthse et de Conmpldment de la circulaire,
insdrons ici quelques renseignements parvenus apres sa redaction. Parmi les defunts de la chore province de Chine, voici deux
breves notices : deux figures de vertus vincentiennes : Mgr
Melchior Souen (mort le 23 aout 1951) et M1. Pierre Souen
(mort en aoOt 1951) :
Mgr Souen Melchior, est n6 A Pekin. le 19 novembre 1869 ;
il appartenait h une famiile d'anciens chretiens. un frere aine
I'avait precede dans le sacerdoce. 11 fit toutes ses etudes ,secondaires, philosophie, thdologie), au sBminaire du Pe t'ang A Pdkin : il fut ordonnm
pretre le 24 janxier 1897, par Mgr Sarthou,
vicaire apostolique de Pekin et Tchely Septentrionnal, et fut
envoyd en mission dans le district de Tientsin. Desireux de se
donner tout l Dieu, ii demanda son admission dans la Congregation de la Mission ; ii fut recu au Sdminaire interne i Pekin, le 24 janvier 1899, avec trois autres pretres ; le s6minaire
interne avait alors pour directeur M?.Stanislas Jarlin. aui devint
en 1900 coadjuteur de Mgr Favier, puis en 1905 vicaire apostolique de Pekin.
Apres avoir termind son annee de seminaire interne,
M. Souen fut nommr
professeur de latin au petit seminaire du
Pe t'ang, ii remplit cet office jusJue vers 1920. 11 fut alors envoyl en mission et charge de la chritient6 de Niou Fang : pieux
et r1gulier. un pen efface peut-6tre, ii fit beaucoup de bien dans
cette chretiente ; c'est sons sa direction qu'une eglise fut construite.
En 1924, fut drig6e par la Propagande, la Prefecture apostolique de Li Shien : elle comprenait cinq sous-prefectures d'l
vicariat apostolique de Paotingfou, et une sous-prefecture de
celui de Tchengtingfou : le nombre de chretiens 4tait d'ernviron quinze mille. Ce fut M. Souen qui fut nomm6 prdfet apostolique ; c'est 4 ce titre qu'il prit part au Concile plenier de
Shanghai en 1924.
En 1926, la pr6fecture apostolque de Li Shien de\int vicariat apostolique ; Mgr Souen, nomm6 eveque titulaire d'Esbon,
fut nomm6 vicaire apostolique. C'est . Rome que, le 28 octobre 1926, il rebut de Pie XI la consecration 6piscopale. En juillet 1929, le siege du vicariat fut transf6r6 de Li Shien h An Kuo:
le vicariat prit le nom de vicariat apostolique de An Kuo.
Malgr4 les difficult6s des temps, Mgr Souen se donna tout
entier au soin de sea chretiens : visites des paroisses, confirmations, etc..
A la deniande de Mgr le D•~1gu6 apostolique en Chine il
accepta M. Vincent Lebbe dans son vicariat. Celui-ci, avec
I'approbation du vicaire apostolique, institua deux congr6gations, l'une d'hommes : les petits Freres de Saint-Jean-Baptiste ; I'autre de femmes : Soeurs de Sainte-Th&rese de I'Enfant Jesus. Le but de cette institution 6tait d'introduire en
Chine les ordres monastiques, et aussi de donner des auxiliaires aux missionnaires. La vie de ces religieux et religieuses
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est assez severe, mais sans cl6ture, ce qui permet de les envoyer
dans les \illages : cules, soin des chr6tiens, choses mnaterielles.
En 1936, pour des raisons d'ordre intdrieur, Mgr Souen
donna sa demission de vicaire apostolique et se retira chez les
Petits Freres de Saint-Jean-Baptiste, dans une propridtd que
ceux-ci possedaient non loin de Pdkin. It y vecut dans la priere
et le silence.
11 cut pour successeur A Anjkuo Mgr J.-B. Wang, qu'il eut
la consolation de sacrer dans la cathddrale du P6 tang, le 24 f6vrier 1937. Lors des troubles, 1948, il alla habiLer en la ville
de 1'dkin. dans la procure que les petits Freres y ont dtablie.
C'est la qu'il est mort en aott (22 ou 23 probablement). , II
souffrait beaucoup depuis longtemps ; ii avait meme subi une
operation quelques inois auparavant A I'hopital Saint-Vincent ;
il a ('4t enterr e 25 aoilt i Chala n (Lettre de Soeur Groussard).
M1.Pierre Souen est nI le 11 novembre 1905 & Suan hoa fou.
Cette ville. actuellenient siege d'un 6evchd, ressortissait alors au
xicariat apostolique de Pikin et Tchely Nord. C'est a Pdkin, au
petit sdminaire du Pit'ang qu'il fit ses etudes de latin ; ces
etudes teriinies, ii deianda i entrer dans la Congr6gation. II
fut enoovd a Kashing et re'u au seminaire interne, le 12 septembre 1925. Sdminariste pieux et rdgulier, doux et bon, il fut,
le temps de ses dtudes, ce qu'il a\ait 6et an sdminaire : sa
buiitl, sa modestie. sa rdserve 'ont fait apprdcier de ses directeurs et de ses condisciples ; tres bien doud pour I'intelligence,
il fit de bonnes dtudes de philosophie et de thdologie. Ordonn6
prtitre le 21 fevrier 1932. ii acheva a Kashing, sa quatrisme
annde de thdologie et il fut placet h Pdkin, nommd professeur au
petit sdlninaire du Pet'ang. II resta en cet office jusqu'en 1946 :
A 'elkin, commne a Kashing, it donna 1'exemple de la pietd et
de la regularit , d'un ddvouement sans pareil. II avail tant de
gravitd et de modestie que les s6minaristes ne pouvaient s'emplicher, sinon de le craindre, au moins de le respecter. Ce qu'on
aurait pu lui reprocher peut-dtre, c'eit eR6 une certaine passivit., un peu de faiblesse pour reprendre les ddlinquants, il Ie
reconnaissait, il s'en humiliait ; il aurait bien ddsird quitter
1ensei;nement et aller en mission, I'obdissance lui fut toujours
tres chbre ; il resta au seminaire. II aimait beaucoup la Congregation : il dirigea vers Kashing t: 'sieurs vocations.
En juin 1946, le cardinal Tien fut nommi archeveque de
Pekin. Des son arriv6e. ii changea beaucoup de choses. Rdpondant. le jour de son installation, aux vceux et souhaits de bienvenue qui lui furent offerts, ii dit oue jusque la on n'avait fait
que pidtiner dans les ceuvres, qu'il fallait dordnavant aller de
l'axaut, un vaste champ d'action 6tait ouvert : Son Eminence
faisait allusion au caractere Tien qui veut dire c champ ".
Dans ce but. sans parler des autres modifications qu'il apporta dans le diocese, nous en tenant seulement A celles qu'il
imposa au petit sdminaire, le cardinal jugea a propos d'en faire
une 6cole officielle secondaire, reconnue par le Bureau de I'Education : 1'6tablissement ne porterait plus le nom de a Petit Sdminaire ),mais celui de a Keng Hing Middle School , u Keng.
Ring a est le pr6nom chinois qui signifie i bien cultiver o, et
done, en franaais, 1'6cole s'appelait a College secondaire du Cardinal Tien Keng Hing ,.M. Huysmans, jusque-la directeur du
Seminaire, fut relev4 de son office, et M. Souen fut nommd a
sa place.
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Cette determination modifiait entierement la discipline, les
6tudes, 1'esprit du seminaire. On y devait admettre non seulement les jeunes gens qui se preparaient au sacerdoce, mais
encore tous ceux qui dssiraient y faire des dtudes secondaires :
chretiens et paiens ; le nombre des le6ves en fut, de ce fait,
considdrablement accrO, de cent A cent vingt seminaristes, le
nombre des eleves passa & sept cent.
M. Souen se soumit A son corps defendant : ii accepta la
direction de cette 6cole, mais qu'il eut & souffrir ! Discipline,
programme des 6tudes, corps professoral compos6 de prdtres et
de laics, quelques-uns de ceux-ci etaient paiens, imposes par
le Bureau de I'Education ; les 61~ves venaient de partout : de
la ville de P6kin, du diocese, des dioceses suffragants de Pdkin,
chacun ayant sa formation & part Ajoutons A cela la direction
du materiel, la correspondance et les classes qu'il avait " faire:
la charge 6tait accablante. M. Souen se mit a l'ceuvre simplement. Jusqu'h I'arrivee des communistes, il put tenir, mais avec
le nouveau r6gime, les gros ennuis, les plus grandes difficultes se succ6derent sans repit : indiscipline des 1eeves, dispositions tracassibres des professeurs laics, accusations, visites et
interrogatoires de la police : cette indiscipline des el1ves alia
si loin qu'il n'avait plus de repos meme Ja nuit, il quitta sa
chambre et se r6fugia & l'imprimerie, dans un petit local, pour
avoir un peu de tranquillit6.
Etant donn6s les evenements, il fut de plus en plus apparent que les Europ6ens : missioimaires et Steurs, ne pourraient
plus continuer de travailler, de s'occuper de leurs oeuvres.
M. Tichit, visiteur de la province, pensa alors nommer un provisiteur qul prendrait la direction de la province et des Superieurs qui seraient places A la tlte des maisons de la Congregation. La mesure etait tres sage, elle-s'imposait, d'autant plus
qu'aucune correspondance reguliere n'4tait possible avec le
Supdrieur gnedral. Ce fut a M. Souen qu'il confia la conduite
de la province, comme pro-visiteur.
Mais, le 25 juillet, dans la soirde, M. Souen fut arr6et en
meme temps que M. Tichit et plusieurs autres confreres, les
chaines aux pieds et aux mains, il fut conduit en prison. En
quittant la r6sidence, il aurait dit , qu'il ne reverrait plus le
Pet'ang , ; c'6tait un pressentiment, cette parole se r6alisa a la
lettre.
Quels furent les interrogatoires qu'il eut A subir ? Quelles
furent les accusations port6es contre lui ? C'est le secret de la
Providence, on peut cependant penser qu'il fut surtout question de l'dcole.
M. Souen ne devait pas rester longtemps en prison. Voici
ce qu'ecrit la Soeur Servante de l'HTpital Saint-Vincent :
,( Avant mon depart de PWkin, le 16 septembre, I'on avait
dejd dit que M. Souen etait mort dans la prison ; les chaines
etaient tellement serrees que la circulation ne pouvant se faire,
il y aurait eu infection. On I'aurait transportd dans un hdpital
du gouvernement, c'est Id qu'il serait mort ; la nouvelle fut donnae par une infirmiere de cet h6pital. On ne sut pas d'abord ois
M. Souen avait 6dM enterrt, des chretiens firent des recherches
ct parvinrent d trouver son tom•eau ; son cercueil put 6tre
transportd au cimetiere de Chala, le 5 ddcembre. ,
Une autre lettre dit que la tombe de M. Souen est souvent
visitde par les chretiens qui vont y prier malgre la defense de
la police.
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M. Pierre Souen est mort martyr du devoir : digue couronnement d'une belle vie de devouement, de pi6td, d'obdissance :
bon, humble, oublieux de soi, tel fut M. Pierre Souen.
En Iran. notre confr're Mgr Abel Zayia, archeveque chaldden d'Ourmiah, qui avait fait un s6jour 6 la Maison-MWre it y
a deux ans. et qui nous avail birn difies par sa simplicite et
sa piedt, a EtI rappcl it Dieu h l'6ge de quatre-vingts ans. Le
visiteur de la pruornce d'lran, M. Poiron, a fait agreer sa d&mission. C'est M. LP Cunuder qui le remplace dans cette charge.
Commc celui de Saint-Benoit 4 Istanbul, le college de Ttheran
est en plcin essor ; et comme lui. il souhaiterait le renfort dont
it a besoin.
G e ndre. qui gourernait avec sagesse depuis treize ans
.
A.
..
la prov'ince du Levant can a pass landirection taM. Rivals. Mal(s
acant de quitter l'Orient oii ii se divouait depuis si longtemps,
il a eu la consolation de voir arriver au sacerdoce plusieurs
jeunes confri-res ie Liban, de Syrie et d'Egypte. Grace a ce renfort on a pu reprendre l'wuvre des missions et Tripoli. ~ la
grande joic de 1'Evcquc maronite et des fiddles. Puisse l'Ecole
cette province le perapostolique de Furn-el-Chebak donner
sonnel qui lui permettra d'affermir et d'~lendre ses wuvres '
A Alger, M. Very~s, ancien visiteur, a cdlebrd ses soixante
ans de vocation et rcct aicette occasion la preuve de la ven4ration reconnaissante dont l'cntourent les confreres et les Fille:
de la Charite. Le Grand Seminaire d'Alger s'est rdinstalle&
Kouba. dans le majnifique 0tablissement construit jadis par le
s
legendaire a Pere Girard ,. Les restes du fondateur ont 0t9
cette occasion ramenes dans la chapelle de Kouba. Presidant
ce transfert en presence d'un grand nombre de ses pretres, I'Archeri:quc d'Aler, Mgr Leynaud en a profit6 pour dire sa reconnaissance au.r 6ndnrations de Lazaristes qui ont pendant
plus d'un sicle formr
le clerg6 dc ce diocese.
En Abyssinie. nos confrercs oat pris la direction du Seminaire confie jusqu'•' present au clergg indigene. On leur a deniandi de se charger ensuite du Seminaire rdgional qui assurera la formation de tous les pretres catholiques d'Abyssinie.
Des maintenant on les a prids de recevoir cez eux les grands
seminaristes d'Addis-Abeba. II y a 1aun bel hommage au, d6voucment des glorieux ourriers des origines de la mission et 4
la valeur die crux qui continuent actuellement leur (euvre.
Au dbhut de Vannde 1951 un terrible cyclone a fait d Madagascar de grands racagcs. Le vicariat de Fort-Dauphina subi
des donlnagies sdrieux ; mais, fort heureusement, le cyclone »'a
pas fait de victimes parmi nos confreres. La S. C. de la Propagande e.ramine en ce moment le rapport fait sur le vicariat par
le ddlhi!u apostolique Mgr Lefebvre. 11 est probable que le
Saint-Siege procdera t la division de ce vaste territoire pour
y faciliter et y activer l'euvre d'vangdlisation. Dans son rapport, Mgr Lefebcre se plait a rendre hommage au devouement
des missionnaires et des steurs, regrettant d'autant plus que
leur nombre ne rdponde pas aux exigences du travail qu'ils ont
& faire. Nous attendons en paix la decision de Rome, ne voulant,
comme saint Vincent, que ce qui procurera davantage le bien
des dmes.
Les deux provinces des Etats-Unis continuent leurs diverses
euvres avec un zile dont les rdsultats consolants attestent la
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qualit. Dans la province orientale on a ouvert celte annee une
miaison pour l'wuvre si importante des retraites des laiques, d
Grand Rapids (Michiyan). La province avait ddjd au Canada une
maison de missionnaires dans la banlieue de Toronto. L'Archeceque de cette ville les a pries de prendre une paroisse dans le
voisinage de leur residence. A Philadelphie, la paroisse SaintVincent a fete le centenaire de sa fondation. Dans la province
occidentale, nos confreres ont pris la direction du Svminaire dua
diocese de Galveston d La Porte (Texas). L'Archeveque de Los
Angeles leur a confie d Munlebello (Californie) la nouvelle pa-roisse de Notre-Dame de la MIdaille Miraculeuse.
La province du Mexique s'est vu confier une paroisse importante a Monterey, et la maison de Ciudad Guerreros a 0et
eriyee en residence distincte.
Aux Antilles, la jeune Ecole apostolique commence sa
deuxinme annde avec dix eloves. C'est un ddbut modeste, comme
le souhaitait saint Vincent. Esperons que le grain de sdnevd
deviendra un grand arbre.
En Amirique Centrale, M. Kcrremans a fait agreer sa ddmission de visiteur, et ii est revenu dans sa chBre province de
Colombie oft son retour a dte accueilli avec joie. Pour le remplacer, notre choix s'est portd sur M. Humberto Lara, Supdrieur
du Petit Sdminaire de Panama. Depuis sa nomination, I'Ecole
apostolique de la province a etd transferee de San Salador
a Panama, os il y a lieu d'espdrer qu'elle troucera de meilleures
conditions pour sa prospritd. J'ai ddja dit plus haut que
M. Lansu, visitcur de Holland,. avait bien voulu accueillir favorablement la demande de renfort que tui a adressde M. Lara.
En Argentine, une maison distincte a dtd amenaya e pour
les -tudiants qui, jusqu'd prdsent, se trouvaient & Escobar avec
les sdminaristes. Dieu veuille b6nir ces maisons en formation !
Comme plusieurs autres prorinces de I'Amdrique du Sud, I'Argentine a jadis bendficie d'un renfort venu de France. Actuellement quelques confrdres youyoslaves lui apportent un concours
appreciable.Mais elle devra de plus en plus ne compter que sur
un recrutement.local.
La province du Bresil, eUe aussi, a un nouveau visiteur.
A M. Godinho, qui demandait depuis longtemps d dtre ddcharyg
de son .emploi, nous avons donna comme successeur M. Jose Sales, Superieur du Siminaire de Mariana.
En Colombie, les confrdres ont quittd la direction du Sdminaire de Tunja, mais its ont repris celle du Sdminaire d'Ibague. Ici encore, on a decide la construction d'une nouvelle maison pour les dtudiants. Dieu veuille que dans ce pays si chr6tien se multiplient les vocations & la Mission pour permettre au
zdld visiteur M. Trujillo de renforcer le personnel de ses maisons, notamment des Sdminaires.
Comme la province de Colombie, celle de l'Equateur appelle
de tous ses vceux les nombreux ouvriers dont elle a besoin. Son
Ecole apostolique compte trente-sept dldves, mais elle pourrait
en accueillir cinquante. Souhaitons qu'eUe les ait bient6t. Depuis longtemps le visiteur de cette province, M. Loubbre. souhaitait reprendre l'euvre des missions. 1 vient, dans ce but,
d'accepter une paroisse qui deviendra un centre d'action missionnaire. Parler de Tosagua, oil se fait cette fondation, c'est
'voquer le glorieux souvenir de Mgr Schumacher, dont la m6-
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moire est cntourec de edneration en Equateur. C'est de boa aagure pour l'avenir de cette maison.
La province du Pacifique, elle aussi, souhaite ardemment
du renfort. Son Ecole apostolique marche bien. Elle compte
vingt-quatre el~'es. Dieu veuille qu'un grand nombre de ces enfants aboutissent au sacerdoce ! Le visiteur, M. Padros, attend
imnpatieimment I'arrivee de deux confreres yougoslaves venus
r&ccmmenet de Chine en France,et qui partiront prochainenent
pour le Chili. M. Salas Pantal6on, qui vient de cldbrer ses
soixi.nte ans de saccrdoce. est toujours professeur au Petit S5minaire de Cajamarca. I'uissent sa longtvitW et son activitd servir d'xemple d beaucoup !
La province d'Austraiie vicnt d'ouvrir un nouveau college,
celui de Uendigo. Le college de Bathurst jouit toujours de la
made prosperitd. On vient de confier a nos confr&res d Addlaide.
un Pelit Seminaire reyional qui deviendra ensuite le Grand Sdminaire reyional de cette contree.
Aux Philippines, I'Ecole apostolique a agrandi ses bdtimcnts. Le visileur de la province a fait un accueil empressd et
fralernel a des confreres venus de Chine qui sont heureux de
pottoir se d6iouer aux awuvres de leur vocation dans un pays
qui 'cest pas trop ilotynf de leur ancien champ d'apostolat et
oft is trouvent des Chinois en assez grand nombre.
6 janvier 1952. - Saint Vincent de Paul et Louis Braille.
- En et-tte fotcede 'Epiphanie, ii y a cent ans, mourait a Paris
Louis Braille. universellement connu comme l'inventeur de l'alphabet en farcur des aveuyles. A I'occasion de ce centenaire,
M. Pierre Henri, professeur a I'Institution nationale des Jeunes
Aveug'les. icent d'<cerire et de publier les quelques incidents de
cotte bhri'e existence, si bien remplie : La Vie et l'CEuvre de
Louis Braille jPresses Universitaires de France, 1952 : viii-130,
plus huit planches de hors-texte). Dans cette attachante et solide biog-raphie. 6crite par un aveugle, le nom, la silhouette et
l'\vo;-ation de saint Vincent de Paul apparaissent A plusieurs
reprises.
Mais. savons-nous gendralement que Louis Braille prend
place dans ia lign-e des organistes de la clapelle lazariste,
95. rue de Sevres ? De 1843 h 1851, Braille s'assit en effet.devant
notre modeste Cavailld-Coll et v fit montre de son jeu a preci..
brillant et degag6 ,, p. 108. Des lors, nous trouvons mentionnies p. 112. les visites des Lazaristes qui, a l'Infirmerie de I'Institulion bhoulevard des Invalides), venaient voir et consoler leur
organiste, dans les dernieres semaines de sa vie. A pareil jour.
ii y a un sikcle, Louis Braille s'dteignait phtisique. II fut
inhum6
i
Coupvray (Seine-et-Marne), le 10 janvier 1852.
C'est 1• qu'il 6tait nb, quarante-trois ans auparavant, le
4 janvier 1809. II perdit la vue A trois ans, a la suite d'un vulgaire accident de serpette, qu'imprudemment maniait l'enfant
dans 1'dchoppe de son pcre, bourrelier du village. Comme cela
normalement arrive, aucune image visuelle precise du monde
extdrieur ne devait rester au jeune Louis, ainsi malencontreusement pri\6 de ses yeux.
A l'age de dix ains, 'enfant fut confid a l'dcole renaissante
de Valentin Haiy, instalide depuis fdvrier 1816. A Paris. dans
le vieux sominaire Saint-Firmin, 1'antique Coll6ge des Bons-

-

15 -

Enfants. Comme ses compagnons, Braille y trouvait le souvenir
et I'ombre de saint Vincent de Paul, qui, depuis quasi deux siecles, 6taient attaches a cette demeure, appuyee et encastrde jadis dans la porte Saint-Victor. (Voir Annales, L 71, p. 492-509,
et t. 74, p. 371-374).
Apres le massacre du 3 septembre 1792 (quelque soixanteseize victimes), le Sdminaire de Saint-Firmin fut occup6 (,par
les femmes des defenseurs de la Patrie n ; en 1794, la maison
devenait le siege de la section Sans-Culottes. En 1795, ces antiques bltiments furent cedds au Prytande militaire, mais cette
dotation, dix ans plus tard, par ddcret impdrial du 5 mars 1806,
la Caisse d'amortissement.
fut transfer6e avec compensations.
Le 29 avril 1806, I'Administration des Domaines fit, sans retard,
vendre a les bAtiments, cour et jardin, du ci-devant College des
Bons Enfants ,,(deux mille deux cent vingt-huit metres carrds).
Le sieur Huin devint acqudreur du tout, pour 64.500 francs.
Entre temps, 1'Ecole privee pour aveugles, fondee avant la
Rdvolution, par Valentin Haily, en 1784, avait dtd prise en
charge par la Nation (decrets de la Constituante des 21 juillet
et 28 septembre 1791), et reldgude en 1800 aux Quinze-Vingt,
sur arretds des 4 nivose et 23 ventose an IX, signes par Bonaparte, Premier Consul, qui n'agrdait guere r'esprit un peu chimdrique du philanthrope Valentin Haiiy (1745-1822). En 1815,
avec Louis XVIII, l'Institution devait enfin recouvrer son autonomie. Le 24 septembre 1815, apres autorisalion minisltrielle
du 24 ao0t, elle venait de passer, avec le susdit sieur Huin, un
bail avec promesse de vente. Fn 1818, 1'Institution devenait propridtaire.
C'est sur ces entrefaites que, le 15 fevrier 1819, Louis
Braille entrait A l'Institution royale des Jeunes Aveugles (p.
10-26) ; il y vdcut de 1819 A 1843, avec une centaine de pensionnaires : toujours dans le rayonnement de Vincent de Paul,
splcialement honore dans la chapelle de 1'6tab!issement, et dans
le souvenir des Lazaristes qui avaient occup6 cette maison durant plus de cent soixante ans (cf. Coste : Monsieur Vincent,
t. I, p. 172).
Aprcs son stage d'bleve, Louis Braille fut nommd, le 8 aoUl
1828, rdpetiteur. C'est a ce moment qu'il poursuit entre autres
besognes, le perfectionnement de 1'reriture en relief au moyen
de points, telle que l'avait imagind, Barbier de la Serre (17671841).
En 1825, dans ce Sdminaire Saint-Firmin, le systeme
Braille dtait congu dans ses ligues essentielles (p. 35-93). Peu
et mise en ceuvre, cette ecriture, depuis
& peu perfectionnt
internationalisde, rebut en 1854 l'appellation officielle de Braille.
Son auteur 6tait mort
Dix ans auparavant, en 1844, au ddbouchd de la rue de
Sevres, & la sortie de l'actuelle station de mdtro Duroc, avaient
iet inaugurds, boulevard des Invalides, les nouveaux bAtiments
de 1'Institution des Jeunes Aveugles. Lh encore suivait et survivait le souvenir de Vincent de Paul, bienfaiteur des pauvres :
il avait dtendu sa protection sur eux, aux Bons-Enfants, que les
aveugles quittaient enfin pour un emplacement plus vaste (onze
mille huit cents metres carrds), et pour une installation modernisde. Aussi, dans leur nouvelle demeure, la chapelle bdnite par
'abbd Dupanioup, alors Suptrieur du Sdminaire Saint-Nicolas
du Chardonnet, le 24 ddcembre 1843, fut plac6e et demeure
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sous le vocable de Vincent de Paul. La charit6 conipatissante
de saint Vincent regardait les pas et le labeur des aveugles.
C'est encore de\aut les reliques de saint Vincent, dans sa chapelle toute proclie du 95, rue de Sevres, que bien souvent pria
sur lForgue Louis Braille. dunt la brbve existence demeure surtout cel~bre par ses efforts et sa r6ussite dans une ecriture
adaptce aux besoins et possibilitis des aveugles. Avec precision et d6tails. M\.Henri -eoquela genese et les cheminemients
de c•tte decou\erte faineuse : le Braille.
Depuis lors. nous est devenue familibre la silhouette de
I'aveugle < aux duigts qui lisent ,, sa main agile et hypersensible parcourt ainusmient et vivenient de gros (1) et rugueux
volumes places sur ses genoux. On le voit encore au claxecin
tie Iurgue : il joue gniiralement de men oire, mais parfois une
main lit un lexte musical, une mdlodie qui ne lui est pas farili're. pendant que I'autre la traduit sur le clavier, tandis que
le pIdalier dtoffe l'accompagnement.
C'est 4 ce systmne Braille, perfectionn6 6videmment, actuellenient internationalise, que !es aveugles de nos jours doivent la
facilite de coniiiiuiquer axec la pensde d'autrui ou de transmiettre la leur. Trouvaille originale et intelligente qu'6voque
et glorifie ce jour centenaire de Louis Braille, alors que nous
le rendent attachant les attentions ddlicates de son testament :
de patronage pour les Aveugles ;
Scent vingt francs, i la Socidti
400 francs a I'Euvre du placement des Aveugles sortis de l'Institution ; quarante francs h l'infirnlerie Marie-Thdrese, afin dy
faire dire des messes pour le repos de mon Ame ; soixante
francs & M. le C:ird de Coupvray. pour des messes et un souvenir A l'Nglise de mon village ; cinquante francs pour Ia Conference Saint-Vincent de Paul a Saint-Nicolas du Chardonnet, lparoisse dont relevait Saint-Firmin et dont il avail touchd I'orgue
de 183 -1839) : cinquante francs pour l'CEuvre des Bons Livres
en points de Mile Champion, de Metz ; cinquante francs pour
!'(Luvre de la Propagation de la Foi : quarante francs a son petit conducteur ; trente francs au gargon de l'Infirmerie ; trente
francs A la garde-malade de nuit ; quarante francs an domestique qui avait soin de sa chambre, etc... n, p. 124-125.
Ces souvenirs de d-sinteressement nous 6meuvent sainement : Louis Braille, a modeste et doux n (2), en quelque sorte
a vraimcnt vdcu dans la famille et le rayonnement charitable,
la foi solide et vive de saint Vincent de Paul. Des lors, en notre
temps, on a agit6 un transfert eventuel de Braille au Pantheon.
Quoi qu'il en soit, aux grands hommes, la Patrie (3) et I'Huimianiltdemeurent toujours reconnaissantes ; mieux que dans des
nccropoles magnifiques leur nom et souvenir est dans le rappel
de leurs bienfaits.
(1) A Paris. la Bibliothbque Braille [des manuscrits en fait), comprend plus de 150.000 volumes, p. 94 ; de meme, & Londres, la National Library for the blind... On salt que diverses bibliotheques ont une
section de livres pour aveugles, telle Le Mans, etc...
(2) De :ors, on comprend, p. 7 et p. 32, I'indignation de M. Henri
devant la rocente biographie de Louis Braille, dcrite par l'Americ;in
Alvin Kugelmas (New-York, 1951) : - imagination dhbridde. invraisenblanoes, anachronismes, pures inventions, made in Hollywood..., etc... *
'3) Le ii avril 1952, a Paris, l'Assemblhe Nationale a adopt4 sans
d6bat le projet de !oi autorisant le transfert des cendres de Louis
Braille au Panlihon. Le transtert a eu lieu le 22 juin 1952.
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9 janvier 1952. - Accompagnd de M. Dulau, secr6taire gendral, le TrBs Honor6 Pere, part pour quelques rapides visites
en Italie : Turin, Sienne, Rome.. II poussa jusqu'1 Naples, oi
le 29 decembre dernier, avec la soixantaine de pretrise de M. Tabernacolo, on fetait la nouvelle mise en etat de la maison dei
Virgini. Voici, puisdes dans un texte copieux des Annali della
Missione 1952, p. 50-65, quelques notes sur ces heures reconfortantes et tout ensemble quelques fragments de discour cqui en
ddgagent le sens.
Le 29 decembre 1951 restera une date memorable dans les
annales de la province de Naples : l'inauguration de la maison
reconstruite dei Virgini.
Traduit en chiffres, le travail materiel peut se resumer
ainsi : sept mille metres cubes de materiaux de construction,
huit mille metres carres de pavage, dix mille metres de fil electrique, trente mille journees de travail.
La messe solennelle fut celebree par M. Lapalorcia, visiteur, en presence des supdrieurs de la province rassembl6s &
cette occasion, et des confreres des trois maisons de Naples, de
M. Fugazza, repr6sentant du Trbs Honord Pere, de M. Bisoglio,
procureur g6ndral pros le Saint-Siege, de M. Amedeo Rossi,
visiteur de Rome. L'eglise dtait pleine de nombreux fid6les et de
Filles de la Charite, dont la respectable visitatrice avec son
Conseil.
Avant la messe, a la sacristie, M. Lapalorcia benit de riches
ornement,.A l'autel, servirent les petits clercs, instruits et guides par M. Menna. Nos clercs etudiants ex6cutaient le chant : une
pure et simple messe gregorienne, combien pieuse dans son execution.
A midi, a agapes fraterneUes , dans le vaste et lumineux
refectoire.
A quinze heures trente, dans la salle de IF a Assunta ",
seance acad6mique. Entre autres invites, on y distinguait de
nombreuses cornettes. Un chceur, composd de nos dtudiants, des
clercs du s6minaire, des apostoliques et juv6nistes du college
voisin Ludovico de Casoria, executa fort bien, accompagnd d'un
excellent orchestre, des chants de choix : Chansonnette sur le
pr6 de A. de Bonis, Rainettes et grillons de R. Casimiri, Nina
nanna (berceuse) de B. Somme, Ezultate Deo de G. Pagella. De
son c6t6, l'orchestre a aussi exdcutd divers morceaux tres applaudis : la Symphonie de I'opdra Sainte Jeanne d'Arc de Verdi,
le Menuet pour cordes de L. Boccherini, la Pie voleuse de Rossini.
Le discours du Supdrieur de la Maison, M. Leone, dvoqua
longuement les ruines et la resurrection de la maison. Lors des
derniers jours d'aott 1914, les Allemands, en d6ferlant vers la
France, incendierent Louvain. La celebre universit6, fibre de
ses traditions catholiques, devint la proie des flammes. Sa grandiose bibliotheque fut devorde par l'incendie. Deux mois plus
tard, le cardinal Mercier, l'immortel primat de Belgique, qui
avait passe de brillantes annees d'6tudes et d'enseignement &
Louvain, se rendit en pelerinage aupres des ruines de sa chore
Universite. Vers le soir. au milieu d'un angoissant silence, ii
contemple le desastre et se demande : a La reverrons-nous un
jour ?... a Et Louvain est ressuscitd, sa bibliotheque fut alors
irtablie.

-

18 -

De ildine, elle detait etre ecoeuree, la voix sanglotante de
nus imissioiaaires, survi\ants comnne par miracle dans la cas
dei Veryini, au iendemnain de l'epouvantable tragedie.
Durant ia nuit du 14 au 15 juillet 1943, une formidable
incursion adrienne fondit sur Naples. De nombreuses bombes
f'lurCIt lainces sur Fantique maison. que ses amples dimlensions Et
sa foraie carree out peut-etre signal'e comme une caserne. Les
buLnbes frappjrent trois cules de F'itnueuble. Le quatrit.vie, au
nord-uue4t, ful epargne, grace a une legere deviation des bonbes qui allern'it creuser un cratlre dans le jardin central. Une
notable partie de i'tditice rmajestueux dtait disloquee, ainlsi qu
les principaux escaliers. Le reste se trouvait dangerie'usment
eudouiutlag6, bien que les principales murailles iussent restees
deluut. La graude chlapelie des Hetraites fut ddmolie A moitlie,
ct vit son tLil arrachl~ : ii en fut de nmýnie pour le grand corridor
attetnant. et les chaitibres qui se trouvaient au-dessous. Sur i'emplacielent de 'ancien Noviciat, le rifectoire, la cuisine et la
dlpense, on ne \oyait qu'amas de ruines.
Daus ce desastre, 1'egliie, la douce et luinineuse gliise, construite d'apris les plans de Louis Vanvitelli (1700-1773). etait
sau\e ! Ie 19 juillet, Lien qu'au milieu de gravals, et inalgre
la tristesse de ces lieures tragiques. on put celebrer la Ifae de
Saint-Vincent. .Mais, ielas ! le 4 aoOt sui\ant, vers les quatorze
lheures, une nou\el.e incursion \enait decocher encore d'autres
boulbes sur di\ers ipuints de la maison, causant d'innombrables
Mrines (t !atteiunailt spucialement l'interessante iMbliothellque.
.Notre ;-lise ne fut pas directement touclhe, mai•., quelques
-ouiihes, tomuiaii! dans l'iiin4-diat voisiiiage lui cau-rtlint do
seisibles doiiiniuaes, dans la violence du ddplacement d'air.
l'resqie tous es autels laLeraux furent disloquis, ququelues-uis
brisis. Le niaitre-autel, suimnontd par le tableau de saint Vincnut, fut iideiine. et de i•mile le clUeur. Quelques bonibes poartant atteigiirent directement quelqu'un des contreforls souteiiitt la coupole centraie ; de graves lesions se produisirent aux
ai'us niajeurs de I'elise, ddtruisant quelques petites tribunes.
s6ca-eant la sacristie, es ornements.
Survint fihialentent la dernidre incursion adrienne allide sur
Naples, dans I'aprus-midi du 6 septembre 1943. Quelqiues bombes toiiberent sur des batisses du Vico Croce ai Mtracoli. a
quelques iiktres a peine de chez nous, occasionnant encore nouvelles ruinit crtdCg;its.
Le bilan total s'a\era ddsastreux, dpouvantable. La maison
dei Veryint sortait de la guerre aux trois-quarts detruite, et
quant au reste, graveinent endommagee.
Eh ! bien, cette naison dei Vergini, la voilt reconstruite :
plus belle.
uineux
adaptle qu'autrefois aux multiples euvres d&
notre voeation.
J'emprunte au bulletin c De Jacobis n une descriptin detaillde des sections reconstruites et meublees a\ec gott, avec
art.
Entrant par la porte principale, et tournant ?i auche, l'o:il
se repose en adiirant le majestueux corridor a des tlercs ,.
l
Illumin 6 par dix ran
des fenitres. Au fond, I'ascenseur grimpe
jUsquaux trois spacieuses terrasses. Dans ce corridor, jadis ur:e
chapelle servait aux rdunions dominicales des clercs externes
de Naples pour leurs assemblees ou fonetions liturgiques. Vu le
changement des conditions, vu aussi que cette chapelle a ete
d6truite lors des bombardeinents, on a cru plus sage de la trans-
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former en salle, dite de I'Assomption, adaptee pour conferences,
congris sacerdotaux ou reunions du iait
catholique.
C'est precisement la salle qui nous accueille en ce momenl.
Du corridor a des Clercs a pread naissance le grand escalier de marbre blanc aux cent quarante marches, d'une dpaisseur de huit centimitres chacune.
Les corridors des quatre Rtages sent un monument de parfaite architecture, propres, amples. Tout au long s'ouvrent de
nombreuses chamnbres, munies d'eau courante, meublees avec
une delgante simplicit6. et lumineuses. Au quatrieme etage, destini h nos Rtudiants en th6ologie, on peut admirer un miracle
do transformation. Un corridor ample, comme ceux des etages
inftrieurs, et de modestes chambres pour chaque etudiant,
quelques salles pour les cours et pour le cabinet de physique,
et finalement une imposante a,Aula mayna a pour conferences,
stances academiques et reunions.
De cette hauteur, h travers les amples croisies. on peut contempler une bonne part du panorama de la ville : la colline de
Capodiinonte avec le palais royal, l'observatoire. la nouvelle basilique de l'Incoromua. et dans le lointain les hauteurs du Scudillo,
le Vomero avec le Castel S. Elmo, la blanche Chartreusede S. Martin, enfin le Vesuve, la mer. la c-te sanueuse de Sorrente.
Au premier Rtage, salle d'oraison, trois fois demolie, fut
trois fois reconstruite. On y voit un autel de marbre surmont6
par unc artistique peinture de Di laio : la \ladone est assise
et garde sur ses genoux I'Enfanl-Jesus b6nissant : A ses c6t6s :
Elisaheth. Jean-Baptiste enfant. et, de part et d'autre, saint
Jonseh et Zarcharie. au milieu d'anges adorateurs, dans de merveilleux elTets d'ombres et de lumibres.
Le rrfectoire, la cuisiie, ia depense, ont 6td reconstruits
aux mi'mes emnplacements qu'avant les bombardements. Le tout
forme un ensemb!e susceptible d'ult6rieurs developpements. Le
rrfectoire est grandiose, accueillant, avec dix grandes fendtres
a verres multicolores. trente-cinq tubes fluorescents servent 8
l'6clairage du soir. de longues tables recouvertes de blanches
nappes de lin, -de nouveaux ronds de cuivre nickel6, des couverts chromes et des carafons de cristal. Le pavd est en plaquettes dmail!ees, genre t Sainte Claire ,. Le tout est domind
par un tableau reprtsentant Jesus lors du repas chez Simon le
pharisien, et sa rencontre avec Madeleine, qui, prosternde i ses
pieds les arrose de ses larmes, les essuie de ses chevux et les
parfuime de ses pricieux onguents.
La cuisine est de type ultra-moderne. Des plaquettes 6mailIdes d'azur reflCtent A I'entour la sereine lumiiere des tubes fluor'scents artistement disposes, et d'une utilisation pratique. Audessus de ces locaux se trouvent, en vole de construction, les
locaux pour les services de buanderie et lingerie.
De ces travaux ex6cutes, durant six longues annees de soucis et d'ennuis, h qui revient le mdrite, a qui la gloire ?
A Dieu. tout d'ahord, source de tout bien et de tout don
parfait, et nous pouvons dire : Si le Seigneur ne s'etait mis
de la partie, personne n'eit pu rdaliser cette reconstruction.
Mais apres Dieu, nous devons notre sincbre admiration et
reconnaissance aux hommes de bonne volontd. Depuis le Bureau
des Travaux publics. dirig6 par le commandeur Luigi del Giudice, h la nmritante Entreprise Roselli, reprdsent6e par les ing6nieurs Pasquale Roselli et Michele Lampo, et par M. Gaetano
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Adaigisio, jusqu'aux ouxriers que, durant des annees, nuus avoas
vus se devouer dans un labeur assidu. di.-ne de I'u\re ctlussale.
neitde avec competence et ardeur. C'est pourquoi nous avons
\oulu leur prdsence i cette fete inaugurate, a:in d adrcsser a
tous indistilctement nos applaudissements, et dire a LtLs notre
vi\e reconnaissance.
Daus cette revue des personnes qui ont servi la reconstruction del Veryini, il est logique que la premiire piace coucerne les superieurs de notre province et de cette maison.
Jadis, ie Saint-l're lui-ind•ue, lors du ddsastre de cette
maison. a\ait pruonoce A lFadresse des missionnaires, des paroles de reconfort et d'encoaragement. Dans une lettre du cardinal Nialione, le 11 aouit 1943, on lisait : a Sa Saintet6 veut que
les Pretres de la Mission se consolent en considdrant que, malyrd l'ecroulemcnt des murs materiels de cette maison, ne s'est
pas &eotUUl'
t'difice de fornmation spirituelle qui s'y est opdrt
dans taut d'dines, et qu'apri's la restauration,tls pourront continuer les glorieuses traditions de la Maison. i Et avec la bbn6diction apostolique, en juillet 1944, Pie XII nous assignail dix
mille lire pour les travaux de restauration en projet.
Certes. a c6t4 des millions dedj ddpenses et A ddpenser, ces
dix mille lire du Saint-PBre ne sont qu'une goutte dans l'immensitV de l'octan. Mlais outre qu'a cette dpoque, dix mille lire
valaient encore quelque chose, elles reprdsentaient la pierre
angulaire de la reconstruction. C'etait en plus I'offrande du
Pape 1
De inmine, le Trbs Honord PBre Robert, alors vicaire gdenral
de la Counrgation, informn du d6sastre apris la premibre incursion aerienie, dcrivait le 15 aout 1943 : a Je prie Dieu de vou
consoler, et lui demande par lintercession de saint Vincent, de
vous donner beaucoup de courage devant cette .preuve... C'est
Lui qui vous donna cette maison, c'est lui qui vousl'a
dtJe !
Lui-:mene vous la rendra.. v
C 'tait I• aussi 1'espoir et I'objet des supplications de M.
Mangiapane, visiteur, et de M. Rispoli, superieur, douloureuseir-int affliges. Ce dernier, le 10 janvier 1944, adressait un chaleureux appel aux confreres de la province, aux Filles de la
Charit6. et h tous les coeurs vincentiens. Et les amis rdpondirent i 1'appel, par leurs prieres et par leurs aum6nes.
Avaut de songer a reconstruire la maison des hommes, sagenent on se prtoccupa de l'aninagement de la demeure de Dieu.
L'-glise fut la preniere restaurde. Peu a pe, atel autel
ar aute
lout fut remis en ordre. si bien qu'en peu de temps I'dgise ee
trouxait simple, et pourtant riche de lumieres et d'art, digne
de I'insigne architecte qui en congut le plan, et adapLte a ses
offices liturgiques.
Pour ce qui concerne la maison, on reussit A faire assez peu.
En sorte que lorsque M. Cesa devint visiteur, et supdrieur del
Vergini. les blessures demeuraient sanglantes et les ruines au
plus haut point affligeantes. Mais il prit son courage & deux
mains et I'insuffla aussi aux autres. Ainsi, sur I'observation d'un
technicien du ginie civil qui, lui miontrant de nouve;les fissuri
dissenindes un peu partout, lui demandait : a Continueronsnous, Pire ? L'entreprise est formidable I ,, le Visiteur rdpondait hardiment : a Oui, il le faut, et completer a tout prix
es travaux commences. n
Cela rappelle un mot bien connu. Un jour, en presence de

Goethe, on discutait d'un projet ; un des interlocuteurs ne put
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s'empecher de s'exclamer : c Cela eat impossible ! - Impossiblel
retorqua a&'instant le pokte ; impossible, dites-vous, eh bien !
raison de plus de I'entreprendre I a De m6me ici : et I'on continua' ! Au milieu des coups de marteau, et au grineement des
machines, au milieu des sifflets et des chants des ouvriers, les
travaux se poursuivaient, dans un rythme tant6t acceldr6, tant6t
ralenti. Un certain moment iznme, tout seiibla s'arrnter. Mais
lorsque M. Cesa se rend a nouveau en Amdrique, pour y chercher la possibilitd d'une aide plus puissante & la province dprouvee, l'espoir de reprendre les travaux se proile & I'horizon.
Dans ie coeur du P. Lapalorcia, son assistant d'abord, et puis
son successeur dans l'olfice de visiteur, brille la mdme flamme
ardente pour les tra\aux en cours, et s'active.sa jeune et vaillante energie. Les noms des Pores Mangiapane, Rispoli, Cesa et
Lapalorcia resteront done graves dans cette histoire de ruines
et de r4surrection..
D'ailleurs. la maison dei Vergini n'en est pas h sa premiere
epreuve, depuis sa fondation en 1668. C'dtait d'abord quelques
maisonnettes & moitid en ruines, et puis la colossale construction que nous admirions jadis, bltie sur les maisonnettes demolies en 1727, par M. Vincenzo Cutica, alors supdrieur & Naples,
et par M. Andr4 Garagni qui en fut le sage architecte. Son histoire est riche de pidte et de saintetd : foyer de grandes ames
trcmptes aux plus rudes travaux de vie spirituelle, oasis reposante. Parmi les missionnaires qui habitlrent ces murs, des
hommes de Dieu ont fait de la priere leur pain quotidien, et
du travail la loi de leur vie. Parmi eux plusieurs saints authentiques, et quelqu'un officiellement inscrit dans le Catalogue des
Bienheureux. J entends parler du Bienheureux Justin de Jacobis. la perle des Missionnaires de la province de Naples ; n6 A
St-Fele (Potenza), en 1800, missionnaire et supdrieur de cette
maison. Ap6tre et premier vicaire apostolique de l'Abyssinie,
mort en 1860. elev6 a I'honneur des autels le 25 juin 1939. Autour de lui, rayonnant de lumidres de vertu et de saintet6 :
M. Cosimo Galilei, premier supdrieur dei Vergini. pienx. lumble, prudent et zeld ; M. Giaeomo Mainieri, qui constitua la maison dei Vergini, hdritibre de ses biens, avec la charge d'en employer les revenus pour la bib!iotheque ; M. Francesco Saverio Noia. grand homme d'oraison, applique I la vie intdrieure,
de doctrine et de prudent conseil. charitable envers les pauvres ;
M. Mantegna, excellent missionnaire, docte professeur Bs sciences physiques, mathdmatiques et astronomiques.
A M. Vincenzo Cutica, la maison dei Vergini doit l'importance de son activite, la sagesse de la disposition de ses Jocaux
selon les exigences de la vie commune, mais surtout la croissance des euvres de notre vocation. Dans son ndcrologe, on lit :
, Dieu, durant sa vie et meme apres sa mort, le glorifia par des
prodiges : ainsi par ses pridres, la duchesse di Madaloni recupdra la vie, et au contact de ses habits un moribond de Giuliano
retrouva presque instantantment la sant6. "
Durant le troisieme centenaire de la Maison, la s6rie se
poursuit par M. Nicolas de Matteis, qui fut le premier novice
de notre Seminaire interne ; M. Pasquale Fiorillo, qui fut &
l'epoque parmi les premiers th6ologiens de Naples ; M, Vincenzo Spaccapietra, admirateur et ami intime de de Jacobis,
decedd archev4eque de Smyrne ; M. Bernardo Ruggiero..
Parmi les murs b6nis de la maison dei Vergini ont Wctos les
plus odorantes fleurs de vie sacerdotale : les v6n6rabies Ignazio
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Ji-ninac,. Mariano Arcieri. Giovanni Guarino, Vincenzo Romano
Mgr S-arielli, le p.nitentier de Rosa : ce sont 1l des noms qui ne
s'uullicnt pas. C'est vrai. mais ils n'y sont pas tous.
I•- mnile le laicat n'a pas echappd A la fascinante attractionl de la maison. De nobles seigneurs, des princes, des dues, des
marquis. des h)nrons. patriciens gentilshonmes de Cour poursuivailnt rhaquc aunre. en la maison dei Vergini, les exercices
spiritukls qui prIduisirent. depuis 1721, taut de fruits de salut
Qu'il suffiscv de citer entre tous le glorieux Alphonse de Ligueri,
dunt le nuin figure dans le catalogue des retraitants de 1722.
Parini ceux qui y assisterent, se trouvent marquds : a don Giuseppe De I iuoro : don Alphonso De Liguoro, son fils ,. C'est
priidiinent lui. le futur saint Alphonse ,qui. dcrixant plus tard
aux nuissiomnaires dei Vergini, allirmait :_, C'est dans votre
maison. durtnt une retraite, que 'ai appris it connaitre Dieu et
d fair le itoude.
l.i Missions au peuple ne furent pas moins nombreuses et
efticaces que les retraites. Qu'il me soit permis de rappeler ce
que saint Vincent lui-i•tiaIe relatait dans une confdrence i ses
inissionitidres. !e 22 aotlt 1649 : , On m'a 6crit que nos confreres 'cca.r de

lMolntcitorio

a

Rome) travaillent avec grande bI-

n'dirli[ic ; trn·cers les monts du Royaume de Naples et que let
haIbiflt.• l d ctrs litu.r sont trbs rustiques et indociles : c'est u
py: '. i :d, brigjands. n Lo.,r.ue Ics missionnaires s'6tablirent
i Naples. en 1668. c'est sur ce terrain qu'ils durent travailler.
Grace ;aux mIissions prichkes au pauvre peuple abandonne. de
Ialii'llElt'ii~s
a•n\er.'-iolns ont 0t6 toujours rdalisdes, ainsi que
de ctuinsoa!;taIs rl6orimes de nmeurs corrompues. Vraiment la
laisii,
deli Veryini a toujours inerite I'dloge que saint Vincent
faisait de quelque mInaisons de son temps : a Grdces a Dieu, iQ
y n plusicurs de nos maisons qui s'emploient presque toute I'anntMt
-'Ir t1rartu.r. ai itle ou telle mission, 4 tel ou tel villaie :
quii ilus., q(ii teinsa, ils travaillent toujours par la misdricorde
de Dieu. a
Cotl" -loricuse tradition s'est maintenue, et meme durant
la guerre, laIaison dei Vergini n'a jamais cess6 de s'adonner k
cc noble devoir.
Quelles soit Ic perspectives d'avenir ? Immenses : missions et exercices pour le peuple. euvre principale de notre \:)cation : exercices spirituels pour le clerg6, retraites au laicat
catholique... Dames de Charite, Louisettes, Enfants de Marie.
Cooperatlours et Coopdratrices. sans oublier \videmment nos
SaIuri. les Iilles de la Cltarit. II v a li de quoi absorber littiralement toute notre vie : sercire beo regnare est.
Avec 1une intention facile i deviner, comme pour veiller sur
la reconstruction niat6rielle de la bttisse. et sur la reconstruetion des (ruvres de notre vocation, a Wtd placte sur le point
culminant de la maison, la blanche Mddaille Miraculeuse.
La statue fut install6e. et elle est une realit6 et un svrmbole. Syinboe de grandeur, mais aussi de son amour pour irhommes... Qu'elle priPe et nous accueile tous indistinctement 3
labri de son manteau. qu'elle nous entoure tous de sa lumikire.
et qu'elle nous delbe a la hauteur de son cour immaculd.
Apri's ces ardentes paroles, deux confreres exprimerent en
vers les sentiments communs : M. Corrao, par une belle ode
intitulee (I Post fata resurgo n, et M. Arena, en de vibrantes strophes saphiques aI alpittlions de vie
i
.
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I'uis la parole fut donnie A l'avocat, Maitre Russo, vieil ami
des Missionnaires, et depuis trente ans au service de la Maison.
En paroles, 6mailldes de fleurs, il dvoqua des fails personnels
et des figures de missionnaires ou vivants ou ddfunts (un I un
il mentionna les onze confreres disparus durant la derniere pdriode d6cennale). Enfin, il proposa que dans cette mnme salle
soit posee une pierre comm6morative, qui serait a inaugurer le
19 juillet 1952. afin de transmettre A la posteritd l'heureux 6vdnement de ce jour.
Salu6 avec grande sympathie, prit ensuite la parole. le
vdndre M. Fugazza, qui porta les felicitations et souhaits de
Notre Tr&s Honord Pere, soit pour notre jubilaire, M. Tabercolo, soit pour la maison dei Vergini, qui renait & une nouvelle
vie.
Puis, M. Lapalorcia, visiteur, fort applaudi, redit sa reconnaissance h Dieu, auteur de tout bien, aux bienfaiteurs (et specialement aux Filles de la Charite, toujours si gdndreuses).
L'orateur eut a coeur de redire sa gratitude a l'inoubliable
M. Cesa, I'Fnergique constructeur de la maison, A toutes les autorites qui favoriserent I'ceuvre, aux confreres qui, par leurs pri&res et leurs sacrifices nous mdnagent la joie d'aujourd'hui et
les (wuvres de demain...
16 janvier. - Le Catalogue du personnel et maisons lazaristes de 1952 arrive en ce jour. C'est son premier centenaire.
C'est aussi la traditionnelle course i travers ces pages, bourrdes de chiffres et de noms. Mais derriere tout cela ce sont des
figures que l'on aperCoit. Un chacun cherche ses spdciales connaissances dans les changements qu'inevitablement amine cheque annie. Sans pitid, un chacun note de-ci de-lt, pour ce qui
le concerne, peut-&tre une erreur, dans une date ou dans un
nom : honni soit qui mal y pense. Au total, avec joie, on parachAve un rapide et dconomique voyage i travers maisons et
parties du monde. Situations angoissantes en Hongrie. Pologne. Yougoslavie, Chine... On trouve, cette annde, une nouvelle
provinee. !e Vnt6zue~a : M. Raymond Gaude en est le-premier Visiteur. On nombre. au total, dans les trente-huit provinces de la
Congr6gation, trente-trois ve4ques, trois mille six cent soixantedouze prCtres, huit cent trentre-cinq 6tudiants, cinq cent cinq
cleres s6minaristes, cinq cent cinquante et un coadjuteurs.
Ces chiffres sont appioximatifs, car, dans les relev6s des
visiteurs on rencontre parfois queiques erreurs ou omissions,
mais l'ensemble reflele suffisamment la rdalit6.
18 janvier. - A I'archevkch6, en presence de M. le chanoine Guedon, deldgud de Mgr Feitin, et de M. Chalumeau, postulateur, pretent le serment requis les trois membres de la
Commission historique. recemment nommee pour la Cause de
Soeur Rosalie Rendu. Dat6e du 18 decembre dernier, I'ordonnance de Monseigneur I'Archeveque de Paris a paru dans la
Semaine religieuse de Paris, du 12 janvier 1952 (p. 31-32).
Ordonnance de Son Excellence Monseigneur Feltin, archevgque de Paris, nommant a la demande de la Postulation une
Commission canonique de trois membres competents dans les
methodes de recherches de la veritd historique, et dans les recherches d'archives, en vue de rassembler tous documents ecrits
sur la vie, les vertus et la reputation de saintetd de la Servante
de Dieu Jeanne-Marie Rendu. en religion Scur Rosalie, des Filles
de la. Charite de Saint-Vincent de Paul.
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Nous Maurice Feltin, par la grace de Dieu et du SaintSidge apostolique, archeodque de Paris, agissant conform:ment
aux rTgles particuliaresetablies par la Sacrde Congrdgation des
Rites pour les procds informatifs ordinaires dans les causes
historiques ;
Apris avoir entendu au prealable le Promoteur de Notre
diocese ;
Avons nommi
et nommons comme membres de la Commission chargee de recueillir les documents ecrits sur la vie, les
vertus et la reputation de saintetd de la Servante de Dieu
Jeanne-Marie Rendu, en religion Saeur Rosalie, des Filles de la
Charitl de Saint-Vincent de Paul :
Le R.P. Guillaume de Bertier de Sauvigny, de la Conyrdgaliqo de Jdsus et Marie 'Eudistes), professeur & l'Institut Catholique de Paris ;
Le R.P. Fernand Combaluzier, des Pretres de la Mission
(Lazaristes), archiviste de la Congrdgation des Pretres de la
Mission ;
M. Leonce Celier, membre du Conseil Central de la Societd
de Saint-Vincent de Paul, Inspecteur des Archives de France.
Nous convoquons par la presente Ordonnance, tous et chacun des membres de cette Commission en Notre Palais Archiepiscopal, le 18 janvier, t15 heures, afin de prdter devant
Noum, le serment prevu par le droit.
Fait d Paris, sous le sceau de Nos armes et le contre seing
du Chancelier de Notre ArchevechA, le 18 decembre 1951.
+ Maurice

FELTIN, archevbque de Paris.

Par mandement de S. Exc. Monseigneur 'Archeveque :
Ernest MaRESSE,
Chanoine titulaire, chancelier.
Prelat de Sa Saintetd,
Le noni de Sour Rosalie est devenu synonyme de i'actuello
Fille de Saint-Vincent de Paul, toute aux pauvres, intelligemment dd6oude a ses besoins et attentive & suivre avec une sage
prudence et hardiesse les rodalites et les exigences de la charite.
Diverses biographies (surtout l'ouvrage classique du v:comte de Melun). ont camp6 la silhouette de Sweur Rosalie.
Et pourta;i.
ni les Annales, ni lesrNotices n'ont insred une
esq-uisse biographique de cette Sour de la Charit4. Voir pourta;t .i,:,i;,i. 191i . p. 574 (analyse de l'ieuvre de Fernand
Laudeti. Pour attCuuer cette carence voici quelques pages qui
retracent un peu de l'activit6 et evoque I'Ame de la vaillante
Fille 'dJMonsieur Vincent.
S-Rur Iosalie Rendu n'e.t pas un personnage mythique, it
est posoible de bi situer avec precision dans le temps et dans
l'espace, et pourtant on reste stupdfait du nombre des erreurs
accumul(cs par ses biographes successifs.
Sans riser <i donner une notice biographique complete de
Swur Rosalie. essayons de marquer les diverses dtapes de sa
vie, rectifiant al passage les erreurs les plus grosses ou les
plus communes.
Jeanne-Marie Rendu naquit le 9 septembre 1786 (et non
1787 comme on I'a sourent rp'td apres le vicomte de Melun;
le 9 septembre et non le 8, comme on peut encore le lire sur
u,, image editde reccmmnnt). Elle fut baptisde le mWme jour,
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dans l'eglise paroissiale de Confort, au pays de Gex, actuellement comune de Lancrans, ddpartement de L'Ain. Jeanne-Marie
fut l'ainee de quatre filles et non de trois comme on l'ecrit
parfois.
Dans le courant de mai 1802, ayant compris que Dieu I'appelait d sercir les pauvres dans la Conmpagnie des Fillcs de In
Charite, elle quitta sa famille et son village pour se rendre a
Paris, oit elle arricale 25 mai 1802. Elle comuinenca son Seminaire a la Maison-Mere dtablie alors rue du Vieux-Colombier,
dans les bdtiments de l'actuelle caserne des pompiers. Vers la
fin de l'annde 1802, elle fut confide a Steur Tardy, Suprieure
de la Maison de la rue des Francs-Bourgeois-Saint-Marcel (sur
l'emplacement du boulevard Saint-Marcel). Jeanne-Marie prit
alors le nom de Rosalie, qui resta son nom de religion jusqu'd
sa mort.
En 1815, Swur Rosalie jut nominde Superieure en remplacenent de Swur Tardy ; la maison fut transferee, en 1817, rue
de l'Epee-de-Bois, n" 3. C'es, 1d que Swur Rosalie mourut le
7 fevrier 1856 ; les obseques [urent cdldbrds deux jours plus
tard dans I'dglise paroissiale de Saint-Midard, et le corps fut
transportd au cimetibre Monaparnasse.
Pendant les emeutes de juillet 1830, pendant celle de fdvrier 1848, et particulierement pendant les sanylantes journdes
dli juin 1848, Swur Rosalie fit preuve d'un zile courageux pour
soiyner les blesses, militaires et insurges, et sauver ceux que
les circonstances avaient placds, temporairement, dans le camp
des vaincus. C'est pendant I'insurrection de juin 1848 qu'il faut
placer les deux dpisodes bien connus, que la gravure populaire
a illustrds et qui ont accra la renommine de Swur Rosalie :
l'officier de la garde mobile refugid dans la maison de la rue
de l'Epde-de-Bois, poursuivi par les 6meutiers et sauvd' par
I'intervention heroique de la Satur (24 ou 25 juin 1848) et le
second episode : Seur Rosalie montant sur la barricade de la
rue de t'Epee-de-Bois pour adjurer les combattants de cesser.
le feu et offrant sa vie pour arreter l'effusion du sang.
Les epidemies de cholera qui, en 1832 et en 1849, firent des
ravages atroces dans le faubourg Saint-Marceau, donnerent d
Swur Rosalie l'occasion de multiplier encore ses initiatives charitables : soins aux pauvres malades, assistance aux enfants
orphelins. En 1849, Mme Mallet, une chrdtienne vertueuse et
genereuse, ayant fondd un dtablissement pour a les orphelins
du choldra ,, elle le confia a la vigilance de Scur Rosalie et de
ses compagnes. Notons, en passant, que cet orphelinat qui fut
transfdrd dans la suite et qui existe encore, 119, rue de Mdnilmontant, n'a pas dId fondd par Sweur Rosalie, comine on l'a cdrit.
D'ailleurs, le mdrite de Seur Rosalie n'est pas tant d'avoir cre4
des wuvres, mais fidele en cela aux exemples de saint Vincent
de Paul, d'avoir encouragd, soutenu, orientd les euvres d'autrui.
Ce serait une erreur par exemple de placer Saur Rosalie parmi
les fondateurs de la Socidte de Saint Vincent de Paul (1833) ;
au ddbut, elle a guide, conseilli Ozanam et ses compagnons dans
leur action charitable et dans l'organisation de leur wuvre. De
meme, pour le Bureau de Charitd du XII* arrondissement, dtabli dans la maison de la rue de l'Epde-de-Bois, Scur Rosalie ne
l'a pas institue (c'diait un organisme officiel dont le a fonctionnement a dtait confid aux Sturs), mais elle accrut dans
des proportions considdrables les possibilitds de cette tuvre :

- 26 les ressources affluerent et le bien gagna en etendue comme en
profondeur.
S'ur Rosalie exerqa son action charitable d'abord par la
visite personnelle des wuvres, ensuite par le parloir oif eUe
rececait d longueur de journde, non seulement des miserables,
toujours nombreux, mais encore des riches venus pour lui offrir
leur bonne volont6 ou lui ourrir leur bourse ; parmi les moyens
qu'elle mit en wuere, il faut enfin placer la correspondance.
S'il fallait caractdriserla charite de Scur Rosalie, on pourrait dire qu'elle a eu le sens de t'individuel (tel paucre, ayant
tel besoin a soulayer de telle maniere) et le d6sir de guerir les
dines habitant sou cent de bien miserables corps. Ce double caractere Lminemmncnt pratique a fait de Steur Rosalie le symbole
de la charitd ckhrtienne. Au milieu du xixe siecle sa renomm6e
elait universelle, et on s'explique ais6ment qu'elle ait 6clips€
beaucoup de personnes d'wucres de son temps qui, comme elle,
ont donnd le spectacle d'une ynedrosite chrdtienne constante ei
inytnicuse. Le -Prince-PresidentLouis-Napoldon (le futur Napolhon Ill) s'honora .en deeruantt e Seur Rosalie la Croix de
la LUyion d'honneur ddecret du 27 fevrier 1852).
Quelle erreur cr ser'ai de se reprcscnter S'ur Rosalie
comme une sorte de philanthrope au tempdrament d la fois
sensible et actif. Sieur Rosalie fut une Fille de la CharitJ
pieuse, rigulie're, personne de coamunnautd exemplaire, veritable i're pour ses :oI(tpa: ineS, qui plus et mieuz que d'autres
a compris le sens, la valeur et la portie de l'enseignement de
Notre-Seiyneur *t de son appel d la charit6 surnaturelle et
pratique. Comme ce fut le cas pour saint Vincent, son modle.
cest sa pietg et son effort vers la saintctf qui l'a conduite d
I'action charitable, nous sacons avec queUe intensitt et quel
succes. On s'explique des lors fort bien les tracaux en cours qui
tendent & faire proclamer Swur Rosalie bienheureuse et nime
sainte.
Ainsi qu'il a etd ecrit plus haut, comnne premiere et seule
superieure, Sour Rosalie dans sa seule et unique maison, reut
les lemons d'une energique Fille de la Charite, Magdeleine Tardy,
dont elle conserva le meilleur souvenir. Elle avait de qui tenir,
avec cette charitable Fille de Saint Vincent de Paul.
Comme taut d'autres en leur secteur respectif, Sour Tardy,
mime aux jours troubles de la Revolution, resta sur place, :\
son poste de devouement, et continua son ministere de charitR
dans le populeux et misireux quartier de Saint-Mddard. Coura-geuse dans le devoir de chaque jour, elle le fut aussi devant
des accusations saugrenues du Tribunal du peuple. Pour rdpondre avec taut de bon sens et de sang-froid en ces heures exceptionnelles, itfaut chaque jour s'etre entrainie au devoir d'6tat.
Mieux que Lout recit, mis sur pied apres coup, ce procis-verbal
d'une sdance de tribunal revolutionnaire demeure suggestif t
souhait. Dans leur ton d6pouille, ces phrases seches et-sans
relief sont \raiment Cdifiantes. On reconstruit aisement la
scne d'octobre 1793 et l'on voit que la Sceur Servante Magdeleine Tardy, aigde de quarante et un ans, native de La Rochelle,
avait bien en main sa maison et entrainait au bien ses chbres
et jeunes compagues : Jeanne Delon. Anne-Constance Couber,
Jeanne Alibert, Blanche Petit, Jeanne Mugnier. Toutes ces aindes
de Soeur Rosalie par.-ouraient alors les rues de la paroisse
Saint-MlIdard. lA-m~iie ou Sceur Jeanne-Marie Rendu dehutait
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en mai 1802, pour s'y d6penser jusqu'% sa mort, le 7 f6vrier
1856.
Soixante-trois ans auparavant, les Filles de la Charit6 comparaissaient devant le Tribunal r&volutionnaire du quartier.
Devant nos yeux, s'ouvre la seanee.
...Procis-verbaux du Comil4 R6volutionnaire
de la Section du FinistBre...
(Archives Nationales - F7 2517) : p. 99-101.
Du 26" jour du premier mois, 3* decade [de l'an 2 de la R6publique : 17 octobre 1793].
Est comparu ce d. jour le c[itoy]en Moroy, lequel a declar6
que 'a c[iliyen]ne Victoire Lemoine. dem[euran]t rue des
Foss6s St Marcel, I'a envoyd chercher et lui a dit que l'on avoit
accordd dcs passeports a trois scuurs de la charit de St .11ddard,
et qu'il y avoit du danger a les d6livrer vu qu'elle savoit de
bonne part que ce n'etoit que le regret de la nort de la v[eu]ve
Capet et qu'i n'alloit dans le pays ou ils vont pour commencer
une nouvelle Vendee et que les sceurs de la paroisse de St .iarcel a\aient un morceau de !liabit de Capet qu'elles gardaie4n
conmme une relique. Lecture it !ui faite de sa d6claration, a dit
contenir v4rit4 et a signe.
Monoy s" greffier.
Annexe. - La citoyennm Victoire Lemoine m'a envoyer chercher et n'a dit qu'il y avoit du dange de ddlivrcr des passeports
aux trois soeurs de St Mýtdard. Vu que ce n'dtoit que le regret
de la V[eu]ve Capet et que -'etoit pour ale voir s'il pouvoit
faire une nouvelle Vendee dans ce pays ou il vont et qu'il avoit
pris [dans] un morceau de I'habit Ie morceau d'habit a ete pris
par ceux de St Marcel] de Capet comme une relique. La citoyenne David m'a dit la meme chose et m'a declard ne se savoir
signd de ce interpell6.
MOROY, s" greffier.
Victoire LEMOINE.
Est comparu ce d. jour une citoyenne qui a dit se nommer
Noire ThMrBse Blaihche Petit, native de Dieppe, d6partement de
la Seine-Infdrieure, et soeur de la charit6 de la paroisse de St
M1dard.
A elle demand6 pourquoy elle avait donn6 sa demission.
A repondu que c'6tait pour retourner chez ses Parens et
que c'6toit le motif qui lui avait fait demander un passeport.
A elle demandd si elle n'avoit pas un morceau de I'habit
du ci-devant roi dit Capet.
A rdpondu que non.
A elle demande pourquoy elle se trouvait avoir un almanach representant 1'effigie de Capet et de sa femme de l'ann6e 92.
A repondu qu'elle n'avait pas remarqu6 que leurs portraits
y fut.
Lecture faite de ses rdponses, a declare contenir verit6, y
a persiste et a signd : Blanche Petit.
En outre, b elle demand6 s; elle n'avoit point de connaissance qu'aucunes de ses compagnes ayant eu un morceau de
I'habit de Capet.
A repondu que non et de nouveau a sign6 : Blanche Petit.
De suite est comparu Jeanne Meunier,- native de Verjus.
d6p[arlemen]t de SaOne et Loire, Ag6e de 29 ans, sopur de la
charit6 de St Mddard.
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A elle demandd les motifs de son passeport.
A d6clar6 qu'elle n'en a :)it eu d'autre que celui d'etre al
sein de sa famille, son pere etant malade depuis tres longtems.
A elle demandd I'dtat de sor pere.
A r6pondu qu'il 6toit uultiNateur.
A elle demandd depuis combien de tems elle est sceur de
la Charitd sur la d[ite] paroisse.
A r6pondu : depuis onze ans et demie.
A elle demand6 si elle n'avoit pas sur elle un morceau de
I'habit de Capet, ou chez elle ?
A rdpondu que non.
A elle demand6 1'exhibition de ses papiers.
A vuid6 ses poches en notre presence, dans lesquelles se
trouvds diffirents petits reliquaires renfermds dans une boete,
et en outre une complainte de Capet.
Lecture faite de ses r6ponses a d6clare contenir v6rite, y
MUGNIER.
a persist6 et a sign6
Le comitd ddliberant ar.'te que deux de ses membres se
transporteront chez les susd. sorur a 1'effet d'y examiner leurs
papiers et interroger la troi.iiime qui est restd chez elle.
SoYER, president,
Aug. BELLE, NICOLLE, VERON, CABOUZET, seer.,
IIAGNON, DE ROBOIS.

De suite a comparu la c[itoyen]ne Aoust, native de Bdzid en
Languedoc, dip. de l'Herault, Ag6e de 27 ans, soeur de la charit6
de la paroisse St Marcel, ci-devant St Martin.
A elle dentandd si elle n'avoit sur elle ni chez elle rien de
suspect de Capet.
A declare que non, qu'elle n'avoit eu que son testament
qu'elle a brild.
A elle demandd l'exibition de ses papiers. Nous les a represent6, et aprbs en avoir fait la visite y avons trouvd ce qui
est dessous d6sign6.
A elle demand6 si elle croyoit que quelques-unes de ses
camarades eussent chez [ellesi quelques morceau[x] de 'habit
de Capet.
A rdpondu qu'elle ne le croyoit pas et qu'elle I'ignoroit.
son livre
A elle demandd pourquoy elle avoit conserv4e
d'office l'effigie portant h < Mouseigneur le Dauphin ).
A repondu qu'il y avoit douze ans qu'elle le portait et
qu'elle ne s'etoit pas encore apercu que I'adresse dtait a Monseigneur le Dauphin.
Lecture faite de ses rdponses, a declar6 contenir v6rite,
y a persistd et a signd : AouST.
Le comit6 ddlibdrant arr6te que deux de ses membres se
transporteront chez lad. c[itoyen]ne Aoust pour y faire la visite de ses papiers.
Est de suite comparu la clitoyen]ne Magdeleine Tardi, native de la Rochelle, departement de la Charente Inferieure, Ag6e
de 41 ans.
A elle demand6 si elle n'avoit chez elle rien de suspect de
Capet.
A r6pondu que non.
A elle demand6 si elle n'avoit point connaissance que quelque[s] unes de ses camarades eussent chez elles rien de Capet.
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A repondu qu'h sa coinoissance une de ses camarades avoit
le testament de Capet
A elle demande 1'exibition de ses papiers.
A vuidd ses poches dans lesquelles s'est trouv6 d'abord quelque portion de vetement, l'un de soye noir cousu & sa doublure
et deux autres petites parcelles, I'une en toille et 1'autre en
laine.
A elle demandd d'oi lui venoit ses vestiges d'habiilement.
A r6pondu qu'elles lui avoient Wti donn6 par un pretre qui
avoit etl massacre et que I'on disoit Rtre un saint homme.
A elle demand6 qu'elle dtoit la personne qui lui avoit remis.
A rtpondu ne pas s'en rappeler.
A elle demande si le Cceur de Jesus qu'elle avoit ddchir6 lui
avoit dtd donnd par la personne dont le papier qui I'enveloppoit
portoit I'adresse.
A rdpondu qu'elle ne s'ea rap[p]eloit reellement pas.
A elle demand6 si c'6toit -' pretre ou son confesseur.
A r6pondu que non.
A elle demande pourquoy elle avoit un cachet portant une
couronne ducale surmont6 d'ul globe ayant une croix au dessus,
et des deux cotds un sceptre.
A r6pondu qu'elle avoit cru qu'il portoit un St ciboire.
Lecture faite de ses r6ponses, a declard contenir verit6, y
a persiste et a signi : M. Madeleine TARDY (avec paraphe).
Le comite a renvoyd la c[itoyen]ne Tardi chez elle pour y
Atre t6moin de la visite de ses papiers.
Est aussi comparu la c[itoyen]ne Jeanne Alibert, native de
Cahors, d6partement du Lot, age de 20 ans, soeur de la charite de St Marcel ci-devant St Martin.
A elle demande si elle n'avoit sur elle et chez elle rien de
suspect de Capet.
A rdpondu que non.
A elle demand6 1'exhibition de ses papiers. A vuidd ses poches en notre presence oil il s'est trouvd sur son livre d'office
une effigie de la representation de la famille de Capet repr6sent6e A Monseigneur le Dauphin, et en outre le jugement de la
femme Capet.
A elle demand6 si elle a cornnaissance que quelques unes de
ses camarades eussent quelques vestiges de 1'habillement de Capet ou de quelques prdtres massacres.
A r6pondu que non et qu'elle n'en a aucune connoissance.
Lecture faite de ses rdponses a declar6 contenir veritd, y a
persiste et a signd : ALIBERT.
Et de suite est comparu la c[itoyen]ne Jeanne de Lou, native de Bastide, district de Cahors, departement du Lot, Ag6 de
25 ans, soeur de la charitd de St Marcel. A elle demand6 si elle
n'avait rien de suspect de Capet.
A repondu que non.
A elle demand4 si elle n'a aucune connaissance que sea
camarades conservassent ni Jui eut montrd quelques vestiges
de prrtres massacres.
A rdpondu que non et qu'c!le l'ignorait entierement.
Lecture faite de son interrogatoire a declare contenir vdrit6
et y a persist6 et a signe : DELON
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Est aussi comparue la c[itoyen]ne Anne Constance Courbe,
native de Quentin, d6part[emncLt] du Nord, Agee de 54 ans,
A elle demand6 si elle n'a pas sur elle ou chez elle rien de
Capet.
LDclare que non A l'exception de son testament qu'elle croit
avoir encore chez elle, mais lit'elle declare n'avoir jamais nu.
A elle demandd si elle n'a pas connoissance que quelquesunes de ses camarades aient quelques parcelles d'habits de pretres massacrIs.
A r6pondu que non.
A elle deiand6d l'exibitioa de ses papiers. a vuid6 ses poches de\ant nous. oil il ne s'y cst rien trouvd de suspect
Lecture faite de son interrogation, a ddclare contenir \6rite, y a persiste et a signe : COUIBER.
Le comite a arritt! que les papiers et reliquaires des susd[iltes sceurs seront gardts jusqu'A nouvel ordre.
SOYER, prdsident.
ViERON, CABOUZET. Aug. BELLE, DE ROBOIS. NICOLLE.
19 janvier. - Lors d'une rdunion mensuelle de la Socidtd
du xvir siecle, notre confrere M. Chalurneau presente une br:ve
conmunutiation sur les Mdmoires d'Hlbert, 6evque d'Agen, chronologiqueinent le premier Lazariste honore des graces de I'onction dpiscopale. H6bert. ancien cur6 de Notre-Dame de-Versailles. a laiss6 drs Me;moires. dont le texte authentique est encore
b trou\er. La copie decouverte par M. le chanoine Durengues
et publid par Girard, pose nombre de problemes qui, fort justement, font conclure a certains, au caractere apocryphe de
cette presentation. C est le sujet fondamental de la eommnunliation que I'on entend, en ce jour, au Musee pddagogique, rue
d'llm.
Franrois HWbert naquit a Tours le 13 septembre 1651, d'une
famille parisienne. ReCu dans la Congrtyation de la Mission le
21 octobre 1667. it fut. apris son ordination sacerdotale, successivement : professeur de thdologie au Sdminaire de Sens
(1675). supLrieur du Seminiaire d'Aleth (1678), puis du sdminaire
dArras 10t81). En 1686. ses Superieurs I'envoyerent d Versailles, oitil Jut plaed a la tdte de la paroisse Notre-Dame. C'dtatt
une des premieres paroisses de France, d cause de la proximitd
de Ia Cour, dont idbert devenait ainsi le curd. La faveur du
Roi valut au zdel curt de Versailles d'dtre ddsignd, en 1703,
pour le siege episcopale d'Agen, qu'il occupa jusqu'd sa mort
survenue le 20 aoitt 1728.
Utilisant les loisirs que lui laissaient les devoirs de sa
charge, F. Hebert rHdigea des M1moires sur la Cour. Le texte en
a dtC perdu. II y a seulement une trentaine d'anndes le chanoine
Durengues d'Agen en a retrouvd une copie aux Archives du Ministire des Affaires Otrangeres. Cette copie, publide integralement par G. Girarden 1927 a Wtdaccueillie avec une totale confiance par ceux dont elle confirmait les theses historiques, avec
bien des reticences pour ceux qui n'avaient aucun intirdt en
cause. Qu'en punser ? liemarquons d'abord que nous n'avons pas
le manuscrit original, mais une copie et encore une copie incomplbte. La Beaumelle. auteur des Mdmoires pour servir a
l'histoire de Madame de Maintenon (5 vol., parus en 1755-1756)
cite bien les Memoires d'Hibert parmi ses sources, mais cet auteur ne mdrite gubre confiance, sa rdputation de faussaire est
bien dtablie. 11 est possible qu'ayant a sa disposition le texte
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authenlique, La Beaumelle ait fait quelques it adaptations ,.
D'ailleurs, n'avons-nous pas en tant de pages des Memoires
d'HIbert, I'4cho des opinions personnelles de La Beaumelle :
m6me animositg contre Louis XIV et sa cour, meme parti-prisde
voir les choses par le petit c6dt, meme juyeement sur Madame
de Maintenon, etc... D'ailleurs sur bien des points, ce que nous
savons des opinions et des attitudes d'H1bert est contredit par
ce que nous lisons dans les Mfmoires. Abel Lefranc, dans ses
derniers cours au College de France, en 1937, avait "mis des
doutes srieux sur la valeur d'utilisationde cette copie. A supposer mime que les (cMemoires ,, sons leur forme actuelle.
soient riyoureusement authentiques, serions-nous pour autant
autorises & faire fond sur ce que nous dit le cure de Versailles
pour connaitre les affaires politiques et religieuses de la Cour
entre 1686 et 1704 ? HBbert a-t-il tout bien vu, bicn compris ?
N'a-t-il jamais cedd d des considerations " para-historiques, ?
mais c'est un autre problemen...
Sur ce m4me theme, insdrons ici les notes d'archives du
frere Ldonard de Sainte-Catherine, augustin ddchauss6 (1701).
Trois vers, patiemment rep6tds en tote de chaque chemise de
I'obstind et intdressant collectionneur, resument et justifient
cette suite d'informations diverses. De meme. ils caracterisent
parfaitement leur publication documentaire dans nos Annales,
oif doivent s'entasser, ici et IA, quelques matdriaux qui, un
jour tout au moins, seront utiles a l'un ou a I'autre.
Pro captu lectoris crunt tua fata volumen
Ne spernenda putes nostra adacrsaria.censor,
Sin tibi, saltem aliis proderit iste labor.
Parmi d'autres notes sur 1'evAchd d'Agen (Arch. Nat. L 727)
fr. Ldonard, coud, bout i bout, quelques donndes historiques
sur notre confribre Frangois H6berL
M. HWbert, missionnaire de Saint-Lazare, curd de Versailles.
II avait approuve verbalcment le livre de M. I'archeveque
de Cambray. Explication des Maxirmes des Saints sur la vie inthrieure, qui a fait tant de bruit en 1697 et suivantes et lui
avait conseille de l'imprimer. C'est pourquoi, ii dcrivit une lettre pour sr disculper du quiltismne. Cette lettre est dans le portefeuille des Mlmoires et Lettres sur les diffdrentes wuvres de
M. de (ambrai au sujet de son lire Explication des Maximes.
1 est trbs bien aujourd'hui (1700). et depuis quelques anndes
dans' 'esprit du Roy et a grand crddit 4 la Cour.
.1. l'Archeveque de Paris le considrre fort. Quand ce prelat
estl i Versailles, ii manwe et couche chez sa petite Communautd
et est toujours avec lui (Saint-Simon). II est riche. II est de Paris, fils d'un yros ndgociant de la rue Quiquempoix, proche
Saint-Leu-Saint-Gilles. 1 a une petite terre proche Marly...
II concourut pour estre Gdneral arec le R.P. Watel qui fust
· * .,* ;,
Io;j a ,r'tlf,'lt fd;r/" 0 " ',
ict'.," !' 13 noulUt !7;13. '.
qu'on lui feroit chose agrdable ; mais que cependant il les laissait dans leur libert6. II est homme d'un grand sens, poli et
modeste.
On fit ces couplets de chanson au sujet de la nomination
de 1. Hebert de la Mission de Saint-Lazare l'd'vesch6 d'Agen.
Les Pores de l'Oratoire croyoient que le Roy nommeroit !e
P. Massillon.
On dit qu'on va porter envie
Aux Guillemets des Missions
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Puisque ceux de leur Compagnie
Ont fait la barbe aux Massillons.
A Mascaron de l'Oratoire
Sucecde HBbert des Missions
Si ce deffunt l'avait pu croire
II eut ddmeubld ses maisons.
Le 6 avril 1704, second dimanche aprbs Pdques ii fut sacri
ecesque d'Agen dans l'dglise paroissiale de Versailles, par le
cardinal de Noailles, archevdque de Paris, assistd de l'dveque de
Senlis et de celui de Chilons, pair de France, frere du cardinal. Le 7, il prtta serment de fiddlitd entre les mains du Roy
dans la chapelle de Marly (Gazette de France, du 12 avril 1704).
Cet ecesque alla le jeudi 17 avril (1704) conduire le corps
de deffunt M. Bossuet, evesque de Meaux, son ami particulier, d
Meaux pour y estre inhunmd. Et le dimanche du suivant 20 du
mesme mois, it donna le sacrement de confirmation& quantit4
de personnes dans la paroisse Saint-Eustache. II partit de Paris
pour son diocise le lundi au soir 19 may 1704. 11 avait donnlles
ordres sacris le samedy 17 d Paris, d la pridre de M. le cardinal de Noailles, archevdque de Paris, son ancien ami.
Au dossier est insdr6 :
Lettre imprimbe du 20 mars 1707 : Censure de Monseigneur
l'lllustrissime et Rvedrendissime dveque et comte d'Agen du
sermon prechd [par un cordelier] dans l'Eglise des Religieuses
de I'Annonciade de Villeneuve d'Agenois le quatriesme de fJvrier
mil sept cent sept [jour que dans l'Ordre on fait la feste de la
&. Jeanne]. A Agen, chez Bru et Gayau, marchands libraires et
imprimeurs de .lonsetjneurl'evesque et comte d'Agen. MDCCVII.
16 pages.
25 janner. - Cet annuel anniversaire du sermon de Folleville. ram4rne aussi la conclusion de la Semaine de l'Unitd (18
au 25 janvier), prieres des ceurs profond6ment chr6tiens, pour
que se r6alise le voeu de tous ceux qu'anime 1'obs6dant souhait
de la fusion des Ames. Cette ann6e, du 18 au 25 janvier, RadioVatican, disent les programmes, assure des causeries centr6ee
sur les fondamentales legons tir6es de la r6cente encyclique
Scmpiternus Rex. Publiee i l'occasion du quinzieme centenaire
du Concile de Chalcddoine (451), elle reste le grand Wvenement
cecum6nique de l'ann6e. caracteris6e par I'appel aux Eglises
nestorienne et monophysite.
Parmi la foule des nombreux artisans de ce besoin d'union,
notre confrBre Fernand Portal garde une place remarquable ;
son nom, son exemple creent une lecon, dans d'appel a l'union
pour les peuples russe et anglais tout sp6cialement. DIs lors
certaines levues pour caractrriser cet effort, parlent de Fernand Portal et du portalisme.
Les Annales de 1951, p. 122-123, ont analyse et fortement
condense en quelques paragraphes une remarquable biographie
de notre confrere, 'Amitid au service de llUnion : Lord Halifax
et l'abbd Portal, par le chanoine Albert Gratieux. II est bon de
s'y reporter. Et voici que cet ancien 6elve, cet ami fidle de
M. Portal, vient A son tour de s'Oteindre le 19 juillet 1951. Sa
vie demeure aussi pleine de sens : avec ses brisures, ses ruptures, ses dpreuves, quel apparentement avec 1'existence de son
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maitre de Chllons-sur-Marne. Ces legons et cet enseignement
se d6gagent de cette existence toute simple, comme d0 ce ministere et de ces efforts admirablement supportls. Voici, pour
notre profit A tous, la biographie r6sumee d'Albert Gratieur : Un
pionnier de l'ecumenisme (Croix du 15 janvier 1952) :
Le 19 iuillet 1951, mourait, a Chdlons-sur-Marne, le chanoine Gratieux,auteur du livre L'Amitid au service de l'Union :
lord Halifax et I'abb6 Portal.
On ne saurait, pour parler de lui, se borner d une biographie ; it convient de jeter un regard sur l'ensemble de son
teuvre et d'indiquer la place qu'eUe tient dans la vie intellectuelle et religieuse de notre temps.
**
A

M. Portal, au cours de l'annde oti i enseigna au Grand Sdmiinaire de Chdlons (1896-1897), avait jugi de l'intelligence et
du sdrieux d'Albert Gratieux, l'un de ses meilleurs eleves, issu
d'une excellente famille champenoise. II guida vers les dtudes
russes le jeune licencid de lettres envoyd d Paris par son diocese, et lui fit prendre la suite de l'abbd Morel, trop t6t disparu,
en 1905, dans un accident. Albert Gratieux fit de rapides progres
dans la connaissance de la langue et de la pensae russes. II noua
vite de solides amities avec des hommes tels que Dimitri Khomiakov, fils du grand penseur, et N.-N. Ndpluyev, riche propridtaire, qui avait transformd son domaine de vingt mille hectares
en communaut6 chrdtienne et s'dtait fait l'instituteur de ses
serfs. Le milieu slavophile, dont I'ambition dtait de rdnover la
vie russe en puisant aux sources les plus profondes de la foi orthodoxe et de la race slave, I'accueillit avec faveur. La largeur
d'iddes et la grande bont6 du jeune prdtre l'avaient fait ddsirer,
en 1911, comme cur6 de la paroisse francaise de Moscou. Le diocese de Chdlons fut pressenti. L'dvdque, Mgr Sevin, conduisait
ses ouailles avec autoritl parmi les difficultds de la persecution
combiste. On disait qu'il savait par cceur la Somnie de saint Thomas. Sa rdponse aux avances russes fut brutale : l'abbe Gratieux fut nommd cur6 de Couvrot, village des environs de Vitryle-Franqois.
L'abb6 Gratieu.r fut admirable. II ne se plaiynit jamais d
personne et se donna de toute son dme a son humble ministere.
La guerre de 1914-1918 lui imposa un plus ample champ d'apostolat. II ne fut pas seulement un aum6nier militaire courageux ;
mais, tras attentif aux besoins des soldats, il ddploya a leur service toutes les ressources de son intelligente bontd.
Clemenceau, formant une dquipe de propagandistes,sp6cialistes des questions russes, I'envoya, a l'instigation de M. Portal, en mission en liussie arec l'abbd Qudnet.
Apres la guerre, Mgr Tissier lui confia l'aumdnerie des asiles ddpartementaux i Chdlons et c'est 1d qu'il acheva de prdparer sa those sur A.-S. Khomiakov et le mouvement slavophie,
thtse soutenue brillamment a l'Universit6 de Strasbourg en juillet 1939. 11 obtenait ce rdsultat a l'Cige de soixante-cinq ans. II
avait fallu tout ce temps et la succession d'dvdnements graves
/,our que la brisure de 1911 fitt rdparde. II avait enfin retrouvd
confiance en lui-mdme et dans sa vocation slavophile. Des lors.
il travailla sans ddsemparer, donnant la plus grande partie de
son temps, en dehors de son ministlre d'aumonier, d la rddaetion de ses livres. Il derivit un Dimitri Khomiakov qui paraitra
prochainement ; il composa un Ndpluyev qui attend son editeur.
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Entre temps, ii se reposait de la philosophie russe en rddigeant
de belles pages sur i'EvanUile. qu'un voyage en Palestine acait
rendu encore plus vivant pour lui.
'n 1945-1916, inquiet du doces de M. Hemmer, qui devait

ecrire la vie de M. Portal, et auquel il avait fourni une soizantaine de pages, it se demanda si son devoir n'dtait pas de reprendre completement le travail.
L'abbe Gratieux se mit a I'oeuvre. Grdee a a'amitid du lPre
Merklen comme d la clairvoyance des' Assomptionnistes si devours d la cause de l'union des chritiens et de l'unitd de l'Eglise,
anBonnte Presse publia en 1951, le dernier livre d'Albert Gralieu.r, L'amiti6 au service de l'union : lord Halifax et 1'abbe
Portal.
*A

Comment caractriserson ceuvre ? Elle n'est pas seulement
le fruit de sa vaste intelligence, mais de sa vie tout entiere.
Des ses premiers entretiens avec Ndpluyev, il fut frapp6 des
divergences de leur pensee. Encore proche de sa formation scolastique, il acait suggerd que, pour aboutir a quelque chose d'efficace, its pourraient ensemble Otudier un point de I'histoire des
premiers siecles de I'Eglise. " L'histoire ne prouve rien, repartit
le Russe, clle n'est que la justification du present. o Pour lui,
Vantour vivant, seul, etait crdateur.
Albert Graticux eut, des lors, l'attitude enseignde par Pascal, qui consislet obsercer , par quel cOtd I'interlocuteur enxisage la chose, car elle est vraie ordinairement de ce c6t6-lk et il ddcouvrit l'dme russe sur laquelie on a rarement dcrit avec
autant dt;bonheur qu'il le fit.
Celte attitude lui permit en revanche d'exposer sans faiblesse les points de vue de l'Eglise catholique et de l'Occident,
4taient les siens. Mais ii fut toujours disiutdresse.A un proqui
fesseur, qui songeait a se convertir 6 l'Eglise romaine, il dit :
, Etes-vous bien ,sur de ne pas le regretter plus tard ? Rdfldchissez. , Celte reponse provoqua la conversion, la seule dont
it se reconnut en partie responsable.
Aussi etait-il rcspect6 et faim dans les milieux russes oil
I'on redoutait I'inromprehcnsion de la plupart de ses confreres
frnncais. L'un d'eux, M. Quinet, qui dcririt son Tchaadev en bon
scolastiquc occidental, comprenait mal le russisant. Rencontrant
un nc:eu d'Albert Gratieux, il ironisa : Appelez-le a mon oncle,
le dernier des Slavophiles a 1
Est-ce . dire qu'il avait it6 d ce point gagn6 par la Iussie ? II a justement dcrit : a L'homme ne saurait jamais Wtre
conplitement sdpard de son milieu, et la pensee veut toujours,
dans une certaine mesure, Wtre interprit6e par la vie. , A vivre
arec des Russes, il en avail adoptd quelques habitudes et certaines de ses caractdristiquesptysiques s'etaient accentudes. Ses
amis remarquaient avec amusement sa haute stature, ses dpaules larges, son abondante chevelure noire, son manque d'esprit
pratique et son goat de la conversation.
TrBs sensible d 'art et & la poesie, il vivait au milieu d'icones et rythmait ou rimait volontiers les epopees locales pour
repondre aux demandes qui lui en Otaient faites. II aimait la
liturgie traditionnelle. II n'hdsilait pas cependant a composer
des cantiques sur des melodies grdgoriennes ou sur des airs
populaires russes, mais cela n'dlait qu'un des aspects de sa pddagogie vivante, tr&s en avance sur les mdthodes dites nouvelles,
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et qui lui permettait de s'associer d l'effort de ses ileves. Ceux
qui t'ont entendu, ces derniers temps, aux Saluts qu'il organisait
pour les alidnds, out adnmw6 ses merveilleuses faculies de pidagogue, ccpendant que son lanyaye empreint d'une immense charit 6 manifesltait u:te etroite union d Dieu.
**

11 est encore trop tdt pour montrer la place exacte de cette
awuvre dans la pensee contemporaine. On peut cependant dire
djiI qu'Albert Gralieux a combl6 une lacune, en France, dans
la connaissance de la Russie du si&cle dernier. II a fait connattre les Slavophile, ia peu pres completement ignords avant lui.
II a corrige le c6t6 partial et p6joratif de cette connaissance. On
sait maintenant que les Russes ne sont pas seulement passifs,
morbides ou passionngs. II a montrd la beaut6 de l'me russe,
la grandeur des traditions nationales et celle de la foi orthodoxe.
Mais c'est aussi dans le mouvement en favour de l'union
des chretiens sdpares qu'il s'est fait un nom. Mgr Pierard,dans
son eloge funbre, a justement observe que le livre L'Amitid au
service de 1'Union ne contenait pas seulement ce que pensait
M. Portal. mais aussi M. Gratieux. 11 faudrait pouvoir parler de
ces deux hommes comme on le fait de certains artistes lorsqu'on
dit : its sont de la meme 6cole, du meme atelier.
Avec les chefs de l'Eglise russe, dont quelques-uns sont encore en vie, avec les congressistes de Velherad, notamment avec
MAlr Strossmayer, it avait noud ces liens de courtoisie qui sont
indispensables 4i toute tentative de rapprochement.
Avec lui disparait le dernier pionnier de cette 6quipe qui
voulut aborder les problemes difficiles de l'Unite de l'Eglise
d'une maniire irgnique. sans autre souci que de rdpondre &
l'appcl du Christ : qu'ils soient un, d6sireuse de servir une
cause qui la depassait et oit ellU ne pouvait faire que des semailles. Les conversations anglo-romaines et les conversations
de Malines, avec leurs espoirs immenses et leurs deceptions, ont
ouvert une voie oit d'autres avancent avec non moins de peine,
mais avec une 6gale sfmrett de vocation.
Plus que tous. Albert Gratieux a mis I'accent sur l'action
vivante qui doit fire comme un 6panouissement de l'amour, de
la flumme int6rieure,comme une manifestation visible de l'union
des cwurs en voie de realisationprofonde.
Et le Pre Congar, qui sut d6couvrir Albert Gratieux malgrd son humble effacement, peut 6tre fier de lui avoir facilit6
le premier l'expression de sa pensde, car le saint prdtre fut un
tdmoin au sens le plus grand de ce mot, temoin dans ses derits,
dans&sa vie mime.
Et maintenant ii repose, non pas pres de son dglise natale de
Cernay-en-Dormois, mais a Szaznne, prs de la grand'route qui
mine de Paris au.e pays de I'Est. Et a c'est ainsi que cela devait
dtre ,.
Ecrasd moralement en plein essor de son esprit, ii n'a pas
occupd la chaire de Facultl que m6ritaient ses dons exceptionnels et son travail. II n'a pu donner d ses contemporains les
enseignements dont il dtait capable. II a d6cu les superficiels
qui posent leurs jugements selon les succds du monde. A ses
amis qui pour Vlencourager, le louaient de sa rare culture et,
plus tard de ses ceuvres, il rdpdtait avec une simplicitl d6con-o
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certantc : , Je suik le serviteur inutile , ; et il ajoutail : i Chacun trouve dans I'E\angile les mlots qui lui convienneint le
mieux. ,
La reponse

a de tels propos appartient t Dieu.
Elieine I'A.:.iin.

29 janvier. - Ce matin, en Ia fete de Saint-Francois w.'
Sales, tout conune le 13 d6cembre (jour anniversaire de la precieuse mort de sainte Jeanne de Chantal), les Visitandines de
la rue de Vaugirard, toutes proches de la Maison-Mbre, se font
une joie sereine d'avoir la presence, le chant et les prieres de
nos clercs-s4minaristes, consideres et traitds comme les neveux
de la maison. Ne sont-ils pas les benjamins de notre bienheureux PNre saint Vincent, qui se proclamait tout plein de dfi&rence pour la sainte Mere de Chantal (n6e & Dijon le 23 janvier
1572, et ddcdde i Mloulins le 13 decembre 1641).
Par un curieux et savoureux mim6tisme, les lettres que Vincent lui adresse prennent le style onctueux et fleuri de la Visitation. Mais grand dommage que quelques missives vincentiennes adressdes A sainte Jeanne de Chantal aient jadis subi
le traitement sommaire auquel fait allusion Pierre Coste dans
son ddition (t. I. p. 566, 574 ; t. II, p. 47, 99, etc) I
Quoi qu'il en soit, relisons pour nous ddifier ce que, le 14
juillet 1639, saint Vincent erivait de Troyes h la mrre de
Chantal : Or sus, ma chore mere, permettez-moi que je vous
demande si votre bonti la non pareille me laisse encore le bonhear de la jouissance de la place qu'eUe m'a donde dans son
cher et tout aimable cour ? (t. I, p. 566). Et le 15 aott 1639 :
i J'ai requ la v6tre... et vous pouvez penser, ma trBs digne MIre,
avec quelle rdedrence et affection c'a t.d, puisque c'est une lettre de mon unique Mere, et qu'elle est pleine de l'odeur et de
la suavite de son esprit. Jesus ! ma Mere, qu'elle a embaumd
mon pauvre ceur !....
(t. I, p. 574.)
Le 30 juillet 1640, i ...Notre digne mere, qui est tellement
notre diqne mere, qu'elle est la mienne, unique, que fhonore et
cberis plus tendrtement que jamais enfant ait ainm et ho 'o
sa mere apres Notre-Seigneur ; et me semble que cela va d un
tel point que j'ai asses d'estime et d'amour pour en donner d
tout un monde ; et cela, certes, sans exagdration. C'est done dans
l'esprit de cette enfance, ma chore mere, que je vous parle el
que je vous remercie toujours de toutes vos eharitds de grand'nere que vous exercez envers vos enfants, vos missionnaires.,
t. IT, p. 86-87.
Le 26 aout 1640 :...O ma chbre et tres aimable mere que
vous i:les soucerain,,ment notre digne et trWs aimbe Mere. Non
cela cst en un tel point qu'il n'y a point de parole qui vous le
pusse exprimer : i n'y a que Notre-Seigneur seua qui le puisse
faire sentir a votre cher cceur (t. II, p. 99).
Voilk une varietd de ton que le vulgaire ne soupconne pas
sous la plume de saint Vincent !
29 janvier. - Au li0. rue du Bac. la Communaut6 assure
les ultimes prieres de 'Office des d6funts A Soeur Josephine,
secr6taire pour la Pologne, depuis nombre d'anndes. Son dBvouement, sa simplicit, sa charit6 inlassable rassemblent en
outre autour de son cercueil, des seminaristes polonais, hiberges a Paris dans les locaux du sdminaire irlandais I'lrish College. Dans la ferveur et la gendrositd de leurs Ames, ces jeunes
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se prdparent h leur futur ministbre auprbs de leurs freres restes au pays natal, ou se devouent pacifiquement pour le service de leurs compatriotes disperses ici et la. En attendant, its
frdquentent pieusement le sanctuaire de la Medaille. Intelligemment Sceur Josephine s'est d6pensde pour eux, leur multipliant, en bonne Fille de saint Vincent, son attention et ses
efforts. DMs lors, la reconnaissance rassemble les clercs pour
cette matinee.- Le programme annongait meme un chant polonais qui, au dernier moment, ne fut pas exdcutd. C'est dommage I Quel beau symbole ! Devant ces oreilles depuis peu fermees b la terre, combien touchantes eussent dtd ces strophes
polonaises : cette priere de la patrie lointaine qui souffre et
qui demeure si digne d'attentions, de pri6res et de fideles d6vouements !
17 fdvrier. - Flte du bienheureux Clet (t 1820). - Le souvenir des missions de Chine et la vue des exceptionnelles dpreuves qu'elles traversent en cet instant, attirent les prieres de tous
les coeurs vdritablement chrdtiens. Depuis des silcles, tant de
gdndrosit6s se sont d6pensdes pour ces Chinois, a mes ddlices ! ....
Sans compter la predication et la constitution de chr6tientes locales, deux grands genres de travaux ont, en tout temps.
hanti le ceur des veritables ap6tres : formation du clergd indipgne et crdation de communautds de religieuses chinoises. Pour
nous en tenir, ici, au seul labeur des enfants de saint Vincent
de Paul, m6me dans ce bref rdsumd, le palmares demeure consolant... et, constatons-le, il y a heureusement nombre d'autres
ouvriers apostoliques...
Toute cette histoire dans ses grandes lignes,; est insdrde
dans quelques livres, mais souvent inaccessibles. Cet apergu, ce
bref resum6, met devant nos yeux un peu du labeur de tant
d'mencs nissionnaires. Et cette cohorte d'ap6tres se resume de
loin en loin, dans la silhouette des martyrs. Avant de verser
leur sang, ils ont, eux aussi, pein6.. Mais, A c6td d'eux, nombre
d'autres missionnaires ont. de leur c6td, sud et se sont joyeusement d6penses. C'est ce qu'il faut avoir present & I'esprit en
cette fete annuelle d'un de nos bienheureux martyrs : cette attachante figure d'ap4tre, le bienheureux Clet.
LA

LES MISSIONS DES LAZARISTES
FORMATION DU CLERGE INDIGENE

Les Prdtres de la Congrdgation de la Mission qui furent envoyds en Chine eurent a cwur, des les premiers jours, de former
un clergd indigene. Ils vinrent en Chine a deux reprises.
La Sacrie Congregation de la Propagande, fondde a Rome,
le' 6 janvier 1622, envoya en Chine, en 1697, un Lazariste italien, M. Appiani, avec le titre de vice-visiteur apostolique, a
seule fin de fonder un seminaire pour le Clergd indigene. Un
jeune prdtre seculier allemand, M. Mullener, qui avait fait sr's
dtudes au CollWge de la Propagande,fut adjoint a M. Appiani.
Celui-ci, muni par ses superieurs des facultis ndeessaires, admit
ce jeune prdtre dans la Conqregation de la Mission.
D&s qu'ils eurent touchd Canton, oft is ddbarqudrent en
1699, M. Appiani comprit qu'dtablir un Sdminaire, maison de
paiz et de charitd, au milieu d'une ville oit se reunissaient les
missionnaires, offrait des inconudnients, 4 cette 6poque d'dpres
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discussions i propos des u Rites n. Pour la mnrme raison. no
Macao, ni Pekin, ne convenaient a son dessein : mieux valait
une province plus paisible.
S'tant ourert de son projet a Mgr de Lyonne, vicaire apostolique de la Province du Se-Tchouen, de passage d Canton,
celui-ci lui conseilla d'installer ce sdminaire dans sa propre
prorince. Apres avoir passe deux ann6es a Canton pour apprendre la lanyue. les deux missionnaires se rendirent done au SeTchouen, oih la prdication 6vanydlique 0tait & peine commencee. Its travaillerent avec tout leur zele a la conversion des
paiens parmi la classe pauvre, plus facile d aborder, en attendant la possibiliti d'driyer le sedminaire.
En 1705, M. Appiani, apprenant que le l6gat du pape.
Myr de Tournon. devait arriver sous peu i Canton pour l'affaire
des Rites, se readit dans cette ville, afin de prendre l'avis d?,
legat au sujet de scs entreprises. 1 ne provoyait pas que AMgr de
Tournon insisterait pour l'attacher a sa personne comme interprete. Au lieu done de regagner sa mission du Se-Tchouen,
comme il I'escomptait, M. Appiani suivit 'ambassade jusqu'd la
capitale, ct laissa M3.JMullener scui pour s'occuper de VL'ang<lisation et... de la fondation du snminaire.
Livre a lui-mdme, sans espoir de recevoir aucun secours,
M. lMulhner snlait la l;ces.*vit du clergi indigine. Aussi, avant
nti: c deisonger A se procurer un terrain et a construire, il s'occupa, au prix des plus durs sacrifices, a former des jeunes gens,
avec I'espoir de les conduire le plus tdt possible au sacerdoce.
M. Appiini qui. mnlb;rd son cloifnement, ne cessa jamais d'entrtleir une correspondance s'uiriiarec son confrdre, et ami,
&erivaitde lui, lorsqu'il etait ddjii promu & l'dpiscopat : a Monseigneur 31ullener, cet homme apostolique, se tire le pain de la
bouche pour lecver une dizaine de jeunes gens, a la garde desquels it a pr pose son premier disciple, Paul Sou, Adg de cingthuit nns, qui est minor6, pendant qu'il parcourt lui-mdme les
tissiiwil

.
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En 1716. la Propagande, sur la piroposifion de M. Appiani,
nomma M. Mullener, vicaire apostoliuce du Se-Tchouen. It ala
se faire sacrer par l'veique le plus proche, qui dtait alors iyr
della Chiesa, dc(que d(
d Pr
I'.in. en risidence dans la provine du
Shan-'l'Tonj.
Le caractere episcopal ne changea rien aux habitudes et
aux travau. de Mgr Mullener, tant que l'dge ne lui eut pas conseilld quelque moddration. Dans une lettre d Mgr Mezzabarba.
Idgat apostolique, il insiste sur la ndcessitd du clerge chinois :
Puisque
i
Votre Excellence ddsire que je lui indique quelques
moyens de faire rcfleurir ces missions, je vous dirai que, depuis
vingt-deux ans que j'y suis, je n'ai pas trouve de moyen plus
utile et plus n6cessaire que d'dlever et de former la jeunesse
chinoise pour le sacerdoce. »
N'ayant pas rdussi & etablir d Tchang-Tei le sdminaire projetd, il l'dtablit t Cheng-Tou, ddpourvu de lois 'moyens. Cependant son disciple, Paul Son, devenu prdtre en 1723, travailla
dans les missions jusqu'd 'rige de soixante-dix-huit ans. Un autre, Etienne Siu, entrg dans la Congrdgation en 1726 et ordonnd
pretre en 1729, par Mgr Mullener, vivait encore en 1762. On ne
connait pas la date de sa mort. Un autre encore, formd et orrdonaf pw'r lii. resta s"Oelier. 11 i1 cut'l a,• d' celeres. un linerr.
et des minords ; quatre de ccu.r-c; furent envoyds par lui au
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Seminaire de la a Sainte-Famille v, drigd & Naples, par le
P. Ripa, en 1732.
Tels furent les fruits du zele infatigable d'un vicaire apostolique sans cesse occupd i former des. chritientls nouvelles, et
4 visiter les anciennes dans des regions immenses et escarpJes.
Mgr Mullener mourut d la tdche le 17 decembre 1742, a l'ige de
so.iante-neuf ans. Quant au seminaire 6tabli par lui, ii resta d
l'etat embryonnuire. C'est d Macao, sous la conduite de Lazaristes portuyais, et & Pekin que furent driges les premiers veritables s~minaires.
Le second missionnaire qui s'adonna & la formation du
clergy indigene fut M. Ghislain, arrive en Chine avec M. Raux.
en 1785, en remplacement des Jdsuites, d la Mission de Pdkin.
Nd en 1751, it mourut en 1812, apres avoir conduit d l'autel dixhuit pretres chinois, choisis entre plus de deux cents candidats
qui recurent leur formation dans la maison de Pekin, sous la
direction de M. Ghislain. On ne peut qu'etre saisi d'admiration
quand on pense au labeur que dut s'imposer ce missionnaire
pour arriver d de tels rdsultats. 11 aimait pourtant beaucoup
faire les missions dans les villages ; mais it ne pouvait leur
donner qu'un temps trbs limite : un mois ou deux pendant les
vacances d'td. II alla plusieurs fois au sud de Pikin, d Ankiatchoang, dans la prefecture de Pao-Ting-Fou ; le plus souvent,
it visitait les chritientds plus proches de Pdkin. Tout le reste
dul temps dtait consacrd celxcusiiement i ses chers lifWes du
,dminaire.
Ces dix-huit prdtres, tous Lazaristes. dont les noms et le
curriculum vitae sont conserves aux archives du Pdi-T'ang, ont
permis aux Missions lazaristes de Chine de ne pas pdrir dans
les annees terribles qui suivirent la Rdvolution franqaise, epoque ndfaste, pendant laquelle la source des vocations missionnaires a faiUt se tarir.
Nous ne citerors pas le nom de ceux qui reprirent la tdche
des deux pionniers, Mgr Mullener et M. Ghislain, soit d Pkin,
soit d Macao, et ailleurs. Nous prdsentons seulement deux statistiques, donnant le nombre de pretres chinois dans les Missions confides aux Lazaristes et formds par eux, pour l'annte
1925 et I'anne 1940. Depuis cette derniere date, d cause de
l'etat troubld de la Chine, nous n'avons pu obtenir des statistiques completes ; mais nous savons que dans le cours de cette
dernire decade si malheureuse, les ordinations sacerdotales
n'ont pas 6td aussi nombreuses qu'auparavant.
PRETRES INDIGENES
(En 1925)
Province septentrionale
Province M6ridlonale
comprenant la majeure
partie de la Province
comprenant les deux provinces civiles
civile de Ho-Pei
du Tche-Kiang et du Kiang-Si
Nombre de pretres chinois
103
P6kin .. ........

Cheng-Ting-Fu . .
Yong-Ping-Fu .....
Pao-Ting-Fu . . ....
.......
Tien-Tsin
An-Kouo . . ........

41
6
48
20
24

Han.-Tcheou

(Tche-Kiang)

........

Ning-Po (Tche-Kiang) ...............
Nan-Tch'ang (Kiang-si) ............
Ki-Ngan (Kiang-si) ..............
Yu-Kiang (Kiang-si) ..............
Kan-Tcheou (Kiang-si) ............

242
Tolal pour les deux Provinces : 365

2S

30
15
18
21
13
123

-

Pdkin . . ..........
Cheng-Ting-Fu ...
Yong-Ping-Fu .
Pao-Ting-Fu . ....
Tien-Tsn . . ....
An-Kouo..........
Shun-Teh . . ......
k ajouter :
......
Tchao-Shien
ddt. de Chengtingfu.
Suen-Hoa-Fu
......
Yi-Shien . .........
dot. de P6kin.

111
47
16
62
34
24
7
39
23
7
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(En 1940)
Hang-Tcheou (Tehe-Kiang) ........
Ning-Po (Tehe-Kiang) ............
TaiJrchdou (Tche-Klang) ..........
Nan-Tchang (Kiang-si) .............
Ki-Ngan (Kiang-si) ................
Yu-Kiang (Kiang-i) ..............
Kan-Tchoou (Kiang-si) .............
k ajouter :
Ly-Shui (Tche-Kiang) ............
det. de Ningpo.
Nan-Tcheng (Kiang-si) ............
dMt. de Nan-tch'ang.

45
5
18
25
12
32
15
6
3

208
370
Total pour les deux Provinces : 578
Ces 578 pretres chinois comprennent 140 Lazaristes, c'est-&-dire
une proportion de religieux d'environ 24 p. 100.
De ce clerge indigene, plusieurs seculiers et Lazaristes out Ei~
promus A 1'Episcopat. Ce sont :
Mgr Souen Melchior, Lazariste, vie. ap. de An-Ku (1926), ddmissionnaire (1939) f 1951.
Mgr Wang Jean-Baptiste, Lazariste, vie. ap. de An-Kouo (1939;.
j 1950.
Mgr Hou Joseph, vie. ap., dveque de Tai-Tchdou (1926).
Mgr Tchao Philippe, s6eulier. \ic. ap. de Suan-Hoa (1926), f 1927.
Mgr Tcheng Pierre. seculier. vie. ap. de Suan-Hoa '1927), f 1935.
Mgr Tchang Josvph. seculivr. vie. ap. de Suan-Hoa i1936), f 1949.
Mgr Wang Pierre, sctulier, e\%que de Suan-Hoa (1949).
Mgr Tch'en Job, Lazaiiste, 6veque de Changtingfu (1939).
Mgr Tchdou Joseph, Lazariste, archeveque
de
Nantch'ang
(1931) (1).
Mgr Tchang Jean, sMculier. dveque de Tchaoshien (1932), j 1951.
Mgr Fan Joseph, seculier, dveque de Paotingfu (1951).
LES RELIGIEUSES INDIGENES
Les Filles de la CharitW. - Les premieres religieuses 6trengeres qui vinrent se divouer aue missions de la Chine furent
les Filles de la Charit6, institudes par saint Vincent de Paul.
Elles arriverent d Macao en 1847, s'installarentd Ning-Po
en 1852, et pteu apris, a Shang-Hai (Voir Annales, L. 110-1l.
p. 233-270). Trbs t6t, elles requrent dans leurs maisons des
vierges chinoises, leur donnerent la meme formation qu'elles
avaient re'ue elles-mm.es. et constitubrenf ainsi une Socidte
Smixte 1 oif Sawurs dlrangrecs et chinoises cicent ensemble,
travaillant aux memes iuvres en observant la mdme Regle.
Les Filles de la Charite n'ont qu'une seule Province en
Chine ; elles 4tablissent leurs ceuvres uniquement dans les missions desserries par les Lazaristes. sauf d Shanghai, diocese
confid au.r PNres Jesuites. oH les Swurs ont des maisons et
oeuvres importantes.
SociEtis de Religieuses indigenes. En plus de ees soci t6s miates de religieuses, les chefs de Missions ne tardbrent pas
& fonder, dans leurs circonscriptions, des Socidtds religieuses
purement indigenes.
(1) Mgr Tchbou Joseph, vicaire apostolique de Pao-ing-fu, saacr
en 1931, a did transfidr
Nan-Tch'ang en 1947.
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En 1872, Mgr Delaplace, vicaire apostolique de PNkin, institua la premiere socidtd de ce genre, sous le patronage de saint
Joseph, que pour cela on appelle vulgairement « Josephines n,
en vue de l'educalion chretienne des enfants et des catdchum&lies de leur sexe.
La premiere idde de cette fondation vint d& 'esprit de cet
tevque lorsqu'il cilait au Concile du Vatican, oil la question fut
agitic. culre Ics divers vicaires aposloliques de Chine, presents
au Concile.
L'epreuve n'avait pas encore 0td tente et beaucoup, parmi
eux, predisaient un echec certain. Plusieurs, au contraire,
exhorterent Mgr Delaplace d tenter l'entreprise. II hAsita lonwtemps avant de mettre son projet d ezxcution. On a retrouvd
dans ses notes les questions qu'il se posait d lui-mdme : a En
Chine, les Instituts religieux de femmes sont-ils possibles ?... Ce
que Dieu a donnm & toutes les autres dglises, pourquoi le refuserait-il d l'Eglise de Chine ?... Quand le demon s'attache tant
de bonzesses et autres fausses religieuses, pourquoi Notre-Seigneur n'attirerait-it pas sous son joug les femmes chinoises
vraiment pieuses ?...
Et it attendait que Dieu donndt reponsc
d ces questions en manifestant sa volonte d'une manidre quelconque. Or, it I'a derit lui-mdme, des preuves non equivoques
lui montrerent suffisamment que Dieu voulait cette institution.
L'euvre naquit en 1872, au Nan-T'ang, chez les Filles de la
CharitW de l'H6pital Saint-Vincent. Celles-ci se firent les dducatrices des premieres jeunes filles qui decaient former la communautd nouvelle. Leur propre Maison-Mere fut construite tout
i c6td de t'HSpital, et fut transportee au Pd-T'ang en 1900.
Dans toutes les paroisses un peu importantes, lear occupation principale 6tait de faire l'ecole aux fillettes et atu femmes
catkchumines, que les missionnaires leur envoyaient pour les
instruire. Plus tard, elles 0tablirent des dispensaires dans les
localitds dloigndes des grandes villes.
Non seulement les ( Josephines n essaimerent dans tous les
vicariats lazaristes qui ont Wtd formis par les divisions successives de la Mission de Pdkin, mais beaucoup d'autres Missions
de Chine adopterent les Regles. des Steurs de Saint-Joseph, dlabordes par Mgr Delaplace lui-mdme, pour creer des socidt~s similaires ; de sorte que plusieurs petites Communautis, connue.
sous un autre nom, ne sont, en realite, que le prolongement de
l'institution fond6e par Mgr Delaplace.
En 1880, Mgr Tagliabue, vicaire apostolique de ChengTing-Fu, rigea une socidtd semblable et portant le mdme vocable, mais ii la laissa beaucoup plus longtemps sous la direction
des Filles de la Charite.
En 1892, Mgr Reynaud, vicaire apostolique du Tch-Kiang,
fonda les a Vierges du Purgatoire daNing-Po.
En 1900, Mgr Coqset, vicaire apostolique du Kiang-Si, institua les a Filles de SainteLAnne * d Ki-ngan.
En 1901, Mgr Geurts, vicaire apostolique de Yong-Ping-Fu,
erigea les c Sceurs de 'lnimaculte-Conception ,.
En 1907, Mgr Ferrant, vicaire apostolique de Nan-Tch'ang,
institua la Societe de a Notre-Dame du Bon Conseil ,.
Toutes ces societds sont purement diocesaines et ne se reerutent que dans la mission mdme, sauf exception. Dds que le
Vicariat oft eUes ont tde fonddes se subdivise en deux ou plusieurs circonscriptions, les religieuses demeurent gIndralement
d oil elles sont au moment de la division, et, de ce fait, tombent
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immddiatement sous la juridiction du nouveau chef de mission.
C'cst re qui arrica pour le vicariat de Pao-Ting-flu. qui, d;tach6 de I'ekin, conserva les Swurs de Saint-Joseph qui y 6taient
etablies, ct .clles-ci decinrent aussitdt inddpendantes de celles
de I''liitD. )e meme pour Tientsin.
Comme pour les prdtres indigones, nous prdsentons une sta-

tistique des religieuses chinoises pour les anndes 1925 et 1940.
RELIGIEUSES INDIGENES
(En 1925)
Socirtd des
Congrdg lions ie
S( EURS EXCLUSIVE.MENT
FILLES DE LA CHARITE
CHINOISES
Nombre de Seurs chinoises :
P6kin
....................
;
Cheng-Ting-Fu
..........
i Sceurs de Saint-Joseph ....
Yong-Ping-Fu
.......
.
; S. de Saint-Joseph ........
Pao-Ting-Fu
..............
6
-. de I'lmmaculie-Conception
Tien-Tsin
................
"7 S. de Saint-Joseph ........
Hang-Tchdou
............
9
S. de Saint-Joseph ........
" ing-Po
..................
29
Filles du Sacrd-Ceur ......
Nan-Tch'ang ..............
1
Vierges du Purgatoire ..
Ki-Ngan
.................
V. N.-D. du Bon Consell ....
Yu-Kiang ................
3
Filles de Ste-Anne ........
138
LA se trouvaient 104 So~urs
6trangeres, e'est-a-dire dans la
proportion de 13 p. 100 environ.
Pdkin .. ...............
Cheng-Ting-Fu
...........
Yong-Ping-Fu
Pao-Ting-Fu
...........
Tien-Tsin
.....
Shun-Teh
................
Hang-Tchou
............
Ning-Po
....
. .......
Tai-Tcheov
.....
...
Nan-Tch'ang
...
Kian
.......
Yu-Kiang
................
Kan-Tchdou
..............

.

iEn 1940)
61
Seurs rld Saint-Joseph ....
20 S. de Saint-Joseph ........
13
S. de I'Imma.ulee-Concept...
12
S. de Saint-Joseph ........
1id
. de Saint-Joseph .........
6
S. de Saint-Joseph ........
28
Filles du Sacr6-Cceur ......
38
Vierges du Purgatoire .....
*
Vierges du Purgatoire.....
23
V. N.-D. du Bon-Conseil....
i
Files de Sainte-Anne ......
2
Filles de Sainte-Anne ......
u

LA se trouvaient 119 Sceurs
dtrangeres, o'est-h-dire dans la
proportion de 35 p. 100 environ.
19 f6vrier. - Ce matin, A Prime-Combe, dans sa quatrevingtiieme ai(tiee. s'eteint notre cher confrbre, M. Louis Castamagne. Le Bulletin de la paroisse de Fontanes (Gard), 6voque
delicatement en son numdro de mai 1952, cette figure sacerdotale.
Sur sa tombe i peine fermee, it faudrait derire un seul mot:
Pretre ! Prdtre, it le fut pleinement, uniquement, passionn6ment.
II avait volontairement reduit la curiositf de son esprit si
naturellement universel, a connattre la seule v6ritd de Dieu.
Ceux-ld seuls qui I'ont connu de pros savent avec quelle haute
conscience il traita toujours ses cours de thdologie, de philoso-
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phie, de droit canonique, sa predication et les dmes qu'il 6tait
appeld d diriger.
Si son nine etait sacerdotale, non moins sacerdotale etait
sa volontd ferme et rectiliyne. On peut trWs bien lui appliquer
la courte meditation d'Ernest Psichari : a Heureux ceux qui
marchent dans la voie droite, la voie qui a un point de ddpart
et un point d'arrivde et qui ne s'infl6chit ni & droite, ni A gauche. a Le vrai point de ddpart etait son sacerdoce ; le point d'arrivee l'union indefectible avec le Christ-Jesus, Souverain Prdtre.
Volontd et vie exemplaires ! Pour ceux qui regardaientde
I'ext6riur superficiellenent.
,
its risquaient de ne pas aperceoir,
sous la siimplicit profonde de sa nature, toutes les qualitds de
ce prdtre a la culture si vaste, si varide. Qu'y avait-il done au
fond ? Un thdoloyicn de grande valeur, qui, au cours de set
6tudes a Rome, acait appliqud la pendtration de son esprit d
approfondir saint Thomas d'Aquin, un psychooygue averli, ut
artiste, un po&te qui aimait les belles choses, la belle nature.
les belles podsies, les beaux tableaux, trop plein d'un savoir
Etcndu et profond.
Son intelligence claire et fouyueuse a une vraie passion
pour la Vdritd. Qu'il s'agisse de theologie, de philosophic, c'est le
chercheur, le poseur de questions. Quand ii discute, il dcoute
son adversaire, mais j.'!in de sa propre idie, s'appuyant sur
saint Thomas d'Aquin, il tire tous les arguments t lui et ddverse en torrents les flots de sa parole, et quelquefois de son
ironie, tout en gardant la plus respectueuse cordialitd avec tous.
Son influence s'ezerce surtout par l'enseignement, la predication, la direction, le contact personnel.
II naquit d Saint-Gilles, diocese de Nimes, le 25 aoftt 1872,
d'une famille tres chretienne qui dona deux de ses fits au Sacerdoce, et un troisi&me d la France, au cours de la guerre de
1914.
Peu apres sa naissance, Louis requt le sacrement de bapteme dans cette gylise de Saint-Gilles, la plus belle du monde n,
t le nee plus ultra de I'art byzantin ,, a-t-on dit. Comment est
venue au jeune et pieux Louis la vocation lazariste ? Aucune
influence, seulement celle de Dieu. II requt les premieres leCons
de latin de M. l'abbd Ducal, alors vicaire'de la paroisse ; puis ii
partit pour l'dcole apostolique de Notre-Dame de Prime-Combe
pour faire ses 4tudes secondaires, sous la direction du II. Pere
Bermen et le superiorat du R. Pere Dillies, qui tous deux avaient
une reputation de saintct6. Belles annees dont le R. Pe're Castnmagne se souviendra toujours. II entra au noviciat de SaintLazare cd Paris, le 26 septembre 1889, puis au Grand Siminaire
de Dax (Notre-Dame du Pouy). Et des lors ce fut la lonyue et
passionnante montle de six ans d'dtudes, ponctudes par la rdception des Ordres et du Sacerdoce, le 14 mars 1896 et couronndes par un double doctorat en philosophic et thdologie a Rome.
A son retour de Rome, ses Supbrieurs l'appellent comme professeur au Grand sdminaire de Marseille (un an), puis de Nice
(quatre ans). It part au Brisil oi il reste seize ans. La il eat
comme dlive et dirigd un seminariste devenu cardinal du Brdsil, Son Eminence le Cardinal de Vasconcellos. Apres la guerre
de 1914. il revient en France, oi. tour d tour, it est professeur
au Grand sdminaire de Bernay, Supdrieur au Grand sdminaire
d'Angouldme, professeur aux Grands sdminaires de Beauvais,
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de Montauban et d'Albi. Successivement, le R. Pere Castarnagne quitte tous ces postes, non sans regret, mais dans l'obdissance
toute simple. 1 arrive aux Superieurs de ddplacer leurs religieuz. Alors, on boucle ses malles, on dit aux confrares qu'on
reviendra peut-etre, et puis on est sdpard pour la vie. Partout
et toujours le R. Pere Castamagne apporta dans la formation
des futurs pretres que Dieu lui confiait, plus qu'une yrande
culture d'esprit, plus que de la science.'ll leur fit comprendre
par le devouement de sa vie intdrieure, par l'exemple de sa foi
ardente, de sa bont6, de son d6vouement, quel ideal sacerdotal
devait itre le leur. Et ceux qui b6ndficirent de son enseignement et de sa direction reconnaissent lui devoir le meilleur de
ce qu'ils sont aujourd'hui : tels ces dix pretres du diocese d'Albi,
qut, peu de temps avant sa mort. sont renus passer une journde avec lui. Et combien de confreres, de pretres, tres experimentds, certains meme aussi dges que lui, nous ont dit l'avoir
consultg souvent et toujours avec fruit.
En 1948, ii vient finir sa vie d Prime-Combe, grdce qu'il
n'avait cesse de demander d Dieu, par l'entremise de la Trbs
Sainte Vierge. qu'il aimait beaucoup. Pour toutes les fetes de
Notre-Dame, Monsieur le Supgrieur apportait dans sa chambre
de malade, la statue de Notre-Dame de Bon Secours. Tout le
long du jour et mvme de la nuit, le R. Prre Castamagne, la v9n6rait avec une piWta
d'enfant.
Alitd depuis la Toussaint 1949, its'eteignit doucement, au
matin du 19 fevrier 1952. d l'dge de quatre-vingts ans, apres
avoir pieusement communid, comme it le faisait chaque jour.
Durant toute sa longue maladie, ii temoigna a ses confrares
une affection surnaturelle et dflicate et les tdifia par une conception eadmuirable de la volontl dicine.
De trbs nombreuses sympathies, d I'occasion de ses obseques
qui eurent lieu le 21 fivrier, au matin, sont venues de Nimes,
de Fourques, d'Arles, de Saint-Gilles, de Beaucaire, d'Aimargues, de Lecques, de Fontanes, etc., consoler la famille religieuse. son fr're, M. le chanoine Castamagne, cure de SaintPaul de Nimes, ses parents, ses nombreux ainis. Un service d&
Requiem fut celebrW par le R. Pere Charles Philliatraud,superieur, assistW par les RR. PWres Henri Bombeke et Johanny
Boyer, comme diacre et sous-diacre. Les chants liturgiques furent as.4urs d'une faron parfaite par la Schola du College, sous
la direction des RR. Peres Davy et Bouvier. Dans le chowur de
la chapelle, autour du cercueil, avaient pris place de nombreux
Lazaristes venus du college d'Ardouane, du Grand sdminaire de
Montpellier, d'Albi et de nombreux ecclesiastiques : M. le chanoine E. Roland, directeur du Suffrage, i Nimes, MM. les Cures
des paroisscs de Saint-Clement, d'Asperes, de Fontanes, M. I'abbd
Martin, cur, de Saint-Gervasy, M. I'abbd Portier, aum6nier du
College Maintenon de SommiBres, et MM. les Abbds Boissi6re et
Anvezio, vicaires de la paroisse de Saint-Paul de Nimes.
L'inhumation eut lieu, selon ses desirs, dans le caveau de
la petite chapelle dediee d Notre-Dame des Sept-Douleurs, qui
se trouve au fond de la longue allde du Rosaire.
C'est Id que les restes du R. PAre Castamagne, en attendant
la Resurrection, reposeront, a edt du R. Pdre Dities (2 juillet
1897), et du R. PAre RibiAre (8 septembre 1945).
Durant toute sa vie, le R. Pare Castamagne n'avait cessd de
demander & Dieu, la grdce de mourir d Notre-Dame de Prime-
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Combe. Sa priare a 0t6 exauc6e. Nous lui demandons de continuer du ciel, son action, qui lui assura sur la terre une place
de choix parmi les ap6tres qui de tout temps se sent ddpenses
d la formation et & la sanctificationdu clerg6.
Voild comment, chers paroissiens, meurent les bons et saints
prdtres, apres avoir montr6 le Christ dans une vie sacerdotale de
haute qualit6. Mais pareille mort se prepare par toute une vie I
A ces notes dl6icates, joignons la remarquable et suggestive lettre que, de Sao Paulo (Br6sil), le cardinal de Vasconcellos, mandait a M. le chanoine Castamagne, frere cadet de notre
cher defunt (Cf. Annales, t. 105, p. 30-39 ; t. 110-111, p. 116119).
Sao Paulo, le 28 avril 1952.
Cher Monsieur le Chanoine A. Castamagne,
Laudetur Jesus Christus I
Je vicns d'apprendre arcc un tres profoud regret que rotre
bien-aim6 frere et mon cher ami, notre vindr6 M. Louis Castamagne, est dWcOdW le 19 fdvrier dernier. Vous avez daiygn m'en
faire part vous-mnme et je vous en remercie.
J'ignorais que notre regrett6 defunt eftt un frere Prdtre et
Chanoine, que ye suppose tout d fait semblable a mon tres cher
ami le Lazariste, et je vous prie done d'agrder mes bien sinceres
condoleances pour la grande perte que nous venons de subir
ensemble. Unissons nos prieres pour le repos de son Ame, que
d'aiUeurs je crois dijd au ciel, possidant d tout jamais le Bon
Dieu dont, sur la terre, pendant toute sa longue vie, il ne fit
que scruter les insondables myst&res.
M. Louis Castamagne 6tait prdtre avant tout, un des plus
grands parmi les enfants de saint Vincent de Paul, par l'etendue
de son savoir et la clart6 de son enseignement, que j'admirais
au Grand S6minaire de Mariana. et aussi par son humilitd et
sa simplicitd : deux vertus, parmi tant d'autres, caractdristiques de sa Congregation et qui lui conciliaient tout de suite
I'estime, l'affection et la veneration de ceux qui avaient le bonheur de l'approcher et plus encore de vivre avec lui.
A mon dge, apres tant de rencontres, ayant aborde toute
sorte d'6trangers, je puis dire que M. Louis Castamaqne fut. d
mon avis, un des plus grands amis de mon pays, et je suis bien
sfr que tons ceux qui l'ont connu et joui de son intimit6 no
penseront pas autrement.
Au Grand S6minaire de Mariana, M. Louis Castamagne fut
non seulement un excellent professeur, un theologien de grande
envergure, mais aussi et surtout un cwur ddbordant d'affection
ct qui d'emblee conqudrait tous ses 6l&ves, d jamais.
Voild pourquoi, bien cher Monsieur le Chanoine, I'annonce
de son ddces attristera bien des pretres brdsiliens, ses 6leves jadis et ses amis toujours, qui se feront un devoir de ne jamais
l'oublier au saint autel.
Veuillez, bien cher Monsieur le Chanoine, agreer avec mes
bien sincres condoldances, I'expression de mes sentiments
d'amiti6, que je transfere d'un Castamagne d l'autre - du tres
cher Lazariste au tres cher Cur6 de Saint-Paul (mon diocese
porte le mdme nom) d Nimes, en me recommandant d ses prieres.
Carlos Carmelo DB VASCONCELLOS MOTTA,
Cardinal-Archeveque de Sao-Paulo (Brdsil).

-- :3-3 mars. - En cette fete du bienheureux martyr PierreRend logue (1758-1796). en ce cent einquante-ciuquiitme anniversaire de son courageux martyre A Vannes, le cantique tinat
qui cl6ture le salut. redit heureusement, en ses trois strophes,
la vocation vincentienne, le martyre en-terre vannetaise, et la
priere devant de tels exemples et un si gendreux modele. Chantees sur I'entrainanilt
musique de uotre cuutrire Joseph I'raneuf (lire Annales, L 106-107, p. 395-445), dans le cantique consacre jadis au bienheureux Frangois-ltdgis dlet (p. 477, du Cantuale) ces strophes t(134, Jean (,outhier). traduisent uu pen de
notre venaration pour ce courageux t6moin du Christ.
Refrain
Qu'en ce jour, de nos ceurs, jaillisse l'alligresse I
Que nos vies desormais de combats gyenreut
Restent le chump vainqueur. a La charitd nous presse a
Dison.-le commne toi, 6 bienheureux !
I
De Vincent tu refus I'fme sacerdotale
Que tc donnerent ses enfants.
Bient6t edi de Dieu, sur la terre natale,
Du Christ tu fis couler le sang.
Quand Dieu fut dans tes mains, il grandit ton courage ;
Laisse les charmes de ton fort :
Car Vincent t'a sdduit, et, suivant son sillage,
Vers I'ldeal prends ton essor I
II
Mais bient6t ta patrie eprouva les souffrances
Des intimes dechirements :
Plus de loi ! plus de Diiu ! En loi des esperances
Anaissent de ces Ovtnements.
Tu voulais le martyre ; on t'offrait le parjure :
Aors pretre et breton pieux,
Tu t'dcrias : La iiort ! plutut que la souillure !
Et, vainquetr, tu gagnas les cieux !
III
0 bienheureus martyr, notre ardente jeunesse
Cdlebre ta gloire au Ciel.
Grisis par tes arlions. nous re'ons d'une messe
Dont nos vertus seront I'autel.
ablisant en nous le modele du pretre
Tel que le fit le Tout-Puissant
Comme toi, nous mourrons, sans jamais cesser d'etre
De diynes fils de saint Vincent !
8 mars. -

Ce matin a Dax (Notre-Dame du Pouv), le Tris

Honord Pere, parti hier soir de Paris, pr4-ente au prlat consecrateur (Mgr Mathieu), sept diacres a proniou\oir a la charget h I'honneur du sacerdoce. A sept heures et demie, 'ordination se d6roule normalement, consolante et pleine de sens. A dix
heures et demie, en cette mime blanche chapelle de la Mddaille miraculeuse, Ie wfume Mgr Mathieu preside les obseques
d'un jeune stminariste Jean-Louis Bertin. Decd4e avant-hier
chez ses parents, ilest inhumd dans ee cimetiere de la maison
qui, paisiblement, aligne ses tombes sous les arbres de la colii,,: I' t .L d'Eauze. N6 le 19 f6vrier 1931, Jean-Louis poursuivit ses dtudes secondaires au Berceau de Saint-Vincent-dePaul , il Ctait admis au s6minaire interne & Paris, le 14
octo-
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bre 1950. Peu apres, en mars 1951, son dtat de santt le ramenait, h Dax, chez les siens. Son Ame, touchde par la grAce. mou-tait chaque jour davantage. Mgr Mathieu ecrit lui-meme dans
sa Semaine religieuse du 21 mars, quelques reflexions sur cette
vie niontante : u En ce jeune homme la foi ctait vraiment ddsir
de voir Dieu et I'espdrance, ddsir de le posseder. Par une faveur
accordee par le Tres Honore Pere Superieur general des Lazaristes, ii avait pu faire les vewux de religion, quelques mois
avant sa mort qu'il savait prochaine et qu'il attendait avec la
joie du cupio dissolvi. Ses parents m-ritaient pareil enfant qui
Jtait le fits de leur chair et aussi de leur esprit chrdtien militant. Ils ont demandd que fut chante un Magnificat d'action de
grdce. Ce chant a etW d'un accent dechirant. ,
D'autre part, voici d'apres un bulletin dacquois. un ap:rcu
sur quelques lemons de ce deuil et de cette pieuse mort au prinLemps de la vie.
Magnificat ! - Le samedi 8 mars, une trbs nombrcuse assistance a participd, dans la chapelle de Notre-Dame du Pouy,
d l'emouvante cerdmonie des obseques de Jean-Louis Bertin.
clere lazariste et fils de notre Presidente paroissiale de la
d avant-veille cccomme un predestine , ; et de
Ligue, decedd
mime une tres nombreuse assistance a participd, le lundi 10
mars, au service funebre chante dans la Cathddrale, pour le repos de son adme. Son Excellence Monseigneur i'Eveque a preside
I'une et I'autre c&rdmonie, et donn6 chaque fois I'absoute solcnnelle. c Faut-il prier pour lui ? Faut-il le prier ? ) Telle est
la question que pose Monseigneur dans la Semaine religieuse
du 21 mars (1952). Jean-Louis avait un jour demandd que 'on
chante d ses obseques le Te Deum, pour saluer le dies natalis.
la naissance au ciel de son ime libedre. On a du moins clhantt.
et en francais, le Magenificat, plus familier i tous ccux qui
etaient lU. Qui done a pu entendre, sans en dtre profondiment
bouleversd, ce chant de triomphe que Ion n'a pas coutume d'entendre dans une cedrmonie funebre, et dont chaque verset r6pondait si exactement i l'impression de tous.
Mon cceur ne contient plus la joie qui 1'envahit
Pour le salut qui vient, Seigneur, soyez b6ni !
Qu'6tais-je done, Seigneur, pour vous pencler vers moi,
Sinon votre servante ; et Vous, mon Dieu, mon Roi ?
Les peuples A venir en choeur proclameront
Combien je suis heureuse et riche de vos dons.
Seigneur, soyez b6ni, car votre bras puissant
En moi vient d'accomplir un mystere tres graid.
O Dieu, Vous 6tes bon et Vous saurez b6nir
D'Age en Age tous ceux qui veulent vous servir.
Le coeur humble et soumis appelle vos bontes,
L'orgueilleux loin de vous se trouve rejet6.
Les puissants d'ici bas par Vous sont d6trdnds
Et les humbles par Vous, toujours sont relev6s.
Le eceur aux grands desirs sera combl6 de biens.
Malheur A qui croirait n'avoir besoin de rien.
Pere, Fils, Esprit Saint, la grande Chrdtienth,
Unie en votre amour. Vous chante, 0 Trinitd.
Mon cceur ne eontient plus la joie qui l'envahit
Pour le salut qui vient, Seigneur, soyez beni !
Des maintenant, la vie de Jean-Louis Bertin, si breve et
cependant si pleine, se prdsente d ceux qui I'ont connu d'assez
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pres comme rdalisde dans une yrande simplicitd, et une remarquable unitd. Car il semuble bien n'avoir jamais eu qu'une prdoccupation : faire la volonte de Dieu, dans t'amour, sous la conduite de la ierye :
La volonte de Dieu, dans sa premiere jeunesse, quand dedj
it se prioccupe de a i onter a.
La volonte de Dieu, dans son adolescence, quand ii poursuit
son ideal, oft ii croit que Dieu lappelle : la vie sacerdotale et
missiounaire dans la yrande famiilie de saint Vincent de Paul.
La uoiontd de Dieu, aux derniers mois de sa vie, quand,
dans lu suuffrance Adroquement supporte, it s'identifia de plus
prLs (Lu dii t

M(Litre.

Trois etapes, dont on voudrait suivre pas a pas les 6dif 2ntes peripeties, trois etapes 4 tracers lesquelles la grace travaille. affine et ldeve son dine qui se livre toute & cette action
suysterieuse. En octobre 1950, quand it entre au noviciat de la
rue de Sevres, it veut etre pretre et missionnaire : en aout 1951,
quand it rcioit pour la prenmire fois le Sacrement de l'Eztreme,mution, ii aspire au Cidl oh, sa santd procisoirement raffermin, it est un instant dtdu de n'dtre pas entrd ; mais bien vite
it se reprcnd et ne s'attache plus disormais qu'd l'unique Voloittl de Dieu. 11 ne lui a fallu que quelques mois, quelques semaines peut-on dire, pour etre totalement depouilld de son propre vouloir et de ddsirs ou de regrets pourtant si ldgitimes. It
dira, une nuit, A la Swur qui le veille et qui sans doute lui
parlati du Ciel : a Vous %ous trompez. Vous croyez que je veux
e Ciel. Je veux seulement faire la Volout, de Dieu, et aussi
longtemps qu'll voudra. n
Aussi lonytemps qu'll voudra, quand la souffrance est,
pendant des mois, de tous les jours et presque de tons les instants. Et son abnaiation est sans defaillance. La nuit qui prdcede sa mort, conmme sa mere lui demande s'il ddsire quelque
chose, ii rdpond d'une voix deja bien affaiblie, mais d'une dine
toujours forte : , Je veux faire jusqu'au bout la volonte de
Dieu. , Aussi quelle serdnitd souriante ! Son medecin l'intcrroge un jour : c Comment gardes-tu toujours ce calme et cette
maitrise, et comment faire pour te ressembler ? n II repond avec
une tranquille assurance : a C'est tres simple, docteur, ne vouloir que ce que Dieu veut. , C'est tres simple, en effet, mair
sinyulihrement heroique. Et le bon docteur disait en sortant &
un pritre qu'il avait rencontre : t Ici, mon expdrience de m4dectn est ddpassde. J'dvolue en plein surnaturel. a
Aussi jouit-il constamment d'une inestimable joie interieure : joie d'offrir ses souffrances comme une messe : nltroibo ad altare Dei... Joie du don total dans la vie religieuse,
le Tres Honord Supirieur Gdneral des Lazaristes ayant permis
qu'il prononce des vweux avant sa mort... Joie de I'intimitd avee
Notre-Dame, pour qui it avait un culte tout vibrant d'amour et
de confiance filiale... Joie de laction de grdce : , it faut offrir,
disait-il, Imais it fanut rcie'rcier aussi. car tout est graces... n
Joie de I'espirance chrdtienne ; quelques jours avant sa mort.
alors qu'il souffrait atrocement, ne declarait-il pas : a Cela va
toujours puisque cela conduit au Ciel , ?... Joie qui s'exprime
encore, quand it ne pourra plus parter, par son regard et par
son sourire. II connut cependant sa tentation de derniere heurr.
inattendue, certes, et stngulirrement subtile. CeUe d'etre dd;u
en pdndtrant au Ciel, tellement sa foi et son imagination avaient
embelli son espoir. Pauvre et cher Jean-Louis, ii suffit de lut
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dire la parole de saint Paul : a L'eil de l'homme n'a point vu... a
pour qu'il retrouve, et d6finitivement, sa sdrdnitd et sa joie.
Joie enfin de la derni4re minute. 11 venait de communier comme
il faisait tdus les jours. a Maman, dit-il dans un souffle, viens
m'embrasser, les souffrances sont termindes, je pars au Ciel.
a Faut-il prier pour lui ? Faut-il le prier ?... ) Le R.P. Plus
rapporte quelque part cette parole d'une dine sainte : a Mon
calice est plein, mais je le voudrais plus grand. , Quand le calice de la souffrance et de l'amour fut plein pour Jean-Louis
aux dimensions que Dieu lui avait faites, Dieu l'appela...
Magnificat I
16 mars 1952. - A Saint-Nicolas-des-Champs, avec I'agrnient empress6 de M. Rouzic, cur6 de la paroisse, on inaugure
une plaque, pour mat4rialiser un dv6nement mysterieux de la
xie de Louise de Marillac : une intervention divine survenue
lors de la PentecOte (4 juin 1623), en cette meme 4glise de
Saint-Nicolas-des-Champs. Vingt-deux ans plus tard, le 25 mai
1645, cerivant A saint Vincent de Paul (t II, p. 524-525), Louise
de Marillae lui demande de s'associer a cette gratitude pour
cette a grdce de Dieu qui m'a rendue si heureuse d'etre d lui de
la manidre que votre charitd sait.
Lors de cette faveur celeste du 4 juin 1623, Louise 6tait
depuis une dizaine d'anndes, 1'dpouse d'Anthoine Le Gras 'mariage le 5 fdvrier 1613, en l'6glise Saint-Gervais). Le 19 octobre
1613, en I'eglise Saint-Merry, I'on baptisait Jeur enfant MichelAntoine, nd la veille, premier fruit de cette union. Et depuis dix
ans, Michel-Antoine grandissait sous les yeux de sa mere attentive, tandis que son mari poursuivait, malgrd la maladie et la
souffrance, une vie de travaux, qui prenait fin le 21 d6cembre
1625. Cette mort permettait enfin a cette sainte et jeune veuve
(nde le 12 aoit 1591) de rdaliser ses anciens vceux et ses ardents
souhaits de vie plus parfaite. La Providence la conduisait manifestement. Quelques mois apres ce ddces familial, Louise
quittait la rue Courteau-Villain, et la paroisse Saint-Sauveur,
pour s'6tablir sur la rive gauche, proche le Coll6ge des Bons Enfants, A proximitd de Vincent de Paul, son sage directeur, qul,
daus un esprit charitable et compr6hensif, la conduit, la fait
monter et petit & petit s'6panouir au service des pauvres. Louise
de Marillac 6tait sortie d'elle-m6me, de ses noires apprOhensions, et elle partait pour une vie meilleure, dilatee, celle que
la Providence lui destinait : le service des pauvres, cette compagnie des Filles de la Charit6, sous la direction et les enseignements de Vincent de PauL
Condensant et mat6rialisant ces divers 6vdnements, une plaque est benite par le Tres Honord PBre Slattery ; elle doit
prendre place dans la chapelle Saint-Vincent de Paul, 1A oh nous
pourront la voir ddsormais... parmi d'autres souvenirs, entre
autres un tableau de Boisset (1854) : Saint Vincent relevant un
mendiant.
Voici le texte de la plaque, oh aisdment et instinctivement
un chacun supple la mention souriante de Vincent de Paul.
Le jour de la Pentecdte
dtant d Saint-Nicolas des Champs
durant la sainte messe, tout en
un instant mon esprit fut eclairci
de ses doutes.
Louise Dz MARILLAC.
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t
EN CETTE EGLISE
LE 4 JUIN 1623
SAINTE LOUISE DE MARILLAC
ENCORE HESITANTE
SUR SA VOCATION
CONNUT LA VOLONTE DE
DIEU
L'APPELANT A FONDER
DANS L'AVENIR
LA COMPAGNIE
DES
FILLES DE LA CHARITE
19 mars. - Suivant les rubriques du Coutumier, la chapelle
du 140. rue du Bac ctelbre saint Joseph, avec le concourý fervent des deux siminaires. M1.Evier, directeur du Seminaire interne. officie, assiste des clercs de la rue de Sevres. El tWt daus
1'apres-midi, avant les Complies, M. Henri Desmet, cl6ture en
ce jour I'hebdumadaire predication qu'il assurait en ce mois
de mars. Il chante a nouveau les gloires de I'humble Joseph
et degage les quelques leIuons suivantes : elles demeurent toujours et partout protitables pour nos mnies et nos coeurs.
Vir fidelis multum laudabitur
et qui custos est Domini sui glorificabititr.
L'homme fiddle sera couvert d'ufloges
et celui qui aura bien garde son Maitre, sera couvert de gloire.
Ces paroles sont empruntees au Capitule de l'office de saint
Joseph, qui s'est lui-meme inspire de deux passages du Livrr
des Proverbes, aux chapitres 27 et 28.
Mes bien chers confreres,
Mes bien chores Saeurs,
J'ai fdit, ces jours derniers, sutfisamment I'6loge de saint
Joseph. It faut au)ourd'hui que je dtse sa gloire, recompense de
Dieu a son bon serviteur.
Nous avons dit que la pidtd de saint Joseph 6tait celle des
grandes Ames int6rieures,et son travail celui des bons ouvriers
qui exdcutent parfaitement leur tdche ; que saint Joseph avait
gard acec une [fidlit parfaite les deux trdsors a lui conlj
par Dieu, d savoir I'Enfant Jesus et sa tres Sainte Mere. A res
vertus, a ces services, Dieu se devait de faire tr&s belle la rdcompense. Elle a 0td donnee sous la forme d'une gloire incomparable. a Celui qui aura bien gard6 son Maitre, sera couvert d"
gloire. ,
Le livre des Proverbes dit plaisamment dam une sentence
A membres parallUles, A la maniere orientale :
Le gardien du figuier aura part aux fruits du figuier.
Celui qui aura gard6 son Maitre aura part B sa gloire..
Saint Joseph est, en effet, aujourd'hui, tout charg6 de
gloire. Et it I'est non seulement au ciel, mais aussi dans 'Egl'se
militante, sur terre.
Au ciel, certes, it l'est, dans le rayonnement de la gloire de
sa Sainte Epouse, et de la gloire de son fils adoptif, le Fils de
Dieu. 11 y jouit mdme d6jb,
au dire de certains docteurs de
'Eglise, de saint Francois de Sales en particulier, de la gloire
des corps glorifids. II est present Ld-Haut, en corps et en dme,
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reconstituant ainsi parfaitement la Sainte Famille et compl6tant sa gloire.
Mais, ici-bas 6galement, la gloire est venue couronner les
m,4ritls de saint Joseph. IV occupe le ylorieux poste de gardien de
la Sainte Eglise, comme il etait naguere le gardien de la Sainte
Famille. II a &td declar ai Patron de VEglise universelle ,. Et
toute la gloire de ce titre officiel s'enrichit, dans les coeurs des
fideles, d'une confiance universelle qui lui vaut des tdmoignages, sans cesse renouveles, d'affectueuse devotion.
Pourtant,quand je prdparais ce que j'auraisa dire de toute
cette gloire, je fus pris de quelque etonnement, en constatant
l'ombre discrete dans laquelle s'est longtemps tenu saint Joseph.
Pendant sa vie, ici-bas, c'6tait asses normal. Son r6le 6tait
en effet de cacher l'Enfant Jesus, de le derober aux regards indiscrets, de ne le montrer qu'd quelques privilegids, qui seraient
ses tomoins, jusqu'au jour oft Notre-Seigneur, son heure venue,
ferait eclater Lui-meme au grand jour, par ses miracles, le mystere de sa celeste origine. Puisque le r6le de saint Joseph 6tait
de voiler momentandment le mystere, il itait normal qu'il mendt la vie cachie, et qu'il fft I'homme de la vie interieure.
Mfis je constate que, meme aprbs sa bienheureuse mort et
sa glorification dans le ciel, il reste longtemps effac6 dans
l'Eglise, avant de paraitre au grand jour de la gloire.
Je me suis rappeld alors une parole qui etait familiere d
Notre-Seigneur. Je la trouve trois ou quatre fois sur ses lcvres
dans I'Evangile :
, Oui se humiliat exaltabitur. .
a Celui qui s'cfface sera exaltd.
Et jentends l'auteur de L'lmitation faire dcho i la parole
de Notre-Seigneur dans cette jolie sentence :
a Dieu s'incline vers les humbles.
SA l'humble il octroie grande grice.
a Aprbs 1'effacement, il 1'eleve a la gloire n (11.2.)
Le bon Dieu a applique a saint Joseph ce grand principe
de sa politique. Saint Joseph passe comme une grande ombre
dans l'Evangile, et, une fois rempli son mandat, il disparatt
comme une ombre.
Pendant longtemps, toute sa gloire sera dans le ciel. La
terre semble l'ignorer ; elle riserve ses hommages d Jesus, puis
a Marie ; elle semble ignorer la valeur de la grande dme de saint
Joseph ; jusqu'au jour ou quelques rayons de la gloire qui l'entoure dans le ciel viendront se poser sur quelques dmes d'elite,
familieres des choses divines, leur rvedler les merites de saint
Joseph, et par elles rayonner sur tout l'univers d'un incomparable eelat.
II est toujours utile de suivre le ddveloppement des desseins de Dieu. Suivons Sa conduite dans la vie et la survie du
Saint Petriarche. Ayant admire I'effacement, magnifiquement
accepte, de sa vie terrestre, et l'effacement prolonge que la Providence a mdnagd pendant une longue pdriode apres sa mort,
nons en admirerons davantaqe la motion puissante de I'Esprit
Saint, qui a son heure soul.vera dans toute I'Eglise ces extraordinaires remous de divotion qui porteront vers saint Joseph
toutes le dines fiddles et lui feront une magnifique aurdole de
gloire.
Saint Joseph a vdcu effae6 sur cette terre. II etait pauvre.
Tout fils de rois qu'il etait, ses ancetres ayant dte dcartds du
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trdne, ii avail did priv6 des biens de I'heritage paternel ; et it
gagnait sa vie au jour le jour. On avait da quitter la capitale
et les rdsidences royales. Et Joseph s'dtait refugid, inconnu, A
Nazareth, petite ville de Galilee, de pauvre notorietd. a Que
peut-il sortir de bon de Nazareth ? n dira-t-on un jour !
Saint Joseph y cicait de la condition modeste du commun
des mortels. Mais 'dime, en lui, n'tait pas commune. , Toute
la beautf du fils du roi etait au dedans ! , II iuit de la race
des ois et it en yardait les sentiments. Et cette noblesse d'dmca
lui pernrttait de porter dignement cette pauvret6 qui parfois
avilit les ca-urs mesquins, mais qui grandit les grandes am s.
L'Evangile a pris soin de nous rappeler, avec une certline
solennite, en deu.x enealogies qui, d travers deux seric. de
quatorze gdenrations,vont de David a la Captivitd, et de la (.,ptivitd
l'Incarnation, cette ascendance royale de saint Juseph.
Et le ciel, par lt miniistere des Anges, la lui rappelait rco;itiers a lui-meime. , Joseph, Fils de David, ne crains pas de prt:ndre Alaric pour epouse. » Cette appellation royale, sur les levres des Anies, c'dtait le sccau divin qui accrdditait le paucre
artisan pour lexecution de sa royale mission.
u Fils de David ! a Joseph connaissait 'histoire des Rois,
ses ancetres. Et it vivait leurs vertus.
t It n'y a point L'ombre d'un doute, nous dit saint Francois
de Sales, (Eutretiens : 19) que saint Joseph ne ftt plus vaillant que Dacid et n'eAt plus de sagesse que Salomon. a Ce n'est
pas peu dire i Dieu, en lui donnant en; carige son Filv. sarnit
d qui it le confiait. Vaillance et gidnrositd de David ! Ampleur
de \ues et magnificence de Salomon ! Joseph avait aussi la foi
inebraulable d'un Ezechias, Ie pieus Roi qui cherchait filialement, au.r jours d'dpreuves, un sur appui aupres de Dieu, et,
conmme les grandes dmes, savait demander lumiare et conseil,
allant s'dclairer aupris d'Isaie, le royal prophete, obtenant d'ailleurs, dans sa foi, d'insignes miracles, ddroute d'arraes ennemies et, pour lui-mdme, gudrison miraculeuse. Saint Joseph avait
parcille foi et pareille docilitd. Coutumier de la visite des Anyes, itobservait aussitot religieusement leurs consignes. Et le
miracle suivait sa docilite.
Saint Joseph avait la droiture de cet honnite Roi qu'dtait
Josias, petit-fils d'Ezdchias, dont 'Ecriture nous dit qu' a it
ne se detourna ni i droite, ni d gauche , (II Reg. XXII. ?. "
avait, en effet, pris viyoureusement en mains les intredts de
Dieu, fait donner publiquement lecture de la Loi, retabli partout sa pratique et le culte de Dieu. Et sa mort fut pleurde par
tout le peuple et par le prophete Jerdmie. Saint Joseph, lui
aussi. alla droit son chemin, a sans se d6tourner ni droite ni ii
gauche ,,d travers la paradozale obscurit6 des 6vdnements qui
contrariaientsa dirine mission. II allait, la nuit comme le jour,
confiant dans les ordres divins, suivant la ligne, toute droite et
toute simple, de l'obdissance.
Saint Joseph avait la magnanimitd des humbles, qui sont
appelds ,'comtmander it plus dignes qu'eux, et qui, malgre If
confusion qu'entraine I'in6galite des mIrites, trouvent dans leur
simplicild le secret du commandement royal, discret, sage et
ferme.
Mais tout cela, c'est la magnificence de son dme. Ce n'est
pas de L'dclat extdrieur. En fait d'eclat exterieur, le royal, mais
pauvre artisan n'en avail que dans ses souvenirs, dans les sou-
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venirs de ses ancetres. It n'en avait d'ailleurs nullement dan.
ses desirs ; il ne desirait que la volontd de Dieu. Et quoique
charge de tant de noblesse traditionnelle et investi par Dieu du
plus honorable des mandats, il ne lui restait que le rayonnement discret de sa grande dme.
Quand le rayonnement de la divinitd vient illuminer le petit Enfant dont it a la garde, Joseph se tient habitueilement dans
l'ombre. Quand le ciel de Bethldem s'ouvre pour livrer passage
aux Anges et d leurs chants glorieun
et indiquer la grotte de la
NativitM a de paurres bergers, ld, oui, la prIsence de saint Joseph est mentionnde dans l'Evangile : , Invenerunt Mariam. et
Joseph, et infantem positum in proesepio. , Joseph a recu le
salut de ces humbles gens. Leur simplicit6 6tait & son goft.
Mais quand de grands personnages arrivent de l'Orient, Rois ou
Savants, rares privildgids de ce grand honneur, I'Evangile laisse
saint Joseph dans I'ombre. , Invenerunt puerum cum Maria,
matre ejus. El proeidentes, adora\erunt eum. -, Snint Joseph
n'est pas nommd. 1 a dfl se tenir un pen loin du somptucuJ
cortege, dans le recueillement, melant ses adorations aux adorations de tous.
Et le voild, tout d coup, qui doit fuir de nuit. en Egypte.
On l'imagine volontiers sobre de paroles et de yestes, discret.
silencieux dans les circonstances les plus dramatiques, calme
mais resolu dans les decisions les plus graves. Mais en ces lointains pays, c'est un inconnu, un dtranger, un exild.
A Nazareth, ce ne sera qu'un modeste artisan, qui travaille
le bois et peut-ctre le fer. Ce n'etait pas un grand personnage.
bien qu'on dut avoir pour lui quelque sympathie. Quand ii avait
menuisd quelque coffre ou quelque table, rdajustd ule roue a
un char ou un soc d une charrue, j'imagine que, an cours de
ses tractations avec son client, son sourire bienveillant et limpide dthonndte homine, ct de patron conciliant, decait charmer
le client.
Ces sympathies-l sont durables. Mais ce n'est pas la gloire.
Aussi, quand saint Joseph, ayant rempli son mandat, eut
quitt# ce monde, son souvenir assurdment resta dans le ccer
de ces humbles gens ; mais ailleurs, pas beaucoup, sinon, bien
sfr ! dans les ceurs tr&s tendres de Jesus et de Marie. L'Evanyile a parle de son mandat, mais de sa mort, point t
Gerson, lui, a imagine et chantd dans une cinquantaine de
vers latins, la pieuse et silencieuse mort de saint Joseph, entre
les bras de Jdsus et de Marie. 11 nous montre Marie ddposant
un baiser sur le front de son saint 6poux, et I'Enfant Jdsus,
consolant sa more : a ChOre Mre, ne cedez pas A votre douleur.
Les Patriarches,dans les limbes, accueillent dans la joie l'dme
de votre pieux gardien. Je vais 6tre moi-mdme, maintenant. votre gardien. Un jour, vous me verrez monter aux Cieux. Joseph
y montera aussi pour rdgner avec moi. Vous y reynercz, cous
aussi, quand sera achevee votre vie. a
Scandet et ipse Joseph ut mecum regnet in cevum.
Regnabis pariter, fuerit cum vita peracta.
Quand done eut lieu cette bienheureuse mort ? On ne sait
pas I OA eut-elle lieu ? A Nazareth, apres une journde de labeur ? A Jdrusalem, au cours d'un pelerinage ? On ne sait pas !
OH saint Joseph fut-il enseveli ? dans le tombeau royal de ses
pores, en la vallee de Josaphat ? On ne sait pas ! Les savants
discutent sur tout cela, cherchant dans le saint Evangile quel-
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ques points de repere et tirant de quelques indications et de
quelques rapprochements, des conclusions assez incertaines.
T'oujours est-il que, queiques bonnes dines mises a pIart, le
silence se fait sur saint Joseph. On ne parle plus de lui. Quelques ainnetes apris, quaind on commence d celbrer les miysteres
chritiens, quand on rappelle les ev6nements de la sainte enfance, quand on dresse les tableaux de la creche et de la fuite
en Eyypte, saint Joseph est la, bien sir, mais personiage de
second plan. t la creche, dans l'ombre souvent ; dans la fuite
en Egyptc, i pied. au cd6t de l'dne, qui porte les deux trtsors.
Et ce fut ainsi lontctmps. Et c'est presque de I'oubli qui w
s'dtendre sur le Serviteur de Dieu. C'est penible !
Mais il faut admirer ici la Sagesse de Dieu. Les ames, en
ces temps, avaient trop vecu dans l'atmosphere du paganisme,
oh tout decenait idole, pour pouvoir d'cmblee se familiariser
avec les sublimes et ddlicats mysteres de I'incarnation et de la
imaternitd viriyinale de Marie. La devotion, en ccs premiers
tumps du Christianisme, ira surtout d l'h1roisme des martyrs.
Le culte officiel leur fut longtemps reserve ; c'est surtlen
tombe qu'on celtbrait les Saints Mysteres, comme aujourd'hui
encore sur les reliqucs de nos pierres d'autel.
D'aillcurs la yrande merveille de Noel, la merveille de la
Sainte Famille. c'tait Jjsus, le Fits de Dieu fait homme, venu,
petit enfant, racir nos coeurs, emporter notre amour. La iervcillc, c'etait aussi Marie, certes ! la Divine Mere, tout aimable,
toute belle, trds douce, aimre comme toutes les meres, vierge et
mere, miracle de la puissance divine et de I'amour de l'EspritSaint. Manis encoren ' pour Marie ele-mn
me, ce ne fut qu'arce
ine certaine discr:tion, et lentea.net, que i'Eglise, en sa prudence, laissa grandir dans le peuple la devotion. Quant d saint
Joseph. i n'titait pour ricn dnnas Ir grand mystlre. Aux yeux
des Fidlcs. it n':tait qtqe l'humble yurdicn, amene Id par Dieu
pour derober Jdsus a la fureur des tyrans et lonytemps d la
curiositd des indiscrets, et pour ddrober Marie d la malignild
des hommies. Joseph resta longtemps dans I'ombre. Le sens protique des foules laissa longlempvs le modeste gardien d sa garde
obscure.
It fallut le sens mystique de- quelques ames de Saints. d,quelqucs times de reliyicu.r, d'dmes lumineuses, habitudes d pCnetrer au caur des mysteres divins et d decouvrir, dans un"
sorte de divination, les rtalitis cachdes dans le sanctuaire des
dimes, powur .~oupmonner
la grandeur du rdle imparti par Dieu i
saiut Joseph, et, des lors, l'dminence de sa dignitd et de ses
verlus.
Et on songea des lors, non plus sculenent ) lui donner une
place quelconque dans les scenes (rangyliques, mais la place
dhouneur, h laquelle ii arait droit. Et on se mit a I'honorer.
A sainte I:letpe, une des premieres. revient I'honneur de la
pieuse decouverte. En ce tournant de 'Histoire, que crait V'dit
de Milan at la conversion de I'empereur Constantin, son filt
toute ardente & relroucer les trdsors enfouis dans la terre sacrge
de la Palestine, comme aussi les trdsors enfouis dans I'Histoire.
elle retrou-a sur le Calvaire la vraie croix du Sauveur, et. ,i
Bethleem le souvenir de la Sainte Famille. Et elle y drigea une
eglise ii la Sainte Vierge, et a saint Joseph, un oratoire.
Cela nous mene au I~v siecle, en ses debuts.
On avait aussi, en Orient, 'habitude de faire solennellement
mrmoire, le dimanche avant Noil, des Justes de l'Ancien Tes-
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lament. On inscrivit dans la liste le nom de saint Joseph. Le
dimanche suivant, it y avait mdmoire tr&s spdciale de la Tres
Sainte Vierye, de David, et de saint Jacques le Mineur, qui avait
0t L'vd
'que
de Jerusalem. On leur associa saint Joseph.
Ces rappels peuvent paraitre insignifiants ; ils ont pourtant
ralear de signe. Ce sont des timoignages de grande valeur.
On vit bientdt des poites s'ezercer a composer des strophes
en l'honneur de saint Joseph. Un jour quelqu'un se trouva qui
lui composa un office. C'est dans le recucillenmcnt d'un monast0re, le monastere de Saint-Sabbas, proche de la Mer Morte, que
parait cette innovation. C'est dans des dines de moines pieux
qu'a surgi cette ddvote pensee. Dans leur calme et patient labeur, its ont recueilli, ia la louauge de saint Joseph, tout ce
qu'ils ont pu trouver de perles prdcieuses dans la Sainte Ecriture. Et its ont offert a saint Joseph ce joyau liturgique.
Mais nous sommes en Orient, toujours ! et au vf sidcle ?
Le joyau n'arrivera chez nous, en Occident, qu'au retour des
Groisades. Les chevaliers nous le rapporteront.
Des sidcles ont passe. Mais aussitut, ces moines chevaliers
que sont les fits spirituels du chevalier Frangois d'Assise, accueillent ce cadeau que l'Orient fait & notre d=votion. L•ers Fr6res, les Dominicains, se joignent d eux ; Albert le Grand prdche saint Joseph dans un panegyrique restd cedlbre. Les Carmes, eux aussi, plus que tous, se distinguent en tete de cette
croisade, en faveur de saint Joerph.

Et le moyen age voit alors le culte se propager avec l'approbation des dvdques. en beaurnupt de dioceses. Et c'est le
grand depart de la devotion.
Survient le d6sarroi du Grand Schisme. Les ewurs se tournent vers saint Joseph. On fait appel d saint Joseph au secours
de la chritientd. De grands personnages, en plein Concile, aI
oit se decide le sort de l'union dans l'Eglise, invitent solennellement les dveques, et, par eux, les fiddles a prier saint Joseph,
qui fut jadis le fiddle gardien des trdsors divins.
A ce moment, saint Joseph a deux zd4ls et puissants propagateurs, en la personne de Pierre d'Ailly et de Gerson. Pierre
d'Ailly ! Gerson I Deux grands personnages ! Un cardinal I Un
chancelier d'Universitd !
Le cardinal Pierre d'Ailly, aumdnier du Roi, membre de
I'Universitd de Paris, dv.que du Puy, dvdque de Cambrai, cardinal, chargd plusieurs fois de messages aupr&s du Pape, aupres
des rois, prddicateur de Notre-Dame en faveur de lUnion, met
tout le poids de son prestige, de ses titres, de sa science, de sa
piItd, au service de la devotion d saint Joseph.
Le chancelier Gerson, lui, mit en outre a son service sa
plume. Et voici comment :
En ce temps-la, un pieux chanoine de Chartres coneut cette
idde originale de demander par testament au chapitre de la Cathedrale, que chaque annde, au jour anniversaire de sa mort
- ce fut, sans doute le 23 janvier - on fit, au Chapitre, mdmoire solennelle du grand patriarche saint Joseph. Le chancelier Gerson, po'tr rdpondre aux intentions du pieux chanoine,
son confrere, se mit a composer pour le 23 janvier, l'office des
Epousailles de la Sainte Vierge et de saint Joseph. C'itait, une
fois de plus, faire cntrcr saint Joseph dans la liturgie, discretement, aux c6dts de la Tres Sainte Vierge. Les titres de la Tres
Sainte Vierge etaient indiscutes. Et saint Joseph avait sa place
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marquge prds d'elle. L'office fut approuvd. El le chapitre ki
celbra. On le celcbra ailleurs aussi. Et an debut du xvxnr si.cle, Benoit XIIl I'adoptera pour les Etats de L'Eglise.
En ces memes temps troubles du Grand Schisme, qui fureat
si frconds, malyroe tout, en fruits de saintetW, un saint qui s'tail
signalW par toutes sortes d'eclatants miracles et qui derait dtre
canonise six ans seulement apris sa mort, saint Bernardin de
Sietute, s'dtait acrid, un jour, en prechant saint Joseph dans Id
ville de Padoue : , Saint Joseph est glorieux au Ciel, en corps
et en dine !I
Ce que saint Bernardin de Sienne avait lancd dans I'Rlan dq
sa devotion, saint Frangois de Sales le reprendra sur le toM
doctoral et l'appuiera de solides arguments.
Voici venir, en effet. les Docteurs de IFglise. qui Vont s'appliquer ii tludier 'cinme du. saint artisan de Nazareth et vot
etdlbrer 4 l'envi ses grandeurs.
La gloire de saint Joseph a grandi ddja, a Sicut aurora
consurgens ,. On pressent le plein Midi, la grande lumiere, !e
rayonnement mondial. C'cst un nouveau ddpart de la ddvotion.
Sainte Therese. qui valait hien un Docteur de IEglise, r&pand dans tous ses monasteres la ddvotion d saint Joseph. Elle
dit la reconnaissance qu'elle a personnellement voude au saint
patriarche ; car it 'a puissamment aidde dans ses fondations
et elle ne I'a jamais invoque en vain.
Saint FranGois de Sales renchdrit sur tons les Docteurs de
1'Eglise. 1I voit saint Joseph au Ciel, en corps et en ime, ressuscitd glorieur an jour de la Resurrection du Sarveur. et en4

tr avec lui gloriusenment n• Ciel le jour de son Ascension, en
conipaynic des saints nombrcux dont parle saint Matthieu, et
qui, ressuscites le jour de Pdques, apparurent a beaucoup de
tdmoins d Jdrusalem et formbrent ensuite sans doute le cortege triomphal de Notre-Seigneur dans son entrde an ciel. Saint
Francois de Sales exclut , ce sujet toute hssitation. C'est , ,ar:
doute ), dit-il. au sens fort du mot. L'eminence de In riryini',
en saint Joseph postulait ce privilege. Epoux de Marie. ii co.' venait qul'iI n'en filt pas -fpard.On ne sdpare pas un epou:r de
son epouse. Pere adoptif et nourricierde Jesus, il convenait qu'il
eit part d sa gloire. Et il convenait que la Sainte Famille ne
restdt pas incomplbte au Ciel, privde de son chef. , Saint Joseph
est au ciel en corps et en dime ,, proclame saint Francois tdi
Sales. c( c'est sans doute n.
Allez. aprbs cela, arrdter la mont6e des emurs, rers le fr6nO
glorieux de saint Joseph, l'dlan et I'allgresse de la devotion .
Allez arr~ter 'admiration de's Fidlrs d•rant I'aurdole de priviliegi qui entoure son front, et la confiance en sa protection.
et les appels qui montent de tous cOtds vers lui I
Saint Francois de Sales a cormmuniqud sa devotion a sain!e
Jeaune de Chantal : et sainte Jeanne de Chantal d ses Fillfs.
Saint Vincent suit son ami saint Francoisde Sales. Sainte Louise
de Marillac suit saint Vincent. Saint Joseph devient le Patron
des Sdminaires de la Mission et des Stminaires de la CharitY.
On ptri saint Joseph i) Ih4pital d'Angers. On le prie au Grand
stminaire de Genes. On le prie un pen partout, dans la Companie. sur la recommandation de saint Vincent. On le pric pour
Yes Vocations ; on le prie pour le succes des affaires delicates.
Bossuet, disciple de saint Vincent d la Confdrence des Mardis.
met plusieurs fois sa maynifique eloquence au service de saint
Joseph.
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Et voici que les Papes, interpretes autorises des motions
de l'Esprit-Saint dans I'Eglise, donnent a toute cette devotion
leur approbation et leurs encouragements. Saint Joseph, certes,
etait ddja definitivement entrd dans la gloire. Mais cette Uloire
allait etre consacrde par des actes officiels des Souverains Pontifes. Apres les mystiques envoldes des saints et les grandes leVons des docteurs, ce sont les initiatices officiUles des vicaires
la dv:ode Jdsus-Christ. Les coild qui donnent libre essor
tion, ouvrant toute grande, devant elle, la catholicitd de I'Eglise.
Chaque fape ajoute son fleuron, et ses perles precieuses, a la
couronne de gloire de saint Joseph. Elle en deviendra resplendissante.
Deja, au moment oh saint Vincent fondait la Mission, Grdgoire XV avait fait du 19 mars une fRte de precepte pour toute
'Eglise. De rite simple, jadis, la fete devint vite de rite double.
Peu de temps apris la mort de saint Vincent, en 1670, sous Cl6ment X, elle devient double de deuxi6me classe. Les hominnages
grandissent.
Quelques annees plus lard, en 1679. sur la demande d'un
roi d'Espagne, Innocent XI declare saint Joseph, patron de
I'Espagne, et de tous les royaumes soumis A son empire. Et
l'Empire etait vaste. C'dtait grand honneur pour saint Joseph I
Mais on avait comptd sans les Espagnols. Ce fut chez eux vive
inquietude : fiers de leur traditionnel patron, saint Jacques, ils
frcmirent d la pensde de voir ddtr6ner, fat-ce au profit de saint
Joseph, saint Jacques de Compostelle ! Et it advint, devant tant
d'dmotion, que le ddcret fut rapport6.
Mais, parmi les royaumes soumis d l'Empire de Charles If,
it y avait les Pays-Bas, et la Belgique. en parliculier. La Belgique n'avait pas d ddfendre saint Jacques. Elle garda joyeusement le cadeau que lui offrait le Pape. Et saint Joseph resta
son patron.
Cinquante ans plus tard (1714), Climent XI donnait d saint
Joseph une messe et un office propres, dont les parties liturgiques sent toutes spicialement choisies pour cdl6brer sa gloire,
sa dignitd, ses vertus.
Die ans encore ! Et, en 1726, Benoit XIll inscrit le nom de
saint Joseph dans les solennelles litanies des Saints, et en bonne
place. dans les tout premiers rangs, avec le grand Rtat-major
de la grande armde des saints.
Et nous voici au xrx* sidcle. Pie IX signale le debut de son
pontificat en elevant la deuxirme fdte de saint Joseph, celle de
son Patronage,au rite double de deuxiime classe. comme la fdte
du 19 mars. Et les dernidres anndes de son pontificat, il les
signalera par le grand acte du 8 decembre 1870 qui declarait
saint Joseph patron de l'Eglise universelle. En mdme temps, la
fdte du 19 mars devenait double de premiere classe. L'annee
d'apros, d'autres honneurs suivaient. approprids au rang de
patron principal,a savoir le Credo 4 la messe, une mention dans
I'oraison a A cunctis , des suffrages des Saints. Un jour, tout
proche de nous, on inscrira le nom de saint Joseph dans les prieres de Vextreme-onetion, pour le grand bien des agonisants.
a Patron de I'Eglise universelle I a Soulignons ce grand
titre. Saint Joseph est disormais, par acte authentique, le Protecteur officiel de la Sainte Eglise, de ce grand Corps mystique, dent il est dit que Notre-Seigneur 'a beaucoup aimn, el
qu'il le ceut sans tache, sans ride, tout beau u ut exhiberet sibi
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gloriosanm . A saint Joseph de la proteger ! La barque de
f'Eglise ne peut sombrer ; mais eUe est sans cesse battue pr
les tempetes. c Fluctuat, nec mergitur. n A saint Joseph asei
de dilater la Sainte Eglise : le pape saint Leon nous dit, dau
son beau style, en la fIte de I'Epiphanie, que saint Joseph, portant VEnfant J:sus dians le pays d'Egypte, encore adonOu aun
superstitions paiennes, y portait la semnence d'une moisson sptesdide pour les beaux jours de saint Marc, de saint Athanasc, des
Clement et Cyrille d'Alexandrie. 11 preludait 1Id
son office de
grutmlnris~iuyonnaire pour la dilatation de 'Eglise du Christ.
Voili done saint Joseph, avec saint Pierre, &i
la barre de Is
barque de I'Ellise. 11 la garde, ii la protege ; it la laric, avee
une sainte audace, vers la haute mer, pour de glorieuses randnanes.
Apres cc suprnee khonneur, ii semble que rien ne puft 4tre
aj/utW & la gloire de saint Joseph,. Mais l'aurole d'or va s'illsminer de plus en plus autour de son front.
Je trouce sur les levres du yrand Pape lettrd quetait
I.týon XIII. ces paroles lapidaires : a Augustissima dignitate unus
i minet inter litmes. * EIinirt ! Unus ! Eminent ! Unique ! Sa
,li/,nite, tr"s aug'uste. fait de lui quelqu'un d'6minent entre tousl
'on .pasqu'o"n rteuilltb !: discutrIr de ses m6rites et, au ni)o
do, mirites rminnents, I'elever au-dessus de tous les autres. II ne
s'aqit pas do,' ,ia. Ces comparaisons et ces prdferences sont
assez oiseuses. Et V'litation, dans an de ses beaux chapitres
le cinquunte-huiti&ime du troisieme livre) a fait justice de pareils debats. jlui ne sont soucet't que vanit.. Nous n'avons pas
'ous. paucres m rt'/ls. ir faire des distributions de prix d'exc'llence dans u'asseimbie des Saints. 11 s'agit, en l'occurrence, surtout de la digniti de saint Joseph, non precisement de ses tirites, qu'il faut .implemfent admirer sans mesquine comparaison avec d'autrr., de promiere grandeur. Mais en fait de diumit.,
saint Joseph est , hors pair t. Send, avec la Tras.Sainte Vierge,
if a pu conmmiader an Fils de Dieu. " It se rapproche telicment. udit encore Leon XIII, de la dignitd qui place la Tr&1
Sointc Verge au-dessus de tous les 4tres de la Crdation, qie
personne n'en approche darantage. ,
Ut nemo magis., Eleve &
ret honneur. il a droit ui tous les hommages ; ses titres soot
eiinentfs.

Le saint Pape Pie X ra trouver i renckerir encore sur
Leon XIll. II veut, lui aussi, fournir son apport d la gloire de
saint Joseph, son patron.
En mars 1909. d la veille de la fete, it approuve pour la
priere publique, de nouvelles Litanies, oit sont dftaillUes tout's
le richesses spirituelles de saint Joseph, ses titres, ses vertus,
les missions et les patronages qu'on lui confie. On confie d -ýa
sollieitude le tracail et les travailleurs, la vie de farnille, l/
beaute des ames virginales, la souffrance et la maladie, les angoisses des agonisants, la lutte contre les malversations du demon. Que de tresors, que de travaux, que d'affaires, officiellement configs i sa sollcitude ! Les saints du dcel ont habituellement lear sphere d'action limitde ; its sont un pen des specialistes, dans le domaine de la bienfaisance spirituelle on temporelle. La comprtence de saint Joseph est universelle.
Et Pie X entend exalter de plus en plus ce haut patronage.
11 donne d la fIte du Patronage de Saint Joseph un autre nom,
plus solennel. Ce sera desormais la fite de la a Solennit6 de
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Saint Joseph, Confesseur, Epoux de la Bienheureuse Vierge
Marie, et Patron de I'Eglise Universelle n. Et la fete sera de
premiere classe, comme celle du 19. Et elle se celebrcra non plus
dans le deuil du Cardme, comme la fete du 19 mars, mais dans
la joie des fetes pascales. Et elle se prolongera pendant toute
une Octave.
On sent dans ces initiatives papales l'ardent amour de nos
Papes, du bienheureux Pie X en particulier,pour saint Joseph.
Its l'ont parfois manifestW dans de belles prieres, sorties de leur
cwur, echos de leur pidtd filiale et de leur confiance.
Pie X a composd une belle priere, destinee surtout aux travailleurs - et nous le sommes tous, a notre manibre - ( Glorieux saint Joseph, moddle de tous ceux qui sont voues au travail, obtencz-moi la gr4ce de travailler en esprit de pInitence...,
de travailler en conscience..., de travailler avec reconnaissance
et joie..., de travailler avec ordre, paix, moderation et patience...
de travaillersurtout avec puretd d'intention et avec detachement
de moi-mrnme... , Et it termine par les mots : c Tout pour Jesus, tout par Marie, tout a votre imitation, 6 patriarche Joseph,
tUlle sera ma devise d la vie et A la mort ! , Tout a votre imitation ! C'est avec cela qu'on monte sur les autels. J'imayine
qu'en ce jour de fete, le bienheureux Pie X est alle saluer saint
Joseph dans le ciel et lui a recite sa jolie pribre.
D'autres pribres, qui mdritent de nous etre familibres, oat
edt composdes ou enrichies d'indulgences par les Papes. II y a
dans le Missel Romain, parmi les prieres officielles de 'action
datyrcces apres la messe. une tres belle pribre, induleycn'-ie i.ar
Pie IX : , Virginum custos et Pater..., (,Saint Joseph, Pere et
Protecteur des Vierges ,, etc... II y a quelques cinquante ou
soitante ans, c'etait l'habitude dans de grandes dcoles, de rdciter cette priere tous les jours du mois de mars, pour obtenir de
saint Joseph qu'il garddt aux adolescents une dme virginale.
Enfin, quand Leon XIII recommanda la devotion du mois
du Rosatre, multipliant pour cela, d'annde en annde, ses solennclles encycliques, ii inscricit dans la pratique de cette ddvotion. ? la suite de la recitation du chapelet et des litanies de la
Tres Sainte Vierge. la priere d saint Joseph, qui est dans toutes
les m6moires : " Nous recourons & vous dans notre tribulation,
6 bienheureux Joseph, etc... , Et it insera cette pribre dans son
,ncyclique a Quanquam pluries ,. Cette pribre-la vient de han.t.
Elle sort du coeur de Leon XIII. Et elle court dans le monde
entier, sur les ldvres de tous les fiddles.
Oui, les fideles ont repondu avec un elan magnifique, d
l'impulsion donnde par les Papes, dans certains milieux en particulier. On sait avec quel Rlan et quelle candide simplicitt les
Petites Seurs des Pauvres ont porte dans le monde entier, au
service des pauvres vieillards, leur ddvotion d saint Joseph. Leur
confiance filiale, quelque peu familiere, et les moyens employVs,
charmants souvent, parfois un pen cavaliers, ont di faire sourire parfois le saint Patriarche.Mais its ont 0td agrees par lui.
Et ii a fait descendre sur leurs ferventes maisons le sourire des
faveurs clestes.
Ld, comme partout, Id oif la confiance est grande, la surgissent les miracles.
II y a quinze ans, mourait d Montr6al, au Canada, un pauvre frtre, le FrBre Andrd, de la Congregation de la Sainte-Croix.
Un million et demi de fiddles dafildrent devant sa tombe. Toute
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sa vie avait ctd consacrde au culte de saint Joseph. II lui a~it
,leve un modeste oratoire,qui est en train de devenir une Bailique. II a fait faire des miracles d saint Joseph, et it en fot
maintenant lui-mdme, parait-il. Son u Oratoire Saint-Joseph
est, en tout cas, devenu le lieu de pBlerinage d saint Joseph, I
plus considfrable du monde. Tellement est puissant le rayosnemtent de la gloire du saint Patriarche.Elle illumine et sanetilic les dines. El!V se repand partout. Elle ne s'arrete plus '
Oui, le bon saint Joseph est aimd et honord. Diatons not
cours dans l'admirationet dans la joie. Toute cette gloire, toute
cette splendeur, tout ce faisceau de souvenirs, de tdmoiynagei
de devotion, que j'ai essayd d'evoquer, ddposons-les, comme on
ferait d'une gerbe de fleurs, au pied de saint Joseph, commn
l'humble mnais cordial hommage de notre pauvretd.
Le saint Roi David, jadis, qui avait rdvd d'dlever a Dieu us
temple magnifique, avait fait pour cela de riches prdparatifs ;
il auait accumuld l'or, I'argent, I'airain, le cedre et les bois prdcicu.r. Et offrant tout cela. ii disait : a In simplicitate cordis
lcetus obtuli universa.
Dans la simplicitd de mon ceur j'offre
tout cela dans la joie. , Redisons, d l'adresse de saint Joseph,
cette formule d'offrande, teroignage du filial attachement de;
deux familles de saint Vincent, qui se sont mises sous sa protection.
Nous voulons etre ici-bas, 6 saint Joseph, vos ddvots serviteurs, et etre, comme vous, de ddvouds , Compagnons , de la
a Corporationdes bons travailleurs u, dans l'espdrance d'etre 1thaut vos petits a Compagnons de gloire , pour V'dternitd !
Ainsi soit-il !
21 mars. - Un t6ilgraumme de Saint-Louis nous apprend
le d6cts de M. Joseph Lilly : peu apres, un mot du Supdrieur
de Denver (Colorado) reconstituait la valeur et les caracteristiques de ce confrere amdricain :
La mort prematurde de notre confrere, M. Joseph L. Lilly,
le vendredi 21 mars, a 0t6 un choc pour la province occidentale
de la Congrdgation de la Mission aux Etats-Unis, et pour l'Association Biblique Catholique, dont il fut le secrdtaire pendant tant
d'ann6es. Ceux d'entre nous qui furent ses dleves au temps jadis
pourraient bien dire de lui comme les disciples d'Emmaus le
disaient de Notre-Seigneur : cc Notre cceur n'dtait-il pas tout
braiant au dedans de nous Landis qu'il nous parlait en chemin
et qu'il nous expliquait les Ecritures ? n (Luc, XXIV, 32).
La vie et le caractere de M. Lilly furent en tout temps remarquables. 11 ne fut pas seulement un etudiant appliqud et un
brillant professeur, mais aussi un missionnaire ardent et zdld.
C'est lui qui inaugura les Missions prechdes dans les rues, dans
l'Archidiocise de Denver, wuvre qui demeura foujours chWre a
son cceur. On n'a jamais entendu dire qu'il ait refuse aucwne
tdche qui lui dtait confide, et on peut affirmer en toute vrritL
qu'il est mort en travaillant pour Dieu et pour sa parole insptrde. Peu avant de mourir, et meme sur son lit de mart, il termina une traduction des Epitres et de l'Apocalypse, du grec en
anglais, nUvre qui sera publiee prochainement.
Nd a Cape Girardeau,Missouri. le 1" juillet 1893, it fit ses
premieres Etudes au College Saint-Vincent de cette mdme ville.
Entrd au Noviciat de la Congrdgation de la Mission & Perryvile
(Missouri), le 2 mai 1910, il fut ordonne prdtre par I'archereque de Saint-Louis, Mgr Glennon, le 13 juin 1918, au Sdminairv
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Kenrick, & Saint-Louis. En 1922, ii prit son doctorat en thLologie au Cotieye Any~lique, et dix ans plus lard, ii cuuquit la
licence ent Ecriture Sainte devant la Commission Biblique.
Les Etats du Missouri, Colorado et Washington furent les
champs principaux de son ministere, et iL y ddpensa ses jours &
instruire le clerge de la parole de Dieu. De nombreux articles,
sa Laqu'il publia dans le Catholic Biblical Quarterly attieslat
leur, et le fait qu'on le nomma doyen des etudes pour la province montre le vif intirdt pris par lui aux questions de pkdayoyie. Peut-dtre le trait le plus maarquantde sa personnuait fau il son talent exceptionnel de semer dans le ctur de ses etuprodiants le desir d'apprendrc et 'amnour d'une spirituiit:
fonde.
Ceux de nous qui l'ont connu admiraient la pindtration de
sun intelligence et son obdissance, qui ne conuaissait pas la
moindre hAsitation. II pria toujours, et nous le faisons, nowu
aussi, maintenant, pour que Dieu voulut bien accorder d son
Eglise des pretres dignes et intelligents, qui enseigneraient d
d'autres candidats au sacerdoce la Parole divine. Puissent nos
prieres assidues aider l'4me de M. Lilly a parvenir rapidement
devant Celui dont il a si ardemment vend'r et expliqu6 sans se
lasser la Parole 6crite (William J. Kenneally, C.M.)
5 avril. - Remise a deux reprises, la soutenance de trise
de M. Bernard Kao peut enfin avoir lieu en ce jour. Sur cette
sance en Sorbonne, M. Dulau qui a pu y assister, a aiumallement resumn pour les Annales un apergu du dialogue en eel
,;change d'idees. M1Nmie horizon et notations de maBine source
pour la these de notre autre confrrre M. Paul Chow, soutenue
.quelques semaines plus tard, le vendredi 9 mai. Voici ad rei
memoriam, pour souvenir, les lignes de M. Dulau.
Deux de nos confreres chinois, MM. Bernard Kao et Paul
Choir, venus & Paris pour y faire des etudes superieurcs, ont
-&dcemtient prdsente une thkse en Sorbonne, pour l'obtention du
doctorat d'Universitd. Tous deux se sont vu decerner la a mention trds honorable ,.
C'est le 5 avril, que M. Kao s'est presentd devant le jury.
L'histoire contemporaine de la Chine lui avait fourni le sujet
de son travail. Sa these, en effet, avait pour titre : c Lfe mouvement intellectuel en Chine, et son rOle dans la Revolution
chinoise, entre 1898 et 1937 ,. 11 l'a prdparde sous la direction de M. Pierre Renouvin, professeur al la Sorbonne, membre
de l'lnstitut et directeur d'6tudes de la Section d'histoire conteniporaine.
Sous l'influence de la penske occidentale, les idees, les traditions, les institutions qui avaient ~'t la Chine telle qu'elle
dtait depuis une tris haute antiqui - . at dtd l'objet d'une revision totale. Aprbs avoir dtudid 1. prdcurseurs de ce mouvement, et considdr soua 'angle intellectuel 'ceuvrede Sun Yat
Tsen, M. Kao expose longuement I'activit6 des intellectuels chinois pendant les quatre premieres decades du xx* sicle, c'estai-dire durant les anndes of s' labore la nouvelle culture chinoise. Dans la premiere des trois phases que compread cette
histoire, les idees de LOccident sont accueillies avec enthousiasme et presque sans reserve. De nombreux 6tudiants chinois
vont faire leurs dtudes dans les Universitds d'Europe et d'Amdrique. Revenus dans leur pays, its y ouvrent d leur tour des dcoles dans le but de propager les idles dont its se font les prota-
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gonistcs. Comme il fallait s'y attendre, les jeunes intcllectuets
chinois commencent par mettre en doute la valeur historiqu
des rdcits qui racontent le passe de leur pays ; et ce scepti.
cisme s'itic: d a•nssi au.r doctrines philosophiques, religieuses
et moural's dont
!tars
peres araient crcu. Mais, peu a peu, rirenttaire qu'ils font du patrimoine de leur pays leur ,n revile
l'indiniable beaute et les amnne a mettre en doute la supriorite de la culture occidentale qui. d'abord. les avail fascines.
Enfin, Le sentiment patriotique s'affermissant de plus en plus
dans les jeunes gnderations, ii etait asses naturel qu'on se mit
en quete d'une nouvelle ideologie qui permettrait d'affrtnchir
la Chine de l'emprise occidentale et assurerait sa prospMrit
dans l'inddpendance. Les succs croissants du communame
russe, enncmi declard des a imp6rialismes occidentaux , attirerent de plus en plus vers la doctrine bolcheviste les intellectuels chinois. L'etude que M. Kao fait de ce mouvement s'arrote a l'annde 1937, date d laquelle commence l'invasion japonai e. Depuis la fin de la deuxibme guerre mondiale, lemprise
de I'U.RS.S. sur la Chine dans le domaine intellectuel conme
dans le donmaine politique, n'a fait que crottre ; et 'on ne toit
pas comment les Chinois pourront se libdrer d'une dictature
pire assurement que la pretendue servitude d laquelle its voulaient se derober en se tournant vers le communisme.
M. Renouvin, prisident du jury, a couvert d'dloges le candidat. Comme cela devait ,tre dit aussi de la these de M. Chow,
il nota que son travail d4passait nettement en valeur cetr que
presentent habituellement les itrangers. II rendit homnmage
une documentation presque exhaustire, & a laartd de l'exposd,
a la pertinence de nombreuses remarques. II declara avoir lu
integralement it deuz reprises cette these, et avec autant deprofit que d'intirdt. 11 demanda quelques explications et montra
que certaines affirmations de M. Kao 6taient un pen hdtives oa
pas asse: nunnecies. La merveilleuse connaissance qu'a M. Renouvin de I'histoire moderne de l'Extreme-Orient, lui permit
de si!lnalcr au candidat quelques inexactitudes de detail. Toutl
cela fut dit arec beaucoup de grice souriante et gmaille de
souvenirs personnels. contds de facon charmante. M. Renourin
fit aussi observer que parfois I'expose de M. Kao ne montrait
pas assez nettement le lien de cause d effet entre des veuiements qu'it faisait dependre I'un de l'autre. II ed2t di bon, notamment, de prkciser davantage si le passage an communisme
des intellectuels chinois avait surtout des causes d'ordre politique ou s'il s'expliquait d'abord par la dWsaffectation a l'Vgard
des doctrines philosophiques et religieuses qui avaient prevaiu
en Chine jusqu'alors.
La these principale de M. Kao s'accompaqnait,comme it est
de coutume, en pareil cas, de deux travaux de moindre importance. L'un traitait de I'arrivie des premiers Lazaristes en
Chine, oht its remplacerent les Pares Jesuites, apres la suppre.sion de leur Ordre. L'antre avait trait au developpement des
cheiains de fer en Chine, de 1874 i 1945. Le professeur Vaucher emit quelques remarques sur le premier de ces deux memoires, et le second fit I'objet de quelques observations de la
part du professeur Beaumont.
C'est le 9 mai que M. Chow affronta d son tour le jury.
Celui-ci etait compose de MM. Le Senne, membre de l'lnstitut,
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et professeur en Sorbonne, Paul Demidville, mecmjbr e
Ldenstitut, et professeur au College de France, Henri Gouhier, professeur & la Sorbonne. M. Le Senne presidait. Sa prdsence et
cclle de M. Gouhier s'expliquaient par la nature de ta thlse dr
M. Chow, qui traitait un probl&me de philosophie reliyieuse.
Mais c'esi surtout M. Paul Demidville qui intervint dans la soutenance. Car it est un eminent sinoloque. et M. Chow avatt pris
pour sujet de son travail : a La Philosophie morale de Tcheou
Touen-Yi. a Ceci nous reportait au xr siitle de notre ere. Depuis des siacles ddjd le taoisme et le boudhismie dominaient en
Chine. Maitre Tcheou rendit son prestige d la doctrine de Confucius, et on le reqarde comme le fondaleur du neo-confucianisme. Jusque-ld le confurianisme dtait surtout une sagesse
morale, plus soucieuse d'action que de spiculation. C'est le merite de Tcheou d'avoir donnd des bases m6taphysiques d la morale de Confucius. Ce qui le caracitriseaussi, c'est la place que
tient dans sa doctrine la a Sincdrit6 ,.Par quoi itne faut pas
entendre seulement, ni mdme principalement, le culte de la v4rite dans ses paroles. La sincerite dont parle Tcheou s'apparente
plutdt a la conscience. Elle est aussi une impulsion recue de
Dieu, qui porte l'homme i faire le bien et a tviter le mal. Elle
peut et doit mener l'homme i la perfection, a la saintetd. Du
moins I'dlite des hommes. Car maitre Tcheou, fonctionnaire du
Cfleste Empire. s'occupe surtout, sinon exclusivement, de relePer le niveau moral des cadres sociaux de son pays. Son wuvre
wcrite se rdduit a fort peu de chose ; du moins n'en possedonsnous actuellement que quelques pages ; mais on s'accorde a re'onnaitre qu'il cut sur la pensee reliyieuse de la Chine une influence considerable.
La plus grande partie de la soutenance de la these fut occupde par un dialogue entre M. Denmiville et le candidat. L'examinateur fit porter surtout ses questions sur la nature du premier principe dans la doctrine de Confucius. On lui donne les
noms de a Voie, Ciel a, qui sent asses faciles a saisir. Mais on
le ddsigne aussi d'un mot bien mysterieux t Tai Ki a que l'on
traduit par a Falte supreme a. Inconnaissable en lui-mdme, ce
Principe se manifeste par son activitd. Sans elle, it serait pour
vois comme ine-ristant. Dans cet etat d'inroqnoscibilitd on 'appelle d'un nom qui est habituellement traduit a Sans Fatte n.
Qu(?l est le sens exact de cette expression, et a quoi pourraitelle correspondredans notre rocabulaire philosophique occidental ? Ce fut l'objet d'un dchanqe d'iddes dans lequel intervinrent aussi MM. Le Senne et Gouhier. M. Demieville parcourut
ensuite la these de M. Chow et en souligna les apercus les plus
int6ressants et les plus neufs. Lui aussi, ii mit au point quelques affirmations du thdsiste, en particulier pour ce qui concerne la date de l'apparition de I'imprimerie en Chine. It fit
observer quelques manques de logique dans la philosophie de
maitre Tcheou. II demanda quelques explications sur la nature
et le r6le de la a Sincerit ,,et sur la possibilitM pour tous d'accdder d la saintetd, d'apras le fondateur du ndo-confucianisme.
Le premier des desu travaux subsidiaires de M. Chow
concernait la documentation de M. Bergson sur la mystique de
l'Inde. Ce qu'il en dit, en effet, dans a Les deux sources a oi it
oppose cette mystique d la mystique chretienne, laisserait croire
qaue son information est ici moins solide que dans I'ensemble de
son ceuvre. Faisant dtat de la correspondance de Bergson avec
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I'dccque luthterivn d'Upsal, Nathan Soderblom, M. Goukie
montra que la documentation du celebre philosophe etait pl
complete qu'on pourrait Le croire. Mais it souliyna avec Bergos
que t'hindouisie.,faute d'une doctrine de la charit- ne pouvWit
atteindre 4 une mystique, proprement dite. Le deuxieme travail
portait sur cette question : , Le Confucianisme est-il une rellgiusu ? C'est M. Le Senne qui intervint surtout daus ce debat.
II estima que dans le confucianisine, tel du moins que l'avail
presente Maitre Tcheou, on pouvait troucer l'essentiel d'tu
religion : un principe supremae cers qui l'dme s'oriente par Is
priere. Les deux autres membres du jury intervinrent aussi dat
cet echuiage de cues. Et ce jut une joie pour les pretres qut
dtaient li d'entendre d'ininents professeurs de l'Universiti parIrr ucec un iel respect, acec une visible sympathie, des phu
hautes doctrines religieuses, telles surtout que les enseigne i
christianisme.
Comme le souligna, pour le regretter, M. Le Senne, les candidats au Doctorat d'Universite, parce qu'ils ne sont plus tensm
, Jair, imtiprinier leur thIsc. lui laisscilt gndralicment un caractere d'inachevement regrettable. Au contraire, les thases prE.
sentees par nos deux confreres donnerent sur ce point ausi
ficine Satisfaction ; et les membres du jury exprimerent pout
'une et l'autre le vcu qu'elles fussent imprimees apris avoir
subi quelques ldgeres retouches. C'6tait rendre un nou•el hownmage d leur raleur. nousf ne pourons qu'en fjliciter MM. Kao et
Chow, et nous ca rejouir fraternellement avec eux.
24 avril. - En cette aprOs-midi, a Beyrouth, a lieu la pose
de la premiere pierre de la future basilique. dedide b NotreDame de la Medaille Miraculeuse. Voici le comple reudu de
cette reconfortante edrdmonie libanaise.
Sur les hauteurs d'Achrafieh, au sommet de cette colline,
qui domine la rille, et auz pieds de laquelle miroite la Mediterrande avec pour decor laltral, les dernieres neiges qui foMulnt
sous les rayons d'un soleil printanier ; ld oi il y a quelques
mnndes, se dressait seulement le chdteau d'eau au milieu de
riantes frondaisons, on peut voir aujourd'hui s'dlever d'imposantes constructions destindes d abriter la communautd et le pensionnat de l'ancienne Maison Centrale des Filles de la Charif,.
autrefois logies rue Emir Bdchir. Par suite du ddveloppement
de la circulation et de la pouss6e vers cet endroit du nagoce,
lemplacement de Uancien dtablissement des Sturs de SaintVincent de Paul devenait trop bruyant et ne se prdtait plus ni
au recueillement, ni au calme ndeessaire aux etudes des jeuwies
filles. C'est alors que les superieurs des Lazaristes ont ddeide
de irouver un lieu plus propice. Ils out choisi les hauteurs, ol
l'on est plus pris de l'esprit de Dieu et plus loin du bruit de
la ville.
La premiere Basilique au Liban. - En meme temps, :i's
Lazaristes obtenaient de Rome, l'autorisationpour l'erection en
ce lieu d'une basilique - la premiere au Liban - gui sera d&dide & Notre-Dame de la Mddaille Miraculeuse.
C'est d la bdnediction et a la pose de la premi&re pierre de
ce nouveau sanctuaire que nous etions convids dans l'apremidi de jeudi.
M. Andre Leconte, I'dminent architecte en chef des bdtiments civils et palais nationaux, qui a dtt charge d'etablir le(
plans de cette basilique et de les faire executer avec la collabo-
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ration de MM. Fouad El-Khoury, Jamil El-Khazen et Paul
Lcmoine, a bien voulu nous communiquer les renseignements
suivants : l'architecture de la basilique s'inspire du style tradilionnel au Liban, les quatre colonnes du peristyle proviennent
des fouilles effectudes sur I'ancien emplacement du ForuO romain, qui se situait aux environs de la place des Canons. L'dglise
aura 50 metres de long sur 20 m&tres de large et 25 metres de
hauteur. Elle pourra recevoir un millier de personnes. Les travaux seront terminns dans six mois environ.
La Benediction et la pose de la premiere pierre. - Malgre
le caractere presque intime de la ceremonie, car je pense que
I'on reserve les plus grandes solennitis, pour la consecration et
t'inaugurationdu sanctuaire, ttaient presents : S.E. M. Georges
Balay, ministre de France, ainsi que les consuls de France, Mgr
Brinm. charge d'affaires de la nonciature, M. Bounoure, M. Rozek. NN. SS. Pierre Dib, Philippe Nabaa, Ignace Bikari, Batanian et Aki, le R.P. Escoula. le R.P. de Chamussy, recteur de
1'Universitd Saint-Joseph, le R.P. Joppin, supdrieur du College
d'Antoura, et de nombreux autres directeurs d'&tablissements
scolaires, ainsi que Mme Michel Chiha, M. Andr6 Leconte, le Dr
Elias Baaklini, M. Edmond Cachecho et Maurice Gemayel et de
nombreuses autres personnalitds. Le R.P. Ricals, visiteur des
Lazaristes, et la Rev. Mere visitatrice des Seurs de la Charitd,
accueillaient leurs invitds avec beaucoup d'amabilitd.
Dans l'attente d'etre benie dans quelques instants par S.E.
3Mgr Beltraomi, nonce apostolique, la premiere pierre de la future
basilique repose au milieu de tout cc va et vient, mais porte
jiirement sur l'une de ses faces l'inscription suivante : a L'An
du Seigneur MCMLI, 24* jour d'avril, Mgr Beltrami, nonce apostolique, a beni et pose la premiere pierre de cette 6glise.,
Peu apres l'arrivee de Mgr Joseph Beltrami, retentit I'hymne
libanais. Le R.P. Rivals prend ensuite la parole, pour expliquer
le sens de la celdmonie, puis commencent les prieres liturgiques qui durerent quarante-cinq minutes. Lecture est donnde
de l'autorisationde SS. le Pape, puis le document qui constitue
l'acte de naissance de ce nouveau sanctuaire est signe et enferm6 dans un tube en verre qui est d son tour cachete dans un
etui en zinc et le tout est scell4 dans la pierre.
Apres la credmonie religieuse un champagne d'honneur a
cl6ture la fete.
M. G.
25 avril. - En preparation au CongrBs annuel de septembre
A Versailles, la session reservee de Vanves du Centre de Pastorale liturgique en 6tudie ces jours-ci le th6me futur : le baptdme, entree dans le peuple de Dieu. Ce vendredi 25 avril, parmi
ce monde de specialistes invites et reunis, notre confrre
M. Etienne Diebold fournit une communication. L'an dernier,
dans ce mmme cadre, il avait montr6 dans le deroulement de nos
Missions du xvir siecle, comment se pratiquait le petit et le
grand cat6chisme ; il avait expos6 comment saint Vincent de
Paul fut 1'initiateur de la premiere communion : Otape majeure
de nos anciennes Missions. Le sujet du nouveau rapport fut
I'effacement des perspectives communautaires dans la legislation
baptismale. La lfgislation synodale du moyen Age permet de
suivre I'dvolution qui a abouti h faire du bapteme un acte individuel et privd, alors qu'il etait primitivement une assemblee
solennelle de toute la Communaut. -En conclusion, I'examen
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sociulo-ique des delais de bapt~ime dans un diocese normiand
(Evreu.x fait apparaitre deux aboutissernents extremes du rdgime itabli au xvir siecle, grace a la generalisation du synodal
diocesain.
27 aeril. - En cette solennite de la Translation des Reliques de saint Vincent. NMr Maurice Feltin, archev(que de Paris. officie pontificalement ; le soir, aux vxpres, lMgr Louis.
6ti~que de Perigueux. assure le panigyrique de saint Vincent.
en evoquant heureusement cette ordination sacerdotale qu'un
de ses lointains prddece.-sSeurs conferait h Vincent de Paul. le
23 septembre 160I , dans la modeste chapelle castrale de Chlateau-l'Ev4que. (Voir : Annales, t. 114-115, p. 161-203).
Des le lendemain. en Iue de travaux de restauration du
maitre-autel de la chapelle : rajeunissement tant souhait4. imodernisation de 1'eclairage, etc., la chasse de saint Vincent de
Paul devient inaccessible jusqu'au 19 juillet prochain. Des eehafaudages tubulaires enserrent le retable, livrd mystArieusement
aux travaux que caclent des tentures.
t" mai : C'est le mois de Marie... Et la Vierge entr'autres
titres, demieure pour nous celle de la MAdaille Miraculeuse, la
Vierge solenne1eieent couronnee. le 26 juillet 1897. La couronne, precieuse ouvre d'art. fut, comme l'on sait. le travail
des orfivres Mellerio, dits Meller. En voir la description et une
reproduction trIs approchde dans les Annales de 1897, p. 509515. et de 1930, p. 539-541. Or, ces jours-ci, dans un journal
parisien '('Aurore du 5 mai 1952), un chroniqueur ais6 et habile
parcourt et visite quelques maisons de commerce plus que
centenaires parmi les artisans parisiens. Dans cette serie, Jean
Cottier 6voque brivemnent le pass6 et I'histoire anecdotique des
orfivres Mellerio, qui rtcemmnent encore, pour la basilique de
Lisieux, montaient I'ostensoir des Enfants de Marie. Certes, la
maison d'orfevrerie garde et manifeste une activit6 multiforme
et il demeure interessant de parcourir un pass6 agr6ablement
retrace et de situer ces <euvres d'art religieux parmi nombre
d'autres. Ecoutons, en marge de la Couronne de la Vierge, les
histoires et le passe de la maison Mellerio.
Bijoutiers parisiens, de fils aind en fils aind, depuis 1515, les Mellerio, dits Meller, ramonaient cussi les chemindes, et l'un d'eux put
ainsi saucer, en 1612, la vie de la reine Marie de Mddicis.
L'an dernier, Ie roi Farouk admirait un splendide plat en email
chez Mellerio, dits Meller, tijoutiers rue de la Paiz, n* 9 :
- Quel est 'artiste qui a realisd cette merveille ? demanda le souverain.

- Un de vos sujets, sire, rdpondit M. Guy Mellerio. Un artisan
egyptien.
- S'it etait resle en Egypte, soupira Farouk, ii n'aurait rien fait
de pareil. On travaille ici sous un ciel incomparable.
L'impdratrice Eugenie disait ddjat au grand-pere de M. Guy Mellerio :
La plus douce lumiire du monde est la lumiere de I'lle-deFrance : la beautd s'y ddpasse elle-meme !
Et quand Francois I"' invita l'ancetre des Mellerio, et ses amis, et
ses mattres. les Leonard de Vinci, les Cellini t venir s'installer & Paris,
it leur promit ,a'cair
le plus nourrissant oitI'dme garde le plus longtemps fralcheur ,.
- Car, nous conte M. Guy Mellerio, nous sommes venus en
France, apres Marignan, en 1515. Francois 1P mil alors la main sur le
Milanais, et, sdduit par sa conquete, it invita les artistes italiens A
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passer les Alpes. Notre famille, d'origine florentine, avail ful les guerres civiles, qut, tu xnie si~cle, desotlrent la Toscine, et s'etait installee sur tes bords du tac Majeur, chez les tres paisibles et trs pieux
princes lorromdes. Conmme de nombreux compatriotes, les Borynis, notanment, dont tin descendant, le general Borgnis-Desbordes, conquit
Madagascar, les Farina qui crOerent la maison de parfumnerie Roger et
Gallet, nous ecoutdmes l'appel de Francois I'.
installes dans une pauvre maison de la rue que les Parisiens baptiserent rapidement rue des Lombards, parce qu'elle
ltait le centre
d'election des immigres. les Mellerio debutlrent dans la bijouterie par
de pelites pieces populaires failes avec les pirres ties Alpes et ties
filigranes d'or et d'argent & la maniere des artisans des Baleares. Its
n'avaient pas encore pignon sur rue et joigniieWtl a leur metier d'or[fvre celui de ramoneur, ce qui leur donnait acets dans les maisons.
- Les maris, dit M. Guy, accueillient plus facilement le ramoneur ; les femmes retenaient plus volontiers I'orfevre.
Les Mellerio transportaient alors leur fonds dans une petite boite
de colportage recouverle d'une peau de marmotle et, pour ce, appelte
elle-meme marmotte. C'est de It que vient, parait-il, I'argot , boile
pour magasin.
L'ltalie allail connaltre pendant un siecle une fareur grandissante,
dont ne manquerent pas de btntficier les emigres. Francois I" maria
son fils. Ie fultr llnri II. t Catherine de .edicis, florentine lle aussi.
Florentine toujours,.Mrie de Medicis, seconde femme d'Henri IV, el
qui, ce dernier mort, abandonne le royaume i ses comnpatriotes les
Concini, de grands anis du Mellerio d'alors. C'est a la demande de Concini fait mar6chal d'Ancre) que ledit Mellerio envoie un jour au Louvre un tie ses petts-neveux, encore ramoneur, pour nettoyer les dires
du palais. Le garyon descend, raionetle en main, dons une cheminee,
aterrit derriire un pararent, entend des voix qui semblent fort animeres. 11 ecoute : in complot pour assassiner la reine ! II repart, previent son oncle qui alerte Concini. Les conspirateurs sont ar-ttds. Les
Mellerio refusent noblement I'tnorme somme d'argent qui leur est
offerte en recompense ; iais its sollicitent (et obtiennent) ties letlres
ptrlentes Icur donnant droit d'exercer dans le royaume de Fiance les
metiers de bijoutier. fumisle et peintre. Leur fortune est faite, que
n'empecheront pas certaines intrigues de concurrents inquiets de l'activil de ces , Lombards ,. Louis XIII confirme les leltres tie Marie
de Medicis. Louis XIV les enterine a nouveau. Louis X, en 1756, leur
assure une d6finitive stabilitd.
C'est t celte cpolque que les Mellerio abandonnent definitivement la
vie nomadc. Mais non pas la vie d'oventures.
Its ont repris, dons le quartier des Lombards, un riche fonds cr~d
par leur compatriote et ami Borgnis, fournisseur du rdgent Philippe
d'Orleans ; its franciFent leur nom : .ellerio devient Meller. Its suivent ainsi une mode generale : Borgnis devint Borgnis-Desbordes, Delbracchio se transforme en Dubras, etc...
Et nous arrivons a la Rdvolution. A !t tele de la maison est un
tres jeune homme, Francois Meller, vingt ans, courageux et fier. Quoiqu'il ait eid le fournisseur de la Cour et t'aml de nombreux ci-devants,
it refuse de fuir, se contente de mettre en saretd le principal des richesses dtdjd rdunies par les siens.
L'imprudent ! Un soir de novembre 1793, la populace assaille sa
boutique, en enfonce les portes, pille, cherche a tuer. Francois fait
appel a sa vieille hdr'dild - ramoneuse , ; it se glisse dans une cheminde, parvient a grimper sur les toils, 4 dchapper aux massacreurs.
Point ddgoztd des iddes nouvelles, ii s'engage chez Pichegru, se bat
magnifiquement en Hollande, en Allemagne, revient & Paris (et a la
vie*civile) sous le Consulat, porte son enseigne, d6dsormais Mellerio,
dits Meller ; remarquez 1'
6 , de dits : c'est qu'il y a toujours
dons I'affaire plusieurs membres de la famille), rue du Coq-SaintHonord, 4 deux pas du Palais-Royal, grand centre de l'dldgance parisienne. L'Emnire assure le succes de sa biiouterie ; elle a pour clients
tous les napoldonides : Josephine, Pauline, Caroline, la nouvelle Cour.
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Quand Napoleon perce les rues de Castiglione, Rivoli et Napoleon
aaujourd'hui rue de la Paix) pour assurer une perspective plus noble
4 la colonne d'Austerlitz (aujourd'hut coloune Venddme) franfois
Mellerio, pressentant I'avenir de cette merveilleuse artere, transporta
son magasin & son actuel emplacement.
Le bijou n'a pas d'opinions politiques : la Restauration achete les
mdmes pierres que I'Empire ; les Orleans out les mimes yoats que les
Bourbons. Apres 1815, Louis XVIII et Charles X remplacent sur les
livres de la grande maison Nacpoleon el Josephine ; apres 1830. MarieAmelie mande une fois par semaine Mellerio aux Tuileries. Un jour
qu'il attend dans I'antichanmbre, le bon plaisir de Mme Louis-Philippe,
iU s'endort dans son fauteuil. est reveille par le perroquet favori de
la reine qui est en train de mettre en charpie sa perruque.
Aucun flechissement dans les commandes officielles sous le Second Empire qui marque au contraire le sommet de la gloire mellerienne : Eugenie de Montijo, des 1848, fait la connaissance de Jean
Mellerio, fits de Francois, A Madrid, oitit a installd une succursle.
Elle te retroute en 1853 t Paris et devient pendant diz-sept ans sa
meilleure cliente. L'Empire s'croule : mais Mmie Thiers adore les perles, quoiqu'elle les porte peu, et se contente d'en faire collection. (. C'est
un placement ., dit Thiers ovec indulgence.) Chaque matin, au cours
de la promenade qu'elle s'iatpose par hygiene, elle arrive devant le
,miyasin, pousse In porte, passe la tete, sans entrer, sourit a Jean Mellerio :
- Pas de perles nouvelles ? demande-t-elle.
Bien entendu, Mellerio, dits Melter, n'ont pas que des chefs d'Etat
pour clients. A compulser les livres de compte qui s'entassent dans
leurs caves depuis le Premier Empire (et qui sont de formes et de
tailles fort irregulieres), que de noms divers on entrevoit, les uns celebres. Les autres inconnus. Inconnu, par ezemple, celui qul, entre les
annees 1920-1930, revient le plus souvent [et que nous ne croyons pas
avoir le droil d'derire) ; un noru turc, le nor d'un richissime pacha,
vivant & Paris. Notre Ottoman avail une admirable collection de bijoux
quil presentait a ses visiteuses dans une vitrine Louis XV precieusement ourragde. It Ntait bien rare que la dame, toujours jeune et jolie,
ne fit pas une rdflexion indiquant queique prdference. Le galant pacha
faisait en sorte que, 4 table, quelques instants plus tord, le bijou se
retrouvdt sous la serviette de son hdtesse. Le lendemain, le Turc arrivait che; Mellerio et remplacait la pierre dont it s'etait ddmunl aussi
gefereusenent.
- Quelle est voire clientele actuelle ?
- La clientele normale des commerces de luxe, d'abord, quoique
les prix fassent parfois reculer bien des amateurs de haut goUt inotez
cependant que le bijou n'a pas
montrd
travers
r
lea sitcles, comme
tels autres objels somptuaires : vous n'avez qu'd considdrer nos uentes en 1750, ou en 1800. meme au milieu du siecle dernier, et 4 transformer leurs priz en monnaie de 1952). Une clientele princiere, ensuite : nous avons notamment executd les bijoux du mariage du prince
Otto de IIabsbourg. Enfin une clientele religieuse qui est venue a nous
sous le Second Empire et que nous avons pu garder. Voyez cet ostensoir : nous l'avons fail pour la basilique de Lisieux : it est compose
avec les dons, or et pierres precieuses, des Enfants de Marie du monde
entier. La candeur des donateurs eclate dans la simplicitd de certains
emballages conlenant pourtant de petites fortunes en lingots d'or ou
en diamants. Nous avons recu des diamants valant plusieurs dizaines
de milliers de francs dans de simples boltes d'allumettes, et qut avaient
ainst voyage pendant des centaines de kilometres. C'est dmouvant, 'estce pas ?
a Les vases sacres du Sacrd-Cteur de Montmartre sont de chez
nous. Aussi la couronne de Notre-Dame des Ardents d'Arras. Et le secret de cet t e rdussite quatre fois centenaire ? M. Guy
Mellerio nous montre une botle argentle sur laquelle est inscrite la
devise de so maison : - La tradition Mellerio est de crder t -
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Ce sont Mellerio dits Melter qul, void deux ans, ont inauyur' les
presentations de bijoux sur mannequins, a la maniere des robes de
haute-couture. Ce sont eux qui ont commence a rester ouverts pendant la saison touristique jusqu'd minuit, heure thAorique, car d une
heure du matin, its ont toutes les peines du monde I faire gentiment
partir teurs chalands. Its sortent des boucles d'oreille avec diamants
montes. sur palladium, un metal plus dlger 'plus rare aussi) que le
platine et qui fatigue moins l'oreille. is viennent de creer des tas de
modeles nouveaux : un clips-tulipe dont les petales s'ouvrent & volontd et laissent apercevoir un pistil en diam.nt ; des dessus d'angle
egalement en palladium ; un poudrier en argent massif qui comporte
un essuie-glace intdrieur nettoyant automatiquement le miroir, etc...
- Oft prenez-vous ces iddes ?
- Nous travatllons en dquipe. Nous sommes une grande famille,
ouvriers et employes compris. Chacun apporte ses idees et discute des
idees des autres. Nos enfants s'en mdlent parfois. II y a deuz ans nous
voulions mettre en vitrine un arbre de No(i scintillant de diamants,
mais dont les feuilles frissonneraient en permanence, ce qui mettralt
mieux en valeur I'dclat des bijoux. Comment obtenir ce frisson ? Nous
n'avions que des systemes affreusement compliquds. Mon fits, un garcon de quatorze ans, suggdra d'installer l'arbre sur un plan ledgrement incline que 'on ferait insensiblement trembloter en le posant
sur un dispositif reli It un petit moteur. Ce fut parfait.
- Voild un garcon gui a la vocation !
leureusement, conclut M. Guy Mellerio en souriant, puisqu'il
est mon fils alnd, et que, de tradition triseculaire, c'est toujours le fits
atne qul herite de la direction de la maison. Mon pre etait le fits
aine de mon grand-pWre, j'etais le fits aind de mon pere, etc...
24 mai. - M. Ldonard Peters solennise en ce jour ses cinquante ans de prftrise. A cette occasion, parmi les pr6sences
en la Maison-Mere, on remarque M. Andre Menu. actuel Visiteur
de Belgique ; il traduit devant le venere jubilaire les sentiments de gratitude de la province tout entiere (Confreres et
Soeurs). pour lesquels M. Peters s'est gendreusement d6pensd,
vingt et un ans durant, du 25 ao0t 1926 au 26 aodt. 1947.

1" juin. - En ce jour de PentecOte, devant le modeste
maitre-autel provisoire, le celBbrant est M. Joseph Pumir, qui,
dans la jeunesse de ses sentiments, fete a son tour ses cinquante
ans de sacerdoce : souvenir de l'ordination sacerdotale reque
h Dax (Notre-Dame du Pouy), des mains de Mgr Lesne C.M.,
archeveque de Philippopolis. dl66gu6 apostolique en Perse
(mort le 11 f6vrier 1910).
7 juin. - A Puteaux, dans un coin de la banlieue parisienne, parmi quelques facades 16preuses, un jardin d'enfants
modele fleurit en oasis de bonheur. Au 91 de la rue Jean-Jaurds
s'ouvre la Maison Saint-Vincent-de-Paul : deux noms savoureux et caract6ristiques en cette cit6 populeuse. LI, parmi des
bAtisses qui datent visiblement, au milieu de maisons bien
vieillottes. s'entrouve done un tres moderne Jardin d'enfants.
Mis en service, en octobre 1951, il termine ces jours-ci ses neuf
premiers mois de charitable exercice. En marge de cette jeunesse, la maison des Soeurs de Saint-Vincent de Paul aux oeuvres multiples, assemble aujourd'hui, dans une annuelle kermesse, ses nombreux amis et hienfaiteurs. A cette occasion, un
reportage illustr6 de Jean Papillon, dans le n" 241 de FranceMagazine, 1' a hebdomadaire de toute la famille (10 juin 1952),
signale cette rdussite. Parmi maints autres, c'est un rtconfortant
exemple h mediter. La charite, selon la doctrine chr6tienne et
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\incentieinue. se duit d'ýtre indlustrieuse, intelligente. ProtitaIle ierun que nous iinage ici I'active gnrousit6 des Filles du
lbon Muonicur itnccnt.
II faut emprunter des rues trisles, et passer deant

des mai-

sons marquees par la nmisere pour parvenir jusqu'd cc jardin
d'enfants, qui sent la peinture fraiche, attirant conme un jouet
neuf. C'est un peu comme une clairibre ensolcillde trouant un
sous-bois sombre et humide...
'est e Plutcaur que la communautd des Sweurs de SaintVincent-de-Paul a idifid un jardia d'enfants mnoddle, repondant
t la difinition qu'en docnnet les manuels d'hyyiene ct les revues d'urbanisme. II a, certes, fallu du courage pour mcner 4
bien une telle entrcprise. ii a failu aussi beaucoup de gjncrosite...
Mais le risultat est la : , Les fruits ont d6passI la prtoimesse des fleurs.
Its sont aujourd'hui cent soixante enfants de
Iroish ciuq ans sur les deux cent cinquante inscrits : rien de
plus variable que la population infantile sujelte aux maladies
conitfzieausts on cvctime des variations de tempirature, cent
soixante enifants rdpartis, scion le.ur iage, en sections de trente
dans des salles cluires oiI le solcil pidntre par de larges baies
- ce soleil que la plupart de ces gosses ne voient jamais de
chez cux !
Un jardin d'enfants, c'est un pen une maison de Lilliput :
fautcuils blancs et tables sont i la mesure de ceux qui les utilisent. M3,;m In rampe de !'escalier qui conduit aux salles de
, cours, cstC la hauteur des petites mains qui s'y accrochent.
A p!us forte raison, les Iccous de choses et les jeux sont-ils h
l'c:ltcll infantile.
Mais recenons au bdtiment : precidd d'une cour ombragye
limite par une murette sans asp6rite, il comprend au rez-dechauss.e, son vestibule, sa salle A manger, sa cuisine (la seule
piice f 'lusajge des grandes personnes et conue pour clles) et
so salle d'cau.
Un escalier large perntet d'acceder aux salles de
cours ,,
t
au solarium dans lequel les enfants qui ddjeunent sur place
(une soixantaine, font une sieste d'une heure et demic, et a
I'infirm,-rie. Car to!u a dtd prfit : une salle d'isolement re-e
cueille les infortunes qui, coucent quelque maladie , de faqon
t limiter les risqutes de la contagion ; dans une autre piece, reservee au mddecin, rien ne manque, ni la baignoire a
la dimension ,,ni la toise, ni la balance.
Les orianisairicesde ce jardin d'enfants se sont donni une
triple mission : pdagogique, sociale, midicale.
Pddagogique : it ne s'agit pas d'une garderie. Cinq < jardinieres ,, sous la direction d'une jeune religieuse qui possede
eyalement son dipldme de a jardiniere ,,,
s'efforcent d'inculquer
aux enfants les premiers principes de l'dducation, de leur donner des habitudes d'ordre et de proprete : chaque enfant a son
portemnnleau. son casier pour la serviette de table, et sa serviette de toilette dans la salle d'eau.
Les jeux et le bricolage sont I'application pratique des
t cours , qui leur sont donnes - cours trBs simples, durant peu
de temps, et ddveloppant un theme gdenral, selon le programme
prdeu pour l'annee. Le thWme est d'ailleurs le meme pour toutes les sections ; mais itest adapt6 a chaque age.
Le reglement est large : entries et sorties sont libres, selon
le d4sir et la commoditi des parents. On cherche avant tout &
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dmener proyressivement l'enfant A la discipline qu'iI devra respecter A I'tcole ; on essaie aussi de lui donner dejd le sens et le souci - de la collectivitg.
Mission sociale : duns cette rille mi-bourgeoise, mi-proldtarienne, afin d'eviter toute sClection fondee sur la fortune, le
prix du jardin d'enfant est calculi au prorata du budget familial.
Mission mddicale enfin. Cn m6dccin suit de tres pres l'etat
physique des enfants. qui sont a mesures , et a peses ,

regu-

liWrement. La radio et [a cuti-rdaction permettent de di'pister
les primo-infections et, le cas echdant, de conmmencer le traitemcnt qui s'impose.
Est-il besoin d'insister sur la mission morale - dont les
organisatrices ne parlent pas, mais que 'on retrouce derridre
chaque geste. Ces enfants sont des baptisýs. Et c'est dans un climat de joie et de charitg - autant que dans la clartd du soleil
- qu'ils s'ouvrenti la vie... Heureutz petits ...
J. P.
Pri'cisons que la communaut6 de Puteaux des Filles de la
Charitd n'a pas limitd son activit, au jardin d'enfants. Un dispensaire fonctionne depuis longtemps et un asile que 'on ceut
transformer maintenant, comme a 6td transformd le jardin d'en-

fants. Les Swours veulent en faire une maison accucillante et
des plus modernes. Elles organisent dans cc but une cente de
charite, les 7 et 8 juin [19523, de 15 heures t 19 heures, d Puteaux, 91, rue Jean-Jaurds (C. C. P. : Filles de la Charite, Paris
2222-05.)
8 juin. -

En la fIte de l'auguste Trinite, la Commmuaut4,

suivant le coutumier, est tout heureuse de prier specialement,
en ce jour de la Saint-Guillaume, pour Notre Tres Honord Pbre,
M. William Slattery.
M. Eyler, directeur du S6minaire interne et des quelques
6tudiants de la Maison-Mere, chante la grand'mnesse de neuf
heures, avant d'assurer, comme chaque dimanche, dans une intelligente et apostolique rdussite, la direction de la messe de
onze heures. Predication, conimentaires, chants, etc., ont heureusement transform6 et vivifid cette messe basse et silencieuse de jadis, et en oat fait, pour de nombreux fiddles, une
priere, une reunion communautaire, suivant une liturgie bien
comprise et adaptoe. Voilh ce que rdalisent le zale et le ddvouemeat conscient des obligations et du sens missionnaires I
Fernand COMBALUZIER.
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VOYAGE DU TRIS HONORS PARE EN ITALIE
(9-19 janvier 1952)
Au dtbut de la nouvelle annde (1952), le Tres Honord Pere
a voulu apporter au Souverain Pontife 1'hommage de la double
famille de saint Vincent, et ii en a profite pour faire une rapide
visite a quelques maisons de nos trois provinces d'ltalie. Le
Secretaire g"ndral de la Congregation FIaccompagnait.
DBpart pour Turin le 9 janvier A dix-sept heures cinquante. Le voyage s'effectue sans incident notable. Dans la traversee des Alpes, on aperpoit la neige. Mais le train est con\enablement chauffl
; et occupant seuls notre compartimnent,
nous pouvons dormir une bonne partie de la nuit. A la gare
de Turin, Monsieur le Superieur gdneral fut accueiili par le
Visiteur de la Province, M. Cocchi, accompagn6 de M. Asinelli.
suptrieur de la Maison centrale des Missionnaires, de M1.Tasso.
directeur des Filles de la Charitd, et de M. Honegger, procurcut
provincial. Deux puissantes autos, mises gracieusement a la
disposition des confreres par un de leurs amis, le commnandeur
Flavio Itossello, eurent vite fait de nous conduire & la Maison
centrale des Missionnaires. Nous y 6tions attendus par les itudiants et les seminaristes. Ma Scour visitatrice 6tant retenue
chez elle par la maladie. la Sceur Assistante et !a Soeur econome la representaient. Apres sa messe, le Trbs Honord Pere
fut recu a-ec joie par les missionnaires et les freres de la Maison centrale, auxquels s'etaieut joints, a\ec les etudiants et
seminaristes, ies confreres de Scarnafigi, Chieri, Savone et
G6me.
A dix heures et demie, accompagnes par le Visiteur et le
directeur des Filles de la Charit6, nous partons pour le Seminaire Saint-Vincent, la maison des etudiants de la province.
C'est un bel edifice, construit, il y a quelques annees, sur une
hauteur d'oif lon domine Turin. Malheureusement, un 6pais
brouillard monte de la cuvette au fond de laquelle se trouve
la capitale du Piemont, et nous en derobe la vue. C'est de mauvais augure. Et, en effet, sauf 4 Rome, que nous reverrons sous
ce beau soleil qui en met si bien en valeur les monuments, nous
naurons pendant notre voyage que de rares eclaircies de beau
temps. 3Mais ii ne faut pas Wtre trop difficile, meme en Italic.
quand on voyage au coeur de l'hiver. La cordialitd de l'accueil
qui nous est r6servd par les etudiants de San Vicente suffisait
'ailleurs B nous faire oublier que le temps Utait maussade. 11
Secut un discours, des chants, puis un entretien familier avec
eTres Honord Pere que l'on voyait tout heureux de se trouver
parmi ces jeunes, 1'espoir de demain. Plusieurs ecoles apostoliques ouvertes rdcemment par l'infatigable visiteur de Turin,
sans parler de celle dont on n6gocie l'ouverture en Sardaigne,
permettent d entrevoir le jour assez prochain oi l'actuelle maison d'6tudes s'averera insuffisante et ou it faudra dire : , Dilata tentoria tua , (Elargis ta tente I)
Je ne voudrais pas oublier de mentionner la presence au
SUminaire Saint-Vincent de quelques 6tudiants chinois et de
leurs directeurs, MM. Bonanate Flix et Liu Jean-Baptiste.
Nous sommes de retour a la maison du Visiteur pour le
repas de midi. II se passe dans une atmosphere de charmante
cordialitd ; nul de ceux qui connaissent la simplicitA et la

-

73 -

bonne humeur souriante de M. Cocchi ne s'en etonnera. L'apresnidi est consacree A la visite des maisons de Steurs. Nous comnmencons, comme ii se doit, par la M.aison Centrale. Ma Sceur
Visitatrice est alitee, et Notre Tres HonorN POre va lui porter tout d'abord le reconfort de sa benediction avec ses v\eux
de prompt retablissenient. Puis il regoit le filial homnage des
Soeurs de la maison, de celles qui sont ici rdunies pour les
exercices de la retraites et des Petites Sceurs du Seminaire.
Pour toutes il a des paroles de paternel encouragement.
Nous nous rendons ensuite a la Maison a delle Careeri ,.
Les Filles de la Charitd v out la charge d'une soixantaine de
prisonnieres. La nouvelle SupCrieure. Sceur Demuro, a voulu
epanouir le plus possible ces pauvres malheureuses. Les cellules ont vu leurs fenetres s'agrandir : on a pavd le sol qui n'etait
jusque IA que de la trrre battue. Et mnme. dans chaque cellule un haut parleur permet B certaines heures d'entendre les
emissions radiophoniques. Les d6tenues nous recoivent dans le
hall central. Apres un compliment d'accueil. elles nous font entendre de jolis chants A plusieurs voix. Puis. apres les avoir
remerciees, le Tres Honord Pere leur distribue des images et
du chocolat. Sur le visage des prisonnieres on voit une expression de contentement oui emeut. Nous entrons dans quelques
cellules. Dans une d'enire elles, une pauvre femme, dejit d'fge
mnr, nous confie qu'elle se fait cueillir chaque annie par la
police, et qu'elle est heureuse de retrouver ici une atmosphere
meilleure pour son Ame, que celle oh s'4coule habituellement
sa vie.
Nous passons h la maison des sourds-muets, oiu nous accueillent Sceur Traverso et ses compagnes axec leurs nombreux
eleves. II y a quelques jours c'etait la f•te de Noel. Aussi !es
sourds-muets nous donnent-ils une mnouvante repr6sentation :
a La creche vivante,. C'est une sdrie de tableaux vivants, consacrds surtout A la naissanre et A I'enlance de Jd.us. Un jeune
sourd-muet annonce le sujet de chaque tableau, et ii souligne
la legon spirituelle de la scene que nous allons avoir sous les
yeux. Le jeu des enfants est merveilleux. II y a 14, en particulier, un petit Jesus de quatre i cinq ans qui est admirable
de serieux et de conviction et dont les gestes out une grace et
une majeste 6tonnantes. Les changements de d6cors s'executent
avec une rapidit6 surprenante, et nous admirons les beaux effets
de lumiere, si varids et si habilement graduas.
La soirde se termine par la visite de I'hOpital Gradenigo
ofi le TrBs Honor6 PBre est accueilli par Soeur Clerici et ses
compagnes, auxquelles a voulu se joindre la direction de 1'dtablissement Nous admirons la nouvelle chapelle de I'htpital.
Nous allons visiter quelques Sceurs malades, ainsi que M. Tribos, supdrieur de notre maison d'Intra, qui est en convalescence
apres une operation qu'il a subie il y a quelques jours. II est
bien pros de vingt heures quand nous regagnons la maison du
Visiteur. DIs demain, de bonne heure, ii nous faudra quitter
Turin. Mais nous repasserons par la province, au terme de
notre voyage, pour faire une courte visite A nos maisons de
Milan et de C6me.
It janvier. - Nous prenons le train de six heures quinze.
Nous descendons vers la Mdditerrande. Voici bientot Genes.
Hdlas I Les nuages couvrent le ciel, et la mer est d'un gris
sale. Comme on se rend compte qu'un des 6elments essentiels
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de la beautd de ce pays est le soleil ! Au passage, nous re\ovons
avec plaisir, mais en regrettant de ne pouvoir nous arriter, le
duomo de Pise et la celebre Tour Penchde, dont on avait fait
craindre la chute. il y a quelques annies. II faut croire que les
liesures prises pour sa sauxegarde out etl efficaces, car it ne
seLnble pas qu'elle ait acccntu6 une inclinaison dejh bien prononcde. Nous arrioions h Sienne vers dcux heures de I'apresmidi. M. Prati. supfrieur de nos confreres, et M. Castagnoli,
directeur des Stcurs, nous atteadaient A la gare. En quclques
minutes d'auto. nous voici i la maison dite • Casa Pia San Vinccnzo i. Construite ii v a seulement quelques anndes, e!le est
\raiment belle et bien adaptee a sa destination de maison d',tudes. Malheureusement, au cours de la derniere guerre, elle a
et6 successi\veiment occupde par les troupes italiennes, allemandes et francaises. Et cela, on le comprend sans peine, lui a valu
bien des degatts qui ne sont pas encore tous rdpards. Actuellenent, les 6itudiants ount au Collegio Alberoni, A Plaisance ; la
maison de Sienne est occupde par les 6dlves de l'Ecole apostolique et les seminiiaristes, avec les confreres qui s'occupent de
Jleu formation ou vaquent a certains travaux de ministare.
C'est seulement demain dans la matinee que nous irons
visiter les maisons des F'illes de la Charite de la ville. Nous
disposonr de la soirze. Je profite done de I'offre aimable d'un
professeur de i'Ecole apostolique, M. Francolini, pour parcourir
avec lui Sienue, que je ne connais pas encore. Quel dommage
que ce soit dans de si f-cheuses conditions ! II pleut, et la nuit
colinlnence a tomber, bien qu'il ne soil pas encore quatre heures. C'est par un jour de soleil et sous un ciel d'un bleu profond
qu'il faudrait \isiter cette \ille. Malgre ce contre temps, quel
honhleur de se trouxer dans la nmaison de sainte Catherine de
Sienne, d'\voquer dans le decor familier de sa vie cette figure
si attachante par son ardente et tendre piet,. par son amour
incomparable de l'Eglise et du Pape a le doux Christ de la
terre i. conime ellle e nommait, et qui exerea autour d'elle
une vraie fascination ! Si elle revenait a Sienne, sainte Catherine n'v serait guere depays6e. Un grand nombre de monuments
de la ville datent de son 6poque, et on se croirait transport,
en plein xiv' siecle. quand on parcourt certains quartiers aux
pitturesques rues montantes et descendantes, oi les autos n'arrivent a circuler que par des prodiges d'habiletW continuelle.
Nous allons visiter la cathedrale. L'edifice actuel, pourtant si
vaste, ne devait etre, dans le projet primitif. que le transept
d'une 6glise en forme de croix latine. Car les Siennois revaient
de construire la plus vaste, la plus belle eglise du monde. C'dtait
prelentieux, maiis non sans grandeur. Telle qu'elle est, la eathedrale de Sienne m6rite l'admiration. On reste dmerveilld devant
sa facade en marbre de Carrare et de Sienne, rouge, noir et
blanc, enrichie de statues de prophetes et d'anges, et ddcorde
au siecle dernier de mosaiques v6nitiennes. C'est encore le
riarbre qui constitue le pav6 de la cathddrale, couvert de dessins en lignes noires, qui representent des scenes de 1'Ancien
et du Nouveau Testament. On voudrait pouvoir s'attarder devant
la somptueuse chaire de marbre soutenue par des colonnes de
granit reposant sur des lions. Dans une sacristie, j'admire une
magnifique collection d'antiphonaires in-folio sur parchemin,
du xiv* sitcle, richement enluminds. Sur les murs, des fresques
du Pinturicchio racontent la vie du pape Pie II, Eneas Silvio-
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Piccolomini, qui fut archeviqu., de Sienne. Quelle fraicleur

de coloris dans ces peintures, quel art de la composition !
Nous allons ensuite visiter I'eglise des Dominicains oa
sainte Catherine requt tant de faveurs celestes. Mlais nous no
pouvons voir le chef de la sainte, car la clef du tabernacle qui
le contient se trouve au Municipio. Nous passons par I'Nglise des
Franciscains oui l'on conserve depuis deux siicles des hosties
que des voleurs avaient jete apres avoir vo1 le ciboire qui les
contenait. Nous traversons la place oh, deux fois par an, a lieu
la c~elbre course du
P'alio n. Sienne se divise en une vingtaine de quartiers qui portent chacun le nom d'un animal :
quartier de I'oie, du sanglier. etc... Chaque quartier essaie de
faire triompher ses couleurs dans une course de chevaux disputee sur la Piazza del Campo. Avant I'epreuve, chevaux et
jockeys vont a I'dglise du quartier ohi ils sont benis en grande
solennitd. Le quartier qui remporte la victoire donne un grand
banquet populaire oi le cheval vainqueur et celui qui le montait
sont-les premiers servis.
La ville de Sienne vit ainsi de ses traditions, et ses habitants aiment A evoquer les hauts fails de leur histoire. Mais
ils n'ont plus I'humeur batailleuse qui les opposa sou\ent aux
Florentins, en des rencontres sanglantes dont Dante a gardd le
souvenir. Les Siennois sont renmarquables de courtoisie et d'affabilit6. Sur la porte Camollia, la plus proche de la maison
des confreres, on lit I'inscription latine : <, Cor maayis tibi Sena
pandit , (1). (Plus encore que ses portes, Sienne t'ouvre son
ecour.) Ce n'est pas uue vaine assurance.
12 janvicr. - A six heures trente. Sceur Sanchini, visitatrice, acconmpagnele de la Scur assistante, de la Scur officikre,
de la Soeur dconome. vient, avec une cinquantaine de Sceurs
appartenant aux diverses niaisons de Filles de la Charittde
Sienne assister A la messe c6ldbrie par le Tris Honord Pere
dans la chapelle de la Casa Pia. A huit heures trente, nous voidi
a notre tour a la maison centrale Saint-Jerthme. Elle est encore
tout endeuillee par la mort de la trLs aimee Soeur Boiani,
ancienne Seour officiere de la province, rappelee & Dieu il y a
dix jours a peine. Aussi, la visite du Tris Hlonor6 Pire est-elle
pour cette maison une consolation particuliereiment appreci6e.
Apres le chant du Benedictus a la chapelle, reunion A la
chambre de communaut6. La b6nediction du Superieur gendral,
revue, une petite Soeur du Siminaire, lit un compliment en italien. Elie y dit comment, toute cnfant, ayant entendu raconter
par sa grand'mere I'histoire des Rois Mages, et voulant, ella
aussi, donner quelque chose A 1'Enfant-J6sus, elle lui fit cadeau
de sa poup6e. I.e sacrifice lui cotta beaucoup. Aussi ne fit-elle
pas peu 6tonnte d'entendre sa grand'mnwre lui dire qu'un jour,
peut-6tre, Jesus lui demanderait un don plus genereux encore.
La pr6diction s'est realis6e. Mais c'est dans la joie que la petite
Soeur a fait A Notre-Seigneur le don total d'elle-mIme. Elle
et ses compagnes n'ont qu'un dtsir : 6tre la consolation du Tres
Honord Pdre, en devenant de ferventes Filles de la Charit6. Une
Soeur i l'habit fait ensuite son compliment en franqais. Au nom
de toutes les Scours, elle promet de suivre fidblement les directives du Supdrieur general, echo fid6le des enseignemnenzt de
saint Vincent. et de se laisser guider par elles comme les mages
suivirent 1'6toile qui les conduisit A Bethldem. Le TrBs Honord
:1) Voir Annales, t. 116, p. 68-69 (F. C.).
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Ptre remercia tout d'abord les Sweurs d'etre venues en si grand
nombre assister A sa messe, en depit du mauvais temps. 11
transmit A celles qui 1'Ycoutaient I'affectueux souvenir de la
Trus Honoree IMire, dvoqua le souvenir des S~eurs qui out laissO
i la province de Sienne un souvenir ineffacable, telles Scour
Bulgarino. Sceur Bracco et Soeur Boiani, et termina en faisant
des \voux pour la prospirit, croissante de cette province. Puis
il alla porter le rdconfort de sa benediction aux Soeurs que leur
6tat de sante retenait a l'infirmerie.
la magnifique creche dressee par les
Apris avoir admirc
Soeurs de la sacristie. nous allons voir 1' u Oratorio , de notre
confrre. M. Santini. Voila vingt-cinq ans qu'il a fonde cette
oeuvre pour la sauvegarde et la formation morale et religieuse
des enfants du quartier. II y en a deux cents d'inscrits. A
1' c Oratorio , ils trouvent de quoi se divertir sainement et
entretenir leur vie spirituelle. L'ceuvre se complte par des
colonies de vacances tres frequentees. Quatre confreres.sont
venus de ce patronage. C'est une trcs belle aeuvre qui contribue
beaucoup au maintien de l'esprit chr6tien dans le quartier.
Contribution d'autant plus appreciable que I'esprit chritien se
heurte ici A une opposition puissante. J'ai appris, en effet, non
sans 6tennement, que Sienne a une municipalite
socialiste ct
que toutes les conumunes de la province, une exceptie, sont
egalement ,,rouges n.
Vers dix heures, nous allons visiter une autre maison de
Scours. situee dans la campagne. a quelques minutes d'auto de
la ville. Le nom qu'elle porte, ie a Monistero n, rappelle qucette maison fut jadis un couvent de religicux. Elle sert actue!lenient de maison de retraite aux venBrables Soeurs ancieiuies
de la province. L'une d'entre elles lit au Tres Honor6 Pere up
compliment qui merite d'etre integralement ci6t : a Mon Tris
Honor6 Pere, en ce beau jour, je remercie le Seigneur qui, en
prolonyeant ma rie, me permet d'etre du nombre de ceux que
l'Ecriture nomme les , potentats de l'age ). Je vous previues,
mon Tris Honord PI're, que je suis parafitement en regle sur
ce point, et que je suis hcureuse de cet avantage (le seul peut6tre qui ne fasse pas de jaloux) paree qu'il me vaut le bonkeur
de cous saluer au norm de toutes les Seurs due Monistero ,
et de vous offrir I'hommage de notre respect et de notre ddvouemcnt filial. Nous avons, sans doute, la tristesse de ne pouvoir
plus tracailler dans les meuvres. Mais nous savons bien travailler
a genoux devant le tabernacle ; et cc doux travail du soir de
la vie, nous le faisons de facon toute spdciale pour vous. Vo<
paucres filles y mettent tout Ielan de leur dme toujours ardente. Car la flamme demeure encore sous les cendres du foyer,
la bonne cendre chaude qui maintient la chaleur et conserve les
tisons qui alimenteront le feu nouveau. Nos ames se consolent
de l'impuissance de notre corps dans l'attente du jour oft la
flamme se ranimant s'dlevera promptement vers le Crdateur.
Ayant cherch6 et servi Jesus dans ses membres souffrants,
ayant aimd son reflet sur tout cc qui est beau et bon, nous
serons heureuses que se brise le vase de notre vie, apres avoir
repandu, comme celui de Madeleine, tout son parfum sur les
pieds du Bon Maitre, d qui nous sommes consacrees. )
Cette Sceur a, sans nul doute, exactement traduit la pensde
et les sentiments de ses compagnes. Car nous sommes frappes
de la s6r6nit6, du bonheur que traduit 1'expression de leur
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visage. Melme impression, renforcee encore, a l'infirmerie ofn
nous sommes edifies de la soumission paisible et filiale a la
volonte de Dieu avec laquelle les Soeurs malades acceptent leurs
souffrances. Ici et dans toutes les infirmeries que nous avons
visittes au cours de notre voyage. on touche du doigt la grAce
de la vocation et combien est vrai le mot de saint Vincent que
( les malades sont le tresor de la Communauttd . A la maison
du a Monistero ), les extr6mes se touchent. On y recoit les postulantes de la province. Elles sont en ce moment une dizaine.
Parmi elles, Sceur visitatrice en pr6sente une qui a dtl gudrie
miraculeusement a Lorette, et qui avait fait voeu, si elle recouvrait la santd, de se consacrer au soulagement des pauvres et
des malades, dans la Compagnie des Filles de la Charitd.
Rentres chez les confreres pour le diner, nous quittons
Sienne dans l'apres-midi, en compagnie de 1. Caterini, sup6rieur de la maison centrale des missionnaires de Rome, qui est
venu . notre rencontre. I1 est d6ji tard, quand nous arrivons
a Rome oi nous attendent h la gare Termini, M. Amedeo Rossi.
visiteur de la province, M. Martorelli, procureur pro\incial,
M. Bisoglio, procureur pros le Saint-SiBge. M. Duvaltier, supdrieur de notre maison internationale d'ttudes, et M. Triclot,
de passage h Rome. L'auto dans laauelle le Tres Honord Pere
avait pris place entre en collision avec un tram. Heureusement,
le choc est assez leger. II n'y a pas de d6glts serieux. La police
veut bien laisser la voiture continuer sa route, sans proceder
aux constats habituels qui auraient valu i ses occupants un
sureroit de retard bien ddsagreable.
13 janvier. - Dans la matinee, nous rendons visite au cardinal Massimo Massimi. prefet du Tribunal supreme de la
Signature, qui, depuis le mois de novembre, est I'h6te de nos
confreres du LTonien. Son Eminence fait l'accueil le plus gracieux au Tres Honor6 Pere, et lui dit sa satisfaction des attentions dont on l'entoure. TrBs aimablement, le cardinal met sa
voiture et son chauffeur a la disposition du Supdrieur gindral
pour tout le temps de son sejour dans la Ville Eternelle. Dans
l'apres-midi, visite a Sainte-Marthe, o(u Son Eminence le cardinal Canali prdside la distribution aux enfants pauvres des
cadeaux de la ccBefana , (l'Epiphanie). Le distingud pr6lat dit
au Trcs Honord PBre combien ii est reconnaissant aux Filles de
la Charite des services qu'elles rendent au personnel de l'Etat
du Vatican.
14 janvier. - Ce n'est pas sans inquietude qu'on avait appris dans la journee d'hier que le Saint-PNre supprimait pour
aujourd'hui toutes les audience. i l'exception de celle qu'il
devait, selon la coutume, accorder A la noblesse romaine. 11 y
eut, ieureusement, une exceptic.n en faveur du Tres Honor6
Pere que le Pape voulut meme recevoir en audience privde,
alors que depuis quelque temps on a vu des 46vques n'obtenir
qu'une audience dite c, particulibre n. Accompagn6 par M. Amedeo Rossi, visiteur de la province de Rome, le superieur general des Prdtres de la Mission et des Filles de la Charit6 fut done
introduit vers treize heures dans le bureau de Sa Saintete. Le
Pape se montra trbs cordial, t6moigna d'un vif int6r0t pour la
double famille de saint Vincent et donna i tous ses membres,
la plus paternelle benediction. Aussi, est-ce de tout cmur qu'k
ah
l'issue de cette audience nous avons chant6 le a Magnificat
Sainte-Marthe, oh ma Sceur Montlahuc nous retenait h diner.
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15 jancier. - Cette journee et la matinee de la journie suivante furent consacrees A la visite des dirigeants des Congregations romaines. D'abord la Propagande. Le TrBs Honor•iI Pre
est accucilli avec beaucoup de souriante bienveillance par le
cardinal Fumasoni Biondi. Ancien dU6lgud apostolique i
Washington, le cardinal est heureux de parler des Etats-Unis.
Le secrdtaire de cette Congregation est Mgr Gostantini, ancien
Deligu6 apostolique en Chine. II parle avec dmotion de la persecution dont les catloliques sont l'objet dans ce pays et de
I'admirable attachement au Saint-SiPge, dont ils font preuve.
II rend lhomiiage au devouement si miritoire de nos missionnaires et des Filles de la Charit6 en Chine. Le Tres Hlonord
Pare gagne ensuite le palais que Sa Saintet le Pape Pie XI a
fait construire au Transte\tre. pour y grouper les services de
toutes les congrtgations romaines, ah Fexception de la Propagande ct de la Congr.gation pour I'Eglise orientale. Prevenu de
I'arri\ie de Monsieur le Superieur gendral, le cardinal Pizzardo,
prfet de la Congregation des Seminaires. et secretaire du Saint
Office. vint gracieusement a sa rencontre. II s'entretint aimablement avec lui des ceuvres de notre double famille, notamment des senminaires, qui nous sont confids en France. II ivoqua
aussi la part que la 6vndrie Mere Inchelin avait prise au premier Congrts des religieuses infirmieres a Rome. Aux Rites,
l'accueil fut aussi trbs bienveillant. On se montra trbs favorable
aux ;auses des deux communautes. Celle de Mere Seton tient
particulierement ht ceur au Souverain Pontife. Les travaux
avanrcint avec lenteur ; mais c'est pour k-iter tout ce qui pourrait ruurnir un pr;texte aux objections du Pronoteur de la
foi. I' u a\ocat du diable a. Le cardinal Mlicara. prdfet des Rites,
et Vicaire de Sa Saintete. requt le Tres Honord PAre a la Chancellerie dans i'aprbs-midi. II lui dit sa reconnaissance de ce
que les Pr,'res de la Mission et les Filles de la Charit6 font
dars le diocese de Rome ; et an morment de le quitter, il lui
donna une fraternelle accolade. Monsieur le Superieur gendral
fit ensuite une visite d'amitid au recteur du College amnricain,
Mgr Martin O'Connor.
16 jannier. - Le Pere Larraona. secr6taire de la Congregation des Religieux, regut le Tres Honore Pere dans la matinde du 16 janvier. La conversation, tres cordiale, porta sur diverses questions intdressant nos deux families, et notamment. cela
se concoit. sur lapprobation si attendue de nos Constitutions.
Le PirMe Larraona nous donna I'espirance que cette approbation ne se ferait plus longtemps attendre... Le cardinal Tisserant, doyen du Sacr CollBge, et Secretaire de la Congregation
de l'Orientale, 6tait en reunion quand le Tres Honord Pare se
fit annoncer. Par une marque exceptionnelle de bienveillance. ii
voulut ndanmoins le recevoir aussit6t. L'entretien porta naturellernent sur les oeuvres que nous avons dans les territoires
qui sont sous la juridiction de I'Orientale. et auxquelles Son
Eminence tdmoigne un intertt tout special. Tres reconnaissaitt
de ce que nous faisons pour la formation du clergt indigene en
Egypte et en Ethiopie, le cardinal Tisserant exprima l'espoir que
du renfort serait envoyd aussitot que possible aux Snminaires
de Tantah et d'Addis Aheba. Mgr Valerio Valeri, ancien nonce en
France, actuellement Vice-Secretaire de l'Orientale, fit un chaleureux accueil au Tris Honord Pere et a M. Fugazza, qu'il avait
bien connu h Paris. II demanda des nouvelles du bon M. Goi-
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din, avee qui il a\ait eu de cordiales relations d&s le temps
obi il 6tait nonce a Bucarest. Le cardinal Rutlini, archev'que
de Palerme, tlait de passage a Rome, et ii avail deniand lI'hospitalit6 & nos confreres du Ldonien. 11 accorda une longue audience au TrSs Honord PI're, et y tdmoigna d'une particuliere
bienvcillance pour les Filles de la Charitd. On ne s'en 6tonnera
pas quand on sail que le futur cardinal fut pendant trente ans,
les jours de fttes, l'aumSunier des oeuvres de jeunesse des Steurs
A la maison Saint-Joachim.
Pendant son sdjour ai Rome, le Tres Honore lPýre n'a\ait
pas le temps de se rendre dans les nombreuses maisons de
Filles de la Charit6 que possede la Ville Eternelle. Mais pour
perniettre A un grand noinbre de Sceurs de le voir et de recevoir sa b6n6diction, il alla tous les matins c6lebrer la sainte
messe dans une de ces maisons. Saint-Vincent, le Bambino
Gesu et Saint-Joachim eurent ce bonheur. Chaque fois, un grand
noinbre de Filles de la Charitd assistlrent au saint sacrifice et
conmmiunierent de la main du successeur de saint Vincent. Pendant que le Tres Honord PI're prenait son petit dejeuner. la
conversation s'engageait, empreinte d'une charmante sinlplicite.
M.onsieur le Supdrieur gindral donnait des nouvel.es de la rue
du Bac, et disait ce qu'il savait de la vie des Sceurs dans les
pays ou sevit la persecution. C'dtait un bonheur de constaler Li
quel point les joies et les souffrances sont communes dans la
faniille de saint Vincent.
A la Maison internationale d'etudes dont nous Utions les
hotes, et au ColiWge leonien dont la Maison internationale occupe
une partie, les confreres furent tout heureux d'axoir le Tris
Honor6 PLre avec eux, au moins pour les repas et pendant les
trop rares instants que lui laissaient les nombreuses audiences
qui lui furent accordees pendant son sdjour A Rome. Ancien
pensionnaire lui-imme de la Maison internationale, durant les
deux ann6es qui suivirent son ordination sacerdotale, Monsieur
le Superieur gen6ral retrouva axec bcanhiur ce climat intellectuel et spirituel que ne peuvent plus oublier ceux qui en b6ndficicrent. Et I'activite multiforme des confreres du L.onien a
etW une consolation pour lui.
Dans l'apres-midi du 16 janvier nous partions pour Naples.
Les confrieres de la Maison centrale de cette ville, situde Via
Vergini, auraient bien voulu que le Tres Honor6 Pere prdsiddt
les fetes qui, dans les derniers jours de decembre 1951, soulignerent la fin des travaux de reconstruction et d'embellissement de leur immeuble. Celui-ci. en effet, gravement endormmnag
par les bombardements de la dernicre guerre, a et nmagnifiquement rdpard grice A l'inlassable devouement des deux Visiteurs de Naples : M. Cesa et M. Lapalorcia, qui lui a succidc.
lais, en cette fin d'annde. Monsieur le SupBrieur gindral ne
pou'ait absolument pas quitter Paris, aussi avait-il ded6gu pour
le remplacer en cette circonstance, M. Fugazza, assistant, qui
fit ensuite la visite canonique des maisons de Naples, et vint
nous rejoindre h Rome.
Nous arrivons en gare de Naples (station Margellina) h dixsept heures et demie. M. Lapalorcia, Visiteur, M. Leone, Supdrieur de la Maison centrale, et de nombreux missionnaires nous
attendaient sur le quai. Quelques minutes p!us tard, nous voici
Via Vergini. A la porte d'entree, on voyait, attendant impartiemiment le Tres Honord Prre, le personnel de la maison, auquel
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s'etaient joints des representants des autres maisons de la province, que Monsieur le Visiteur a\ait eu la ddlicate pensde d'in\iter h cette occasion, les dtudiants en thdologie et les delves.
de 1'Ecole apostolique de la laison San Nicola de Tolentino.
L'accueil fait au successeur de saint Vincent fut une explosion
de joie enthousiaste, et tous rivalisaient d'empressement a baiser sa main. TrSs touche de ces marques de filiale devotion,
Monsieur le Superieur gnderal s'y pretait de bonne grace, et it
traduisait par un sourire epanoui sa joie d'etre au milieu de
ses enfants de Naples.
17 janvier. Apres l'oraison faite avec la communaute,
le Tres Honore Pere celebra la messe dans la belle chapelle de
la maison. Elle tlait toute blanche do cornettes, car les diverses iaisons de Filles de la Charitd de Naples avaient envoy6
de nombreuses dd16gations pour les representer. Monsieur le
Visiteur et Monsieur le Superieur assistaient le celebrant ; et
pendant le saint sacrifice des chants de circonstances se firent
entendre, accompagnes discretement par I'orgue. Apres la messe,
dans la grande salle de l'Assomption, reception des Sceurs conduites par la Visitatrice, Soeur Fiscarelli et les membres du
conseil de la province de Naples. Le Tres Honore Pere remercia
les Filles de la Charit6 de leur filial accueil, leur donna des
nouvelles de la chore Maison-Mere, les exhorta a se montrer
toujours plus dignes de leur sainte vocation et leur remit une
image qu'elles garderaient comme souvenir de son passage A
Naples.
Mlgr Alphonse Castaldo, archexeque coadjuteur de Naples,
avec future succession, est un grand ami de nos deux families.
et il a fait beaucoup, lui aussi, pour la reconstruction de la maison dei Vergini. Aussi, Monsieur 'le Superieur gendral avait-il
exprime son vif ddsir de le saluer pour lui exprimer sa reconnaissance. Mais ce fut le distingue prdlat qui voulut prendre les
devants et venir faire visite au Tres Honord Pere. Arrive h la
Maison centrale vers dix heures, il vint nous rejoindre dans
la salle dite << des eveques , oi la communautd s'dtait rassemhlie,. et il resta avec nous plus d'une heure. Mgr Costaldo se
declara tres heureux de rencontrer notre Sup6rieur gendral. ii
lui dit d'abord la reconnaissance qu'il 6prouvait envers les Pritres de la Mission qui l'avaient aidd, quand il dtait encore enfant
a reconnaitre la voix de Dieu qui l'appelait au sacerdoce, et qui
furent ensuite ses guides dans sa marche vers I'autel. Puis,
avec une confiance qui nous toucha profondement, il nous parla
de ses projets pour le renouveau d'esprit chrdtien qu'il d6sirait
ardeminent voir se produire dans I'archidiocese de Naples, et
nous dit combien ii comptait pour cela sur la collaboration de
la double famille de saint Vincent. On ne pouvait qu'admirer
son zele, son esprit surnaturel, son sens averti des besoins de
l'Eglise de nos jours. 11 fit ensuite allusion aux inquidtudes que
ne peut manquer de faire naltre la pens6e des prcchaines dlections en Italie. Seules l'union de tous les catholiques faisant
treve ? des querelles de bien minime importance en regard de
ce pdril et un recours fervent b la priBre pourront dcarter la
menace qui pese sur le pays et sur la civilisation chrdtienne. Le
jour-mime ou j'ecris ces lignes, les journaux annoncent le ddecs
du cardinal Ascalesi, archeveque de Naples. Mgr Castaldo lui
succede de plein droit. et I'on ne peut que se rejouir A la pensee qu'il va donner totalement sa mesure.
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II restait encore un peu de temps avant le repas. Nous en
protitihes pour faire un tour en ville. Apres avoir longd quelques minutes la magnifique baie de Naples et joui d'un coup d'oeil
qui est une fete pour les yeux et pour I'esprit, nous nous rendimes a la cathldrale. Elle est, on le saiL, dediee 6 saint Jan\ier. Nous ne pouvions compter voir la precieuse relique, trdsor de cette 6glise, encore moins assister h la liquefaction du
sang de saint Janvier, car elle n's lieu qu'A des dates bien precises. Mais nous offrines nos hommages au saint patron de Naples, recourant a son intercession contre les fleaux dont it a
souvent preserve ou libere cette ville, et qui menacent plus que
jamais I humanitd. La chapelle de Saint-Janvier est d'une richiesse dont la profusion deconcerte un peu des esprits pour
qui la potion du beau implique celle de sobriete. On pourrait
trouver, notamment, que les cinquante bustes d'argent massif
representant des bienfaiteurs de la ville seraient mieux h leur
place dans un musee d'histoire que dans une dglise. Mais ii y a
toujours dans les jugements d ordre esthetique une certaine
part de subjectif. Et quand on vit assez longtemps dans un milieu on finit souvent par trouver normales, ligitimes et mnme
belles, des choses qui avaient choqu6 tout d'abord.
Nous rentrons a la maison dei Vergini pour le diner. A ce
e16ves de l'Ecole apostolique avaient dtd
repas de famille, les
eux-memes convids, heureux et fiers de se voir trait6s en benjamins tres chers. Inutile de dire dans quelle atmosphere de joie
le repas s'dcoula. D'autant que l'dconome avail, naturellement,
bien fait les choses. Mais 1'esprit et le coeur eurent aussi leur
rdeal dans la seance littlraire et musicale qui suivit. Nous
avions, dans la matinee, parcouru les divers dtages de la partie
de la maison, la plus considerable, qui a 6t0 reconstruite et
embellie depuis la fin de la guerre. Corridors, salles communes,
chambres pour les h6tes sont vastes, bien anres, et d'une m6ticuleuse propret6. C'est grandiose et raisonnablement confortable, sans luxe d6placd. Au sommet du bltiment se trouve P' Aula
magna ) ou salle de recr6ation des etudiants. Sur trois cOt6s,
tout est a peu pros en verrires. On est en pleine lumirre, sous
le beau ciel de Naples ; et, par sureroit on jouit d'un magnifque coup d'oeil sur la ville. C'est 1&qu'eut lieu la sdance offerte
au TrBs Honor6 Pere. Elle s'ouvrit par un discours en italien
de M. Leone, Superieur de la Maison. II evoqua la premiere
visite faite ici par Monsieur le Supdrieur g4ndral quelques semaines apres son Blection, le 31 juillet 1947, et il souligna le
frappant contraste entre les ruines d'alors et le magoifique edifice ou nous sommes. Cette resurrection mat6rielle est le symbole et la promesse de I'avenir qui s'offre h la province de
Naples. Les missionnaires d'aujourd'hui seront dignes de leurs
valeureux ancetres. La visite du TrBs Honor6 Pere est un stimulant pour eux, car elle Wtmoigne de l'inlArdt paternel qu'il
ieur porte et leur vaut de recevoir par lui la benddiction de
saint Vincent et celle du Souverain Pontife.
II y eut un autre discours, en anglais celui-Ia, de M. Joseph
Menna, directeur des dtudiants, un poeme italien, a le Vaisseau
de la pensge , de M. Rolando Lubrano, professeur de belleslettres, et une adresse en latin, c Gaudeamus ,, de l'dtudiant
Michel Natuzzi. Avec raison, les uns et les autres soulignbrent
la part prise dans le relevement de la maison par M. Cesa et
par M. Lapalorcia, qui lui a succedd dans la charge de Visiteur.
Comme I'dloquence et la po6sie, la musique dtait de la fete. Nous
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entendimes de beaux morceaux, la plupart h. voix gales, dont
la delicieuse fantaisie de Mozart, a Venerabilis barba Capuccinorum n. et un charmant , Grenouillcs et Grilons n, de Casimiri, of les voix fratches des enfants de l'Ecole apostolique
s'unissaient trbs agrdablement aux voix males et bien timbrees
des 6tudiants. Monsieur le Supdrieur gindral ne perdit rien du
rdgal qui lui Rtait ainsi offert ; et son sourire disait assez le
plaisir qu'il y trouvait. II remercia ses fils de l'affection dont
ils ne cessaient de lui donner des ttmoignages depuis son arrivee parmi eux. dit son admiration de ]'cuvre accomplie A la mai.
son dci Vergini depuis sa premiere visite, et promit de revenir
A Naples aussi souvent qu'il le pourrait. ce qui provoqua d'enthousiastes applaudissements. Il parla de son entretien avec le
Saint-Pere et recommanda aux prieres de tous les membres de
la double famille de saint Vincent. qui sont persecutes pour
leur foi et leur attachement au Saint-Siege.
Mais 'heure s'avangait, et avant de quitter Naples, le Tris
Hlonord Pere voulait se rendre i la maison centrale des Filles
de la Charite, oul il Ctait impatiemment attendu. Accueilli sur
le seuil de la maison par toute la Communautd, il se rendit
d'abord i !a chapelle, splendidement dkcorde et illuminde, oi
retentit, chanti de tout cceur 1' a Ecce quam bonum et quam
jucundum ,. l.a premibre \isite de Monsieur le Supdrieur general fut ensuite pour I'inirnmerie oh il apporta aux Sceurs malades le rEconfort de sa parole et d'une binddiction paternelle.
Ce fut ensuite le tour des benjamines du S6minaire. Elles prtsenterent leurs hommages au successeur de saint Vincent en
italien et en francais. Regrettant de n'Otre pas le nombre (une
cinquantaine seulement). elles dirent leur resolution d'y supplier par la qualit6. Heureuses de voir le livre de la nouvelle
annee s'ouvrir sur la visite du Tres HcnorPPere, etles pronirent que toutes les pages qui suivaient en seraient dignes.
ecrites en lettres rouges comme la flamme du sacrifice et eni
lettres d'or, symbole de la charit6. Les- deux adresses furent
remises a Monsieur le Supdrieur g6ndral sous une couverture
joliment enluminee. Enfin, on se rendit & la communaut6. Les
Scwurs eutendirent leur Pere ieur exprimer sa paternelle sollicitude et les encourager dans leur difficile mais si belle tache.
Le salut du TrBs Saint-Sacrement vint terminer la soirde. On
sentait que de tous les eceurs s'(levait vers l'hostie une priere
ardente pour que fussent exauces tant de voeux, offerts de part
et d'autre. Cest encore h la maison centrale que la respectable
Sour visitatrice nous retint pour le repas du soir ; et e'est de
la que nous partimes pour la gare oht nous devious prendre le
train pour Rome et Milan.
18 janvier. - Arrives i Milan vers 9 heures du matin, nous
sommes accueillis par M. Allara et ses confreres. Ils rdsidei!t
encore pour quelque temps dans la banlieue de la ville. Maii
le cardinal Schuster, archev(que de Milan, vient de leur confier une importanle paroisse i l'int4rieur de cette ville, et ils
quitteront leur residence actuelle des que la nouvelle habitation
sera prate i les recevoir. Apres notre messe, nous disposons de
quelque temps a'ant I'audience que le Cardinal veut bien nous
accorder. Un confrere veut hien me faire les honneurs de la merveille de Milan, sa cathedrale ; j'accepte d'autant plus volontiers
que c'est la premiere fois que je viens dans cette ville. La cath6drale de Milan est un magnifique pobme de marbre blanc. Apres
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lavoir parcourue rapidement, nous montons sur sa vofite oif l'on
peut admirer des statues, des clochetons, des balustrades ajour6es conune des dentelles. Mais nous ne pouvons nous attarder,
car il faut arriver 4 l'heure au palais archiipiscopal, d'ailleurs
tout proche. Dans une des salles d'attente nous voyons s'affairer
des tieiembres de ]'Action catholique qui expddient des colis de
secours aux regions recenment ddvastees par ies inondations.
Son Eminence nous fail un accueil trts cordial. Le Cardinal nous
confie qu'elev6 par les Filles de la Charitd il 4tait tout enfant
lors des fetes qui suivirent la beatification du bienheureux JeanGabriel Perboyre, et qu'il rt~a d',tre Lazariste et de mourir martyr en Chine. La Providence avait hien d'autres vues sur lui.
Mais sa reconnaissance envers les Filles de la Charitl s'attesle
par la bienveillance qu'il tnmoigne h la double famille de saint
Vincent. II nous parle de la paroisse qu'il vient de confier aux
Pretres de la Mission et nous dit le bien qu'il se promet de leur
zile. C'est de tout son ceur que Son Eminence nous donne la
hiendiction que nous lui demandons avant de prendre congw.
Un des inembres de la curie archiepiscopale, Monseigneur
(;ornati. nous tlnoigne une speciale bienveillance. Aussi Monsiour Allara, supdrieur de la maison de Milan, I'a-t-il prie de
\enir partager notre repas de midi. Aux confreres de Milan
s'tlaient joints, pour la circonstance, des confreres de inaisons
plus ou moins voisines. D'lntra, le Supdrieur M. Tribos, ne pouvait 6tre present, puisque nous l'avions vu malade h Turin. Mais
son assistant, M. Margaria, le remplagait, assistd de deux confrrres. MM. Schiff et Magon. La maison de V'rone etait lI au
complet avec M. Cervini. Superieur, et ses deux confreres,
MM,.Ileret et Sau. Etait present aussi le jeune et dynamique
Superieur de la maison de Cume. M. De Ambrogio. Comme nous
ne de\ious quitter Milan que dans la nuit, il demanda au TrBs
Honord PAre de lui faire 'lionnieur d'une visite a sa maison.
Nous partimes done pour Came aussit6t apr6s le diner. Mais
nous ne pouvions quitter Milan sans avoir vu les Filles de la
Chariti de cette ville. D'autant qu'elles y out de nombreuses
naisons : trois grands hOpitaux. une maison d'6ducation et six
maisons de Misericorde. Aussi faisons-nous halte a I'hopital de
Vialba, ofl se sont rasser.bldes les Sup6rieures des maisons des
villes voisines et des ddlegations de toutes les maisons de Milan.
I.a Supdrieure de I'Hopital, Seur Tomalini, et toutes les Sceurs
qui I'entourent, laissent delater leur joie d'avoir au milieu d'elles
pour quelques instants, le Tres Honord PNre. Nous sommes rejoints a I'hdpital par le nouveau Supdrieur du College Alberoni,
a Plaisance, M. Ciccone. La conversation est tres animee, grace
notamment h l'enjouement de M. Allara Nous repartons pour
Cdme dans la magnifique voiture mise A notre disposition par
M. Pozzi, grand bienfaiteur des Sceurs.
Nous sommes au coeur de I'hiver, et la campagne lombarde
n'a pas encore I'aspect riant qu'elle offrira dans quelques mois.
Mais le paysage a de quoi captiver le regard, surtout grace au
fond de tableau que constituent les premieres pentes des Alpes.
Comment ne pas evoquer le chef-d'oeuvre de Manzoni a I promessi sposi , (Les Fiances), dont les scenes se deroulent en
grande partie dans ces parages ? Arrives a Come, nous poussons
jusqu'au lac, qui est la grande attraction de cette ville. Puis
nous gagnons la maison des confreres oil nous attendent ceux
d'entre eux qui ne sont pas actuellement en mission. L'immeu-
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ble cst assez inuonfortable et obscur. Aussi les missionnaires
ruvent-ils de s'instalier dans la maison qui fait corps avee la
leur : une caserne de carabinieri, qui va Otre mise en %ente.IA
ils seraient au large et auraient I'air et la lumiere qui lear
manquent actuellement. Depuis notre retour, nous avons appris
avee plaisir que ce ra\e allait devenir une realite.
Nous n'avons qu'I traverser la rue pour etre chez les Filles
de la Charit, & la Mlisericorde, ou nous attendent Sweur Francioli et ses compagnes. L'inuneuble est la propriet6 des Dames
tie la Charit6 qui out liA leur maison centrale pour tous Ies
groupes du diocese de leur Association. Le travail ne manque
pas aux Sweurs : creche, assistance aux prisonniers, accueil aux
ouvriers. etc... A Saint-Barthilemy, la maison dirigde par Soeur
Pastorelli, ce sont les mdmes oeuvres, & peu pros, avec en plus
un ouvroir et le concours aux ceuvres paroissiales.
Sur le chemrin de Cmne b Milan, nous nous arrxtons chez
les Filles de la CharitB de i'Institut Pozzi, ainsi appel4 du nola
de son genireux fundateur, un riche industriel encore kivant
C'est une maison de famille pour quatre-vingts orphelines,
dont les plus Agees travaillent au grand atelier de tissage, tout
voisin, de 1. Pozzi. Le tondateur a voulu que la moiti6 du
salaire de ces ouvrieres fil vers6 & I'Instit:lt, tandis que l'autre
moiti6 irait h leur livret de Caisse d'6pargne. Aussi, quand elles
quittent I'lnstitut, & 1'age de vingt et un ans, ces jeunes filles disposent-elles d'environ un million de lire, cinq cent mille francs
au cours actuel du change. La bonne Soeur Lucchini, Superieure
de I'lnstitut Pozzi, est vraiment la mere de ces orphelines. Elle
les suit avec une affectueuse vigilance jusqu' la fondation d'un
foyer ou 1'entree dans la vie religieuse. Les plus grandes d'entre elles out en charge une tillette en has Age. et le soin qu'elles
en prennent est une excellente preparation i leurs devoirs de
mere de famille. Sercgno n'dtant pas une ville de premiere importance, ni situde sur une voie de grande communication, les
Filles de la CharitB qui se ddvouent A cette belle ceuvre n'avaient
jamais encore requ la visite d'un Superieur g6neral. Aussi Sceur
Lucchini et ses compagnes ne savaient comment traduire leur
joie reconnaissante. On les entendait s'ecrier ravies : o Giorno
di Paradiso !
(C'est un jour du ciel I) Elles n'auraient pas
fait mieux pour saint Vincent en personne.
Nous arrivons a la gare de Milan peu avant le depart de
notre train. Le voyage de retour s'effectue sans incident notable. Au ddbut, le chauffage ne fonctionne pas. Le contr6leur, qui
a fait inutilement. tout ce qu'il pouvait pour rem6dier & cet
4tat de choses. nous conseille de nous transporter dans un
autre compartiment, qui soit chauff6. Nous y gagnons d'6tre
seuls jusqu'· Paris. et de pouvoir dormir tranquillement, sauf
le rdveil obligatoire aux gares frontieres d'Italie et de Suisse,
pour les formalit6s de passeport et de douane. Ce voyage n'a
dur6 qu'une dizaine de jours, et nous avons peine a croire qu'il
fut si court, tellement nous avons vu de villes et rencontr6 d2
monde. Remercions Dieu des joies que nous avons pu gouter.
Quel bonheur c'a ete, surtout de voir partout les ceuvres des
deux families de saint Vincent tres florissantes, de constater
qu'elles font beaucoup de bien, et d'entendre les autoritds religieuses et civiles rendre hommage au ddvouement des missionnaires et des Sceurs. La seule doldance, partout la meme, est
la constatation du trop petit nombre des ouvriers et des ouvriO-
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res. Dieu veuille envoyer le renfort n6cessaire h ceux et celles
qui. avant la charge de tant d'euvres d'dvangplisation, d'6ducation, de formation spirituelle .et de bienfaisance, s'y adonnent
d'un tel cceur
Pierre DULAU. C.M.
Secrdtaire gendral.

HOLLANDE
HENiRI ROMANS
(3 janvier 1870-20 septembre 1951)
Ancien Visiteur de Hollande et Assistant gendral
Sur la fin de 1869, dans un nlodeste village du Linmbourg
hollandais, a Beck, le .ieune menage de Frideric-Antoine homans, mari6 en secouides nuces a Maria-Elisabeth Kuijpcrs,
comptait une petite fille de tros anc. .laria-niiCs-Elise, et un
peLit garon de deux ans, Guillaume ; le 3 janvier 1870, ii Ptait
cucore beni par I'arrivee de deux petits jumeaux : Pierre et
Henri.
a Furent-ils les bienvenus ? - Ah ! ca !...
et, sur cette
question, M. Romans, notre confrere nous en fournit plus d'une
fois la preuve avec un sensible plaisir. a Notre bon papa, nous
racontait-il, avail toujours dit a ses fits grandissants, qu'ils
etaient nds le jour de I'an, et qu'd Henri revenaient les honneurs du premier-nd. Or, un jour, ce droit fut conteste. Henri.
ddji pritre - c'dtait en 1906 - voulut avoir le coeur net syr
ses prerogatives. Toute sa vie il aimera la prdcision, appuyce
si possible, sur une documentation s6rieuse. II derivit done au
cur6 de sa paroisse natale, et bient6t arriva la reponse, datee
du 2 novembre : t, Dans nos registres de baptime, vous et votre frere, vous gtes inscrits comme nds le 3 janvier de l'annde
1870... et pour Ctre exact : c'est d'abord Pierre qui vit la lumiere et Benri fut secundo natus ! (ne en second). , Aussitbt,
sur cette information, nous n'avons pas manque, ajoutait M. Romans, de bien taquiner notre cher papa : Ah ! oui, it ttait tout
d la joie en ce jour mdmorable, it avait bu un bon petit coup d
notre santd, et cela... expliquait cette curieuse lacune dans sa
mdmoire. *
Les enfants grandissaient. Henri, un jour, sera pretre dans
la famille de saint Vincent ; Maria se fera religieuse & Maestricht, et malgrd ses trente ans A I'entr6e de son noviciat, d6sormais Soeur Euphemia, ddifiera ses compagnes, un demi-sikcle
durant, par sa pidtfet la bontA de son caractere. Guillaume et
Pierre fonderont une belle famille chrdtienne, I'un de dix enfants, l'autre de cinq. Le bon frrre coadjuteur, Auguste, qui au
mois d'aout 1951 mourut d'un accident de la route, apres vingtquatre ans d'excellents services rendus h la Compagnie, etait
fils de Guillaume.
AprBs avoir parcouru les classes de I'6cole primaire de
Beek, et appris un peu de frangais auprbs de son maitre d'dcole.
Henri arriva A Wernhout, le 18 octobre, en la f4te de saint Luc,
de I'annie 1882. L'dcole apostolique, commencee trbs modestement a Loos-lez-Lille, par les soins de M. Eugane Bodin, C.M..
son curd, puis aussit6t confide a la direction de M. Louis Du-
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bois, xeniait d'emigrer en Hollande. Elle comptait dedj une trentaine d'ele\es. tous fraln'ais. sauf deux. II avait fallu souger &
une installation plus spacieuse, de pr.ference mcme a l'Atranger, car en France les lois Jules Ferry ne semblaient pas lui
assurer une longue existence. Et voilk que le 18 octobre 1882,
exactement deux annees aprbs ses premiers debuts a Loos,
I'cole apostolique fut inaugurde de nouveau sur territoire n6erlandais (Cf. Annalcs, t. 11.i-115. p. 24-25). L'histoire des Actes
des Apctres se renouxelait une fois de plus : l'Eglise. pers4cutee h JRrusalem. en fut dedonunagee par une expansion en
Samtarie. Ce nICme jour, Henri Romans entra conmie troisieme
6dlve hollandais, et, comme les deux autres ne restbrent pas, ii
seera le premier Lazariste de Hollande, qui devra son education secondaire a Wernhout.
11 serait iuteressant de savoir la genese de cette premiere
voration niderlandaise, eclose dans notre ecole apostolique. Jusque i treize Hoilandais etaient entrts A Saint-Lazare. venus
pour la plupart, eux aussi du diocese de Ruremonde, et se sentant appelhs aux inissions en pays etrangers (i). Six ou sept
d'entre eux avaient fails leurs humanitds dans un des colliges
catholiques de ee miime diocese. of !es Lazaristes dtaient connus
conine une Congregation s'adonnant aux missions des infideles,
et savs doute on s'en passait I'adresse. Nous ne savons pas qui
dirigea Henri Rlomnans \ers a nouvelle dcole apostolique. On
rapporte qu'il y avait en ce temps un bon chrdeien de turenii•lde. qui conmiai.ssait les missionnaires de saint Vincent. 11
tenait en cette ville un debit de tabac, A I'enseigne de , La
Pipe bleue ,. 11 voyageait beaucoup pour visiter. sa clientele
et ne Iaiiquait pas de recommander les Lazaristes quand il
rencontrait quelque enfant desirant la vie missionnaire. II n'est
pas ilnpossille que ce brave homme ait 4td son Raphael.
Les rreiiie-res annees de Wernhout furent un age de fer
et d'or tout ensemble. On 6tait loin du confort moderne, mais
on n'etait pas moins heureux, ni moins ardent au travail. Danla vie'lle batisse qui servait de dortoir, souris et rats venaient
chaque nuit troubler le sommeil. La pompe du dehors faisait
service de a lavabo ,.Le froid piquait bien un peu en hiver,
mais, dit une chronique,
on se rechauffait en se ddp&chant *.
Pour ceux qui n'avaient pas encore deux ans de sejour, les grandes vacances se passaient au s6minaire. les autres allaient chez
eux. pendant quinze jours seulement.
II va sans dire que les premiers mois, sur la fin de 1882,
les dleves donnaicnt constamment un bon coup de main pour
aider ouvriers et batisseurs, jusqu'1 ce qu'on fit mieux h son
aise. Des le 20 novembre, le Tres Honord WPre Fiat y fit sa promibre visite ; et d'annee en annme, it ne manquera pas de venir
y passer quelques jours de repos pour bdnir et encourager son
oeuvre de prddilection.
Henri Romans ful un bon 6ilve. On peut lire aux Archives
qu'en 1883, en cours preparatoire, il dtait deuxi4me pour I;
grammaire et I'orthographe ; en 1884, en cinquiýme (classe oil
(1) Sur quelques-uns de ces anciens confrtres, voir par exempie, dans les Annales dr ces dernieres anndes, quelques pages :
Jean Brands, premier Lazariste hollandais (1798-1857), t. 102.
p. 645-661 : Jean-Francois Stappers (1841-1923), t. 10, p. 572-600 :
Guillaume Mcuffels (1871-1943). t. 110-111, p. 10-147 - Hubert Meuffels (1871-1949), 1. 116, p. 85-90, etc. (Note des Annales.)
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il dOt monter en cours d'amnne), il etait deuxieme en instruction religieuse, en excellence et diligence, premier en version
grecque et troisieme en version latine, theme latin et examens.
Signalons qu'en seconde il perdit sa maman, qui mourut
pieusenient, le 19 f6vrier 1886, A I'Age de cinquante-huit ans.
11 gardera longtemps encore son pere, qui ne ddceda qu'd 1'Age
de quatte-vingt-six ans, le 29 juillet 1911.
Le stage de Wernhout acheve, Henri Romans fut admis au
strninaire interne de Paris, le 30 septembre 1887, en la fate de
Saint Jromne. Nous solumes tentes de dine comme saint Vincent, A propos de la mission de Folleville : a Ce que Dieu ne fit
pas sans dessein en un tel jour ,. Pendant toute sa vie religieuse, M. Romans aimera beaucoup i'Ecriture Sainte, et il
restera fier que saint Jerome preside au jour de sa vocation.
Nous n'avons pas de ddtails sur son sejour k Saint-Lazare,
ni sur ses etudes poursuivies & Dax ; tout dOt s'6couler raeguliWrement, dans le calme ; seule, une sant4 precaire les entama
de temps & autre. II emit ses voeux le 1i' octobre 1889, en ia
clapel!e des Filles de la CharitO, au 140, rue du Bac, et fut
contraint par sa sante de se rendre A Dax en octobre 1894. Le
1" novembre 1894. dans la chapeile du grand s6minaire d'Airesur-'Adour, des mains de M1gr Victor Delannoy, eveque d'Aire.
et Dax, ii recevait I'ordination sacerdotale. " virtute indulti
apostolici, die 12 octobris 1894 Romae dati ,. Puurquoi cet
indult apostolique ? Je ne sais. Vu le programme des etudes de
ce temps, il avait pu ecouler sans difficultd et normalement les
deux annees de philosophic et les trois annies de theologie
(1889-1894). Autre petit detail remarqu6 en passant : P'attestation de son ordination le d6signe comme Joseph Romans (2).
C'est qu'on a pris le premier de ses trois noms de bapteme :
Joseph, Hubert, Henri. Son nom courant 6tait le troisieme :
Henri.
En 1895, il est & Dax et en octobre de cette ann6e, it s'achemine vers Rome pour y prendre des grades en theologie. Il logea
dans la maison de la via San Nicola da Tolentino (3) Nous avuns
retrouvd ses dipl6mes du baccalaurdat et de licence en theologie. dates tous deux du 23 mai 1896, et signes en premier lieu
par le Pore Albert Lepidi. O.P., Studiorum Regens du Collegium
de Urbe, ou, comme on disait a de la Minerve ,. Une sant6 prdcaire explique pourquoi il n'a pas mend ses etudes jusqu'au
doctorat. En cet Wt de 1896. il etait en effet fatigud. Et un
confrere. & ce moment. 6tudiant A Saint-Lazare, se rappelle
qu'un soir, pendant la recreation, on chuchotait que M. Romans dtait hien malade a I'infirmerie, et l'on se demandait s'il
n'allait pas succomber. II souffrait de la poitrine. Cependant le
(2) De M. Henri Romans. voici la date de ses ordinations : Tonsur6. & Paris, par Mgr Jacques-Hector Thomas, C.M., le 23 mai 1891 ;
les quatre Ordres mineurs, a Paris, par Mgr Jacques-Hector Thomas,
sous-diacre. a Paris, par Mgr Etienne Potron,
C.M.. le 11 juin 1892
Ordinis Minorum Observantium, le 27 mal 1893 ; diaconat, a Paris,
par Mgr Coqset, C.M., le 19 mai 1894 : pretrise, a Aire-sur-l'Adour,
par Mgr Victor Delannoy, dv•que d'Aire et de Dax, le i" novembre
1894. (Note des Annales.)
t3) Lire dans Annales. t. 105 (1940), p. 30-39, les Souvenirs de
Rome (1896-1898), par Louis Castamagne (1872-1952); antdrieurement
i la Via San Nicola, les Adieux d Via delta Croce, de Alexandre Sarda
(1867-1948) dans Annales, t. 106-107, p. 131-134. (Note F. C.)
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mal fut conjure. a En ce temps-ld, dira-t-il encore en septembre
1951, quelques jours avant sa mort, en ce lemps-la on vom
donnait quelques mois de repos, puis on reprenait son travail
Quand il fut un peu remis. ii passa une annde de conxalescence
comme professeur A Wernhout. et tint bon. Si bien qu'il put de
ce fait se remettre entierement au travail. II fut nomim6 professeur au grand seminaire d'Amiens... et d6sormais ii ne cessera de travailler. jusqu'a sa mort... a quatre-vingt-un ans bile
accomplis.
M. Romans a beaucoup aime Amiens, son sdminaire avee
son a eminent a supdrieur, M. Siguier. son clergd, sa cathedrale
et sa ville. Ily occupa la chaire de 1'Ecriture Sainte. Au grand
dtonnement peut-6tre de bien des confreres, ses anciens disciples, qui liront ces lignes, le jeune professeur de vingt-huit ans
exposa des opinions qui, de son temps, etaient assez a\anc6es.
Le bruit s'en rdpandit jusqu'a Paris. Le m6me confrere hollandais cite plus haut, reneontrant h la Maison-MWre, M. Pouget,
entendit celui-ci lui faire la remarque : a Eh bien, votre Monsieur Romans, it y va un peu fort ! , L'expression de ces inqui6tudes trouva le chemin d'Amiens. M. Romans en fut remu6. II
se mit i rdflcehir : , Est-il vraiment permis que je continue
de cette fagon ? Est-il juste que peut-6tre je monte la tate k
de jeunes etudiants qui n'ont pas encore assez de discernernent
pour user de ces opinions avec la prudence requise ? a II rflechit, et le resultat fut un changement radical : tout en se tenant
lui-meme bien au courant du mouvement des sciences sacries,
il sera a l'avenir tres reserve dans son enseignement, et ne
cedera en rien 9 des opinions avancdes ou hasarddes.
Son s6jour h Amiens dura six annees, et probablement aurait durd davantage. si le seminaire n'avait 6te victime de la
persecution de Combes. LA, comme ailleurs, ce fut I'exode des
Lazaristes. M. Romans fut destind comme professeur au nouveau s6minaire Saint-Joseph, qui s'ouv-"t a Panningen, encore dans le Limbourg n6erlandais, sous la conduite de M. Meuffels Hiubert, exil6 pour sa part du grand s6minaire de SaintFlour.
Desormais pendant trente ans (1903-1933), M. Romans restera dans son pays d'origine, puis rentrera en France pour
uinze annres comme assistant gendral. Et quand l'Assemblee
e 1947 ]'aura relevd de cette charge, ii reviendra de nouveau
en Hollande, le 8 aott suivant, pour y finir ses jours A Nimegue, et y d6ecder le 20 septembre 1951.
Pour la plupart de ses anciens disciples encore vivants, les
souvenirs se replaceront dans I'atmosph6re de Panningen ave:
son village et sa campagne tranquille, oil, dans la pietd l'on
vivait fraternellement, tout entier A 1'6tude et i ses ddlassements. D'ailleurs, il ne nous semble pas que M. Romans se soil
jamais d6menti, et ceux qui I'ont connu en France ne se le
repr6senteront pas autrement que ces pages essayent de 1'6voquer.
Mi. Romans 6tait un professeur goOtd. II continuait d'enseigner lEcriture Sainte, et bientOt il y ajouterait I'histoire eeelesiastique. Ses classes etaient animdes et p6tillantes, rivalisant
dans son genre avec celles de son grand ami M. Eugene Vidal.
II 6tait l'homme des details, sachant illustrer et 6gayer son
enseignement par des anecdotes allegrement pr6sentdes, et par
des ripostes inattendues, pleines d'esprit, et accompagndes d'un
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fin sourire. Un jour que M. Romans expliquait le passage de
I'Evangile oh !e Precurseur baptise dans le Jourdain, un 6tudiant malicieusement lui dit : c Mais, Monsieur, saint Jean dut
avoir des crampes dans les jambes h6 tre 14 toute la journme
dans l'eau ! A de senblables objections, le professeur sautillait sur sa chaise, sa barrette inclinait sensiblement sur I'oreille,
la main passait sous I'aisselle, et tout & coup : , Mais vous oubliez que de temps en temps it faisait la reaction... en courant
apres les sauterelles ! , (4). En m6me temps. le professeur 6tait
extremement consciencieux. On 1'estimait parce qu'il etait un
pretre savant, d'une tres grande (rudition. De par sa nature,
son esprit etait plutat analytique. il allait, r6petons-le, au ddtail. Il cherchait moins a nous donner des syntheses : esprit
plut6t positif que spdculatif. II a toujours etudit et lu la plume
A la main. II avait, jusqu'a ses derniers jours, ses cahiers et ses
carnets de notes, et quand on lui demandait quelque renseignement : u Attendez ? , disait-il, et en queloues instants, il vous
donnait une rdponse aussi exacte que possible, avec, au besoin,
documentation a I'appui. Dans ses cahiers on carnets, on voit
jusqu'ou s'6tendait le rayon de tout ce oui l'interessait. Entre
beaucoup de titres de livres ou d'articles de revues avec references utiles, ou de resumes d'articles. on rencontre des details
sur les sortes d'hirondelles de nos contrCes : arriv6e et depart,
forme et couleurs distinctives, gazouillement, couleur et nombre des ceufs, nourriture ; oh encore, sur les regles et l'historique de la nouvelle ortlographe de sa langue maternelle qu'il
y a deux ans il voulait encore apprendre : oi encore, dans le
petit livre de ses RAgles communes, sur une feuille spdciale.
des ddtails sur les diverses editions qui en furent faites ; ou
encore ailleurs, dans une petite boite avec m6dailles, une note
avec photo sur la medaille que portait Bernadette quand la
Sainte Vierge lui apparut A Lourdes. etc.. etc...
II avait A sa disposition une bonne petite bibliothbque, contenant d'excellents livres. qu'il avait su bien choistr. Rien de
banal. Quelqu-s bons auteurs de thdologie, de droit canon, de
liturgie, d'Ecriture Sainte (plus nombreux ceux-lI. cela s'explique) : et d'histoire (cela se comprend aussi) : meme toute une
serie d'Histoires de divers pays : Chine, Orient, histoire romaine, Russie, Etats-Unis. Espagne : des monographies de I'Hisloire de France : d'Henri IV, Richelieu. Mazarin, Louis XIV.
Napoleon, Louis-Philippe. etc... Puis, quelques ouvrages d'introduction ou de critique historique.
[4) Cet 6tudiant fut Zoetmulder Corneille qui, en l'Mt6 de 1920,
rentra dans le monde, mais resta toujours trWs attachd & la Congr*gation, et tres reconnaissant de 1'dducation qu'i! avait reque. II obtint
un poste de professeur dans les Indes nderlandaises, a Surabaia, ot
itluttait pour la cause catholique, et soutenait le travail de nos confreres, de sa parole et de sa plume d'ap6tre. Pendant l'occupation japonaise. il subit le sort pnib e des camps de concentration.- Revenu
en Hollande, il allait de nouveau consacrer son temps libre aux ceuvres
catholiques quand. le 19 septembre 1951, il succomba dans un accident
d'auto, munt des derniers sacrements. JI laissait une veuve avec quatre enfants. Quelques mois auparavant, i! nous avait encore rendu
visite. Mons'eur le Visiteur communiqua la douloureuse nouvelle &
M. Romans, le matin du 20 septembre. II fut emu de cette mort.
a Quand itlint me votr en chambre en mat dernier, dit-il, avant de me
quitter, it me demanda encore ma benddiction. n Vere une heure de
Taprts-midi, M. Romans le suivit dans 1'bternltd.
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11 parcourait encore, a\ec un vif inteirdt, vraiment Ctonnant.
les diverses revues de la maison. lorsqu'il Utait presque octogdnaire, et rien ne lui clhappait : " Avez-vous vu tel detail.

telle remarque en note ? a

Ce que beaucoup pourtant n'auraient peut-&tre pas soupconne : une bonne place dans sa bibliothlque tenaient aussi les
auteurs classiques de diverses litt6ratures, anciennes et modernes : latine et grecque, litttrature francaise, tres bien ; mais
encore, dans la lanque oriyinelle, en anylais : des ceuvres de
Shakespeare, de Milton, de Byron, de Dickens ; en allemand :
de Schiller. de Goethe ; en italien : de Dante, Machiavel, le
Tasse ou Manzoni ; en espagnol : de Cervantbs. de Lope de Vega,
de Guillen de Castro, et une anthologie des pontes romantiques
espagnols ; cuvres qui n'Rtaient pas l. pour la galerie seulenient. Dans plusieurs se trouxent encore des feuilles de papier,
contenant sur deux colonnes de longues listes de mots de la
langue 6trani-bre a\ec leur traduction francaise A c6t. II dtait
ennemi du superficiel. Et pour compldter le tableau, ajoutons
une dizaine et plus de carnets, correspondant aux divers livres
de la Bible h6hraique. oh presque interminablement se succdent les colonnes de mots hebreux avec leur traduction, de son
dcriture reguliere et toujours soignde.
1I.Romans 6tait. selon le coeur de saint Vincent. un pretre
humble et savant. II n'etalait pas son savoir, ne se mettait jamais
en avant A moins que sa conscience ne crilt qu'il 6tait de son
devoir de le faire. II n'a jamais rien ecrit -- que je sache pour ,1tre publid. bien qu'il en f0t tres capable. Dans nos Annalcs. aucune iigne. ou tres peu de sa plume, qui pourtant courait
bien sur le papier, et quiconque a recu de ses lettres sait combien son style etait soign6. simple et alerte. On souhaiterait parfois qu'il e•t t1 nmoins r6serv6. II ne se donnait et ne se rdvelait qu'entre nous. Deji. nous avons rappele. en passant, son amitid avec M. Eugene Vidal. A I'anningen. oi ils vdcurent ensemble de 1903 4 1914. tous deux avaient leur stock de petites
histoires. Et si. en rdereation, M. Romans se hasardait a en raconter une de !a collection de M. Vidal, celui-ci aussitot de dire:
t Ah ! Monsieur Romans. c'est la mienne 1 * Quand, en 1914.
la guerre les eut s6pares. il v eut un charmant contrat : M. Romans pourrait d6sormais raconter les anecdotes de M. Vidal.
c sans meme indiquer la provenance ,, et celui-ci avec les
mi.mes faveurs. disposerait du stock de son partenaire (Cf. Annaics. t. 100, p. 900-909).
M. Romans a beaucoup aimd la Congrdgation, et ii I'a servie
avec les sentiments d'un fils reconnaissant, fiddle et devou6. En
plus de son poste de professeur, il fut. durant la guerre de 19141918. 6conome de la maison de Panningen. Un sourire interrogateur de la rart de la communaut6 accueillit cette nomination. se figurant difficilement cet homme d'itudes aux prises
avec marchands. marchandises. factures et coffre-fort. On vit
bientut que l',conomat ,tait en honnes mains. Ici encore il etait
servi par son goOt du detail. II savait s'intdresser meme A la
culture des champs et des plantes. h tout ce qui touche A la
ferme, aux instruments aratoires, au b6tail, etc...
Nous ne doutons pas que cette science profonde et ce sens
de la r6alite. doubl6s d'un jugement droit, d'une pidtd vraie et
sincere, n'aient attird sur lui l'attention des SupBrieurs lorsqu'en 1921. la Hollande allait 6tre Brigde en province indipen-
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dante. L'drection cut lieu le 19 mars. en la fcte de Saint-Joseph.
et quelques jours plus tard, M1.Henri Heudre, visiteur jusque-lt
de la Province de Belgique-Holiande, et son ancien collegue
d'Amiens, vint installer M. Romans comme premier visiteur.
Pendant quelques annees, ii continuera. atsa grande consolation. de donner encore son cours d'Eeriture Sainte. Les occupations de sa charge se multipliant, n4cessit6 lui fut d'en faire
e sacrifice. Rdsumlons rapidement les fails les plus saillants de
son provincialat de onze ans. A la nouvelle province, en plus
des maisons de Hollande. furent adjugees la Bolivie et le Vicariat apostolique de Yungpingfu. en Chine. Au debut de 1923,
deux niissionnaires partirent pour le Bresil du Nord, premices
d'une fondation pour la province de Hollande, qui deviendra
une realit6 en 1927. Elie ddbuta par un grand sacrifice : l'un
des deux missionnaires. M. Aben, mourut quinze jours apres
son arrivee. et j'entends encore M1.Romans nous dire, que cette
nouvelle, loin d'avoir diminu6 l'enthousiasme. avait aussit3t
provoqud de nouvelles demandes pour aller le remplacer.
Quelques mois plus tard partirent les premiers inissionnaires pour Java (mai 1923). Sous la conduite de M. de Backere
Thdophile. Superieur de Wernhout. M. Romans, en novembre
1926, entreprendra lui-m6me le voyage des Indes pour la premiere visite canonique. et voir de ses propres yeux la prosp,rite des oeuvres. Avant termind la visite de Java, il retrouva a
Singapour. Mgr Geurts, revenu entre temps de son sdjour de
convalescence en Europe. et poursuivit, en sa compagaie. le reste
du voyage pour la Chine. Sur le m4me bateau, Gendral-Metzinger, se trouvait 6galement Mgr Hou, nouvellement consacrd k
Rome par Pie XI. Ce n'ctait, malgre cela. pas un voyage d'agr6ment. II y avait alors des troubles h Shanghai et ailleurs. Le
Gen6ral-Metzinger recut ordre de se rendre A la baie d'Along
(Halfon), et d'y prendre i son bord cinq cents soldats francais
avec les munitions n6cessaires. On arriva B Shanghai le 21 mars.
Le lendemain. la ville fut prise par les troupes rouges du Sud.
Heureuseinent. nos voyazeurs purent bien vite s'embarquer A
nouveau sur un bateau japonais qui les conduisit sains et saufs
a Chingwantao. port de mer du Vicariat de Mgr Geurts. Ici,
comme A Java, mbme joie de contempler les travaux des missionnaires, presque tous ses anciens disciples, il visite les postes,
fait connaissance avec les movens de locomotion pour nous
d'un autre age, attrape mnme une maladie de peau, se fait soigner par un medecin chinois. qui prepare une pilule de dimensions si inaccoutumies pour lui, a que, dit-il, malgr! ma bonne
volonte. mon estomac refuse de la digerer ,.II etait de retour
au mois d'aoilt 1927.
En 1928, la maison de Panningen c61lbra ses vingt-cinq
anndes d'existence, et la mission de Surabaia ful Brig6e en
Prefecture apostolique, avec Mgr de Backere, comme premier
p'rfet.
En septembre 1929, fut achetee la maison de Nimmgue.
Comme cette ville, situde plus au centre du pays, possddait depuis 1923, 'Universit6 catholique, la nouvelle maison devint
d&s Lors sdjour du Visiteur et maison centrale. A titre d'essai,
pour quelques ann6es seulement, y fut transferee aussi la quatrieme annde de thdologie.
Le 7 novembre, A Panningen, depart de quatre jeunes missionnaires, deux pretres et deux frbres coadjuteurs, pour le Brd-
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sil, a\ ec en tete de ligne les deux vdtdrans, MM. Guillaume Vaessen et Jean. M. Romans, dans son allocution, parla de la lettre
de saint Vincent h M. Nacquart, qu'il appela a la lettre de noblesse ,, donuee
par saint Vincent B tous nos missionnaires :.
l'Ntranger.
M. Romans presida en 1931. 1'assemblee provinciale en prdparation de la Gendrale qui eut lieu cette anmde. comine it
avait reussi lors de la sexe;nnale en 1925. Je me rappelle encore un confrere qui y assista et fit par apres la reflexion :
a Comme ii salt heureusement presenter les choses et bien conduire les discussions ,.
Tout marthait au contentement gendral. Mais lui-mnime se
sentait fatigue et sollicitait avec instance d'Mtre decharg6 de
son office. Le Tres Honord Pere, M. Verdier, acceda a ses desirs, au inois de dcembre 1932. Le 3 janvier suivant, ii installa & Nimýngue sun successeur, .3. Hubert Meuffels. M. Romans
resterait A Nimib'ue et continuerait de donner ses classes d'Ecriture sainte et d'histoire ecclesiastique, que d'ailleurs il avail
dejh repris depuis que la quatri6me annee de theologie etait
de la maison. M. Meuffels le fit nommer en meme temps premier consulteur de la province.
Ii aurait tant desird rentrer dans le rang. Mais l'assemble
de 1933, allait etre un nouveau tournant dans la vie de M. Romans. C'est ce que, dans sa circulaire du 1" janvier 1934, note
le mot du TrBs Honor6 Pere Charles Souvay, nouveau Sup6rieur
general : , L'Assemblde jugea que M. Romans ne devait pas
rester dans le rang. , Et la circulaire complete l'6loge du quatriime assistant, rdsumant heureusement, ce qu'il avait Wth jusque lh : , sans rappeler les 6tats de service et la rdputation
qu'il s'ctait justement acquise comme professeur de s6minaire.
avant les vdrnements de 1903, qu'il me suffise de noter que c'est
lui qui, en qualite de premier Visiteur, a lance la jeune Province de Hollahde dans la carribre de prospritd oi nous to
voyons progresser o grands pas. L'Assemblde connaissait bien
les brillantes et solides quaiitis de cet excellent confrdre, et
I'avait prouv6, dbs la premiere session, en l'appelant au poste
difficile ct laborieux de secrdtaire. ,
M. Romans sortit done du rang. et resta b Paris. II se trouva
bien vite chez lui, et continua de faire du bien comme il avait
fait toujours. humblement, discrktement. A part son nouveau
devoir d'etat d'assister le Trbs Honord Pere de ses conseils, ii
eut Afremplir comme commissaire extraordinaire des visites en
Allemagne, en Hongrie (1935), et i Rome (1936). En 1934, ii
assista a la bdatification du bienheureux Pierre-Rene Rogue.
Puis il s'adonna a I'approfondissement des sciences ecclesias-

tiques, comme A la meilleure connaissance de la Petite Compagne. Il rendait aussi des services en confessant quelques Filles
de la Charit6, et. fut grandement regrettd a son depart en 1947.
Des t6moignages autorisds en disent assez : c M. Romans restera
comme le type du confrere sage, prudent, de bon conseil, aimable, travailleur, modeste. It a rendu d'immenses services d la
Congrdgation et t la Province de Hollande. 1I a dtd un parfait
assistant., - a J'ai toujours admird sa modestie effacde, sa
rdgularitt, son amour de I'etude, sa pitd,.sa discretion. - c c II
avait tant de sagesse, d'dquilibre et d'esprit surnaturel. II voulait tant la prosperitd de la Compagnie et de toutes ses eut'es.
.
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Ce fut Nimegue qui fut temoin de ses derniers jours : quatre anndes d'un soi-disant repos, niais cependant toujours ii
se livrait A des occupations sdrieuses, et se montra de constante edification. Tant qu'il put, il participa consciencieusenient
i tous les exercices de la commnunautd, restant A genoux la preinitre demi-heure de la meditation. n'acceptant d'exception que
lorsque ses forces vinrent coiuplbtement A lui manquer. Chaque matin, it consacrait queique temps a la lecture des psaunmes en h6breu. II entreprit encore et mena a bien la traduction en francais d'une thbse de doctorat d'un Pere Augustin.
II relisait les Confessions de saint Augustin, et tout dernierement encore la Vie de saint Bernard, par Vacandard. II rayonrlait quand une lettre de Paris de M. Narguet, et autre, ou de
Strasbourg," du cher M. Kieffez, venait lui donner des nouvelles
de , chez nous n. Grande aussi fut sa joie en mai 1949, quand
Notre Tres Honord Pore et M3 Fugazza vinrent le revoir en sa
retraite.
II eut le bonheur de cedlbrer ses soixante ans de vocation
le 30 septembre 1947. Monsieur le Visiteur en fit une fete de
ilamiile. et chanta lui-meme la messe de Saint JBrome a ses
intentions. Les sup6rieurs des diverses maisons de la Province
dtaient la, ainsi que M. Vester. FrBre Auguste, son neveu, et
M. Gussenhoven, sup6rieur de Fortaleza (Bresil). A la fin du
diner. M. le Visiteur appliqua fort heureusement au jubilaire
le texte de I'Introit des docteurs de I'Eglise : , In medio ecclesiae. Le Seigneur lui a ouvert la bouche au milieu de I'assembide des fideles : il I'a rempli de 'esprit de sagesse et d'intelligence , et maintenant... il lui a donn6, deja sur terre, un votement de gloire : soixante ans de service pour 'Eglise et la
Congr6gationr. n M. Romans remercia ; il remercia Dieu de tant
de bienfaits recus de lui, des bdnddictions descendues sur la
Province, fruits, apres Dieu, du labeur, plutot u de ses collaborateurs et de ses successeurs ,.
Le 3 janvier 1950 : nouveau titre de r6jouissance : ii a
quatre-vingts ans. Nouvelle fete de famille. M. le Visiteur, en
visite aux Indes, avait transmis ses vceux d&s la veille. M. Corneille de Boer, interimaire du Visiteur, etait venu de Susteren,
et .tUmoigna qu'il dtait venu cdldbrer en ce jour. M. Romans, qu!.
toujours vaillant, semblait ne pas tenir compte du texte des
psaumes : a dies annorum nostrorum septuaginta anni ». S'il
en a quatre-vingts, c'est qu'il est a in potentatibus ! u. A ces
f6licitations, M. Romans rdpondit, h eureux, en rappelant 1'exempie du bienfaiteur de David Berzeltai. David voulait emmener
du pays de Galaad a JBrusalem, pour lui assurer une paisible
vieillesse. Berzellai r6pondit : t( Octogenarius ego sum, j'ai ddja
quatrie-vingts ans. Comment pourrai-je encore jouir des bons
mets qu'on me servira et des a cantores et cantatrices ? Laissez-moi oH je suis. Ce n'est pas la peine de faire tant pour un
vieillard. , Cela n'empchia pas que notre octogenaire a nous ne
se sentit tres heureux au milieu de ses confreres, et faisant
finement allusion au fait qu'il dtait frere jumeau ; , je puis
dire que, dbs -e sein de ma mere, j'ai appris le quam bonum et
jucundum habitare fratres in unum n. II se recommanda aux
pribres de tous : , Quand on est jeune on pense surtout d la
vie, quand on est vieux, on pense surtout i la mort.,,
Cette mort, oui, elle s'approchait de lui malgre une apparente vaillance, due a son extreme dnergie. Elle multiplia sea
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avertissements autour de lui ; elle sonnait le glas dans le caeur
de ce serviteur lidele, rappelant i Dieu les confreres de sun Age,
M. Jean-Marie Planchet (1948), M. HuL'ert Meulrcls. et Frere
Victor Nederveen (1949), etc... Puis surtout <t la camarde , frappait i coups reptest
dans sa famille qu'il visitait peu. mais
qu'il cherissait tendrement : -on frere aind Guillaume A1947),
]a bonne Seur Eupheinia :1949), un neveu avec sa femime.
dans la force de I'Age, laissant deux petits orphelins (1950-51),
enfin son frere jumeau Pierre, qui mourut de Inort subite Ie
8 novembre 1950 (le matin it avait encore assist &Ala messe
et comnmunie). M. Romans'lui-mime, le 23 septembre auparavant. avait failli succoniber t une crise de creur et avail requ
une premiere fois les derniers sacrements. Depuis le 30 septembre (la Saint Jerome !) ii avait repris la ce•blration de la
sainte messe. Qu'allait-il faire ? Nous voyions qu'il tenait beaucoup A rendre a ce frere un dernier temoignage de pietd. II
hesitait entre la fatigue physique du voyage et la douleur morale de cette privaiion. Nous resoluimes qu'il irait la veille en
auto a Susteran. y passerait la nuit chez les confrbres, et, le
lendeiain, I'auto le conduirait aux obseques h Beek. Ce lui fut
une tris grande consolation. .Mais & son retour il 6tait A hout
de forces. 11 s'alita et ii lui fallut deux mois pour se relever.
tDs la \eille du 25 janvier, il voulut essayer de dire la sainte
messe. II se fatiguait bien, mais cela allait et ii continua de
celebrer chaque matin. Son inergie le tenait debout. On lui
propo.a de dire la sainte messe h un autel plus pres de sa
chambre. II prdferait son autel accoutume et pour ce!a descendait et remontait l'escalier. II sait oifil en est : c'cst 1;
cceur, dit le nimdecil, la machine est usde ! Au mois d'aolt. nouvelle douleur : son neveu. Frere Auguste, meurt d'un accident
de la route. Avec beaucoup de fatigue il continue tant qu'il peut
de dire la messe. Le Frere Wenmekers 1'aide B s'habiller et '
se deshlabiller. Le 14 septembre, jour de I'Exaltation de la Sainte
Croix, ce fut pour la derniere fois. Puis il gardera le lit. Son
estomac n'en peut plus. Pour lui e'est du connu. It sait ee qu'il
doit faire. On n'a qu'& le mettre quelques jours au regime. II
ne prend presque rien. II dort peu, mais son esprit garde toute
sa lucidite. Le matin, on lui apporte la sainte Communion dans
son iit : i se redresse dignement pour la recevoir. Le 20, A midi,
tout k coup, tandis qu'il conversait avec le frere qui le soignait.
voici qu'une petite attaque lui 6te la parole et presque immediatement la connaissance. Le medecin appel6 essaie une injection qui n'a d'effet que pour un instant. Nous rdeitons les prinres des mourants. A une heure quinze de l'apr6s-midi, sans agonie, il rend sa belle 'ime h Dieu.
Le lundi 24 eurent lieu ses obs6ques, b Panningen. Beaucoup de confreres. parmi lesquels Mgr Lebouille, furent heureux de se trouver unis une derni6re fois autour de leur maltre.
dont Notre Tres Honor6 PNre, dans sa circulaire du 1"' janvier
1952, esquissa en quelques lignes un portrait qui pour nou~
fixera son souvenir : c Tout en lui se reunissait pour gagner
L'estime et la sympathie : l'amnitd de son caractare,une compdtence a laquelle son humilite donnait encore plus de prix, un
grand amour et un ddvouement sans limites d la petite Compagnie, dont ii possedait 6minemment I'esprit. Puisse-t-il avoir
de nombreux imitateurs ! ,
Nimugue, 27 avril 1952.
Corneille VERWOERD.
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PLAISANCE
LES DELX CENTS ANS DU COLLEGIO ALBERONI

L'annee scolaire 1952 amnne le deuxieme centenaire de la
mort de l'illustre cardinal Giulio Alberoni (21 mai 1664-26 juin
1752) et les deux cents ans depuis l'ouverture du Collcgio San
Lazzaro (28 novembre 1751).
Pour commntrorer cet iilustre passe et marquer utilement
une histoire forcement mouvementee, notre confrere GiovanniFelice Ilossi a esquiss6 en une savante chronique te•1graphique
les principaux et notables edenements de la glorieuse fondation.
A la suite de son intervention, en 1714. dans l'heureuse negociation du mariage d'Elisabeth FarnPse avec Philippe V, roi
d'Espagne, Alberoni fut crde cardinal le 12 juillet 1717... Au
cours d'une existence active et mouvement6e, ii parvint a mettre sur pied une fondation pour des clercs de Plaisance : c'est
notre Collegio Alberoni.
Par un acte derit de sa main (un chirographe), ie 2 aoOt
1737. le cardinal Alberoni choisit, normme et ddpute les pretres
de la Congregation de la Mission, comme directeurs et administrateurs perpetuels dudit Collegio, tant au spirituel qu'au temporel... ,
Des solennitds ont lieu, sur la fin de juin 1952 : on en reparlera. Mais ii convient de verser sans retard au dossier du
Collegio la lettre louangeuse qu'adresse h M. Rossi. Visiteur de
lome, et ancien Sup6rieur de la maison. le cardinal Pizzardo.
Voici dgalement une parlanie statistique des deux cents
ans de vie du Collegio Alberoni. Comme suptricurs, il en a eu
vingt-neuf. dont trois ont dtd dleves h la dignitd dpiscopale : le
dernier fut Mgr Alcide Marina (Cf. Annales, t. 116, p. 300-308;.
En tant que professeurs, directeurs, procureurs ou predicateurs
le Collegio a vu passer trois cent trente et un Lazaristes.
Les delves rentrent au concours : ce sent des boursiers, entilrement d6fravds de toutes leurs d6penses : neuf ans d'dtudes. trois de liceo et de philosophie. et six ans de theologie et
de disciplines ecciesiastiques. Le Collegio a eu soixante-dix-sept
promotions, dans des concours triennaux.
F. C.
Et le bien continue...
Lettre du cardinal Pizzardo A MI.Amedeo Rossi, visiteur de
la province de Rome :
Roma, 26 novembre 1951.
Reverendissimo Padre,
Sappiamo che i Preti della Missione si apprestano a celebrare it bicentenario dell'apertura del Collegio Alberoni, correndo il 28 di questo mese la data due volte secolare, da quando
il Cardinale Giulio Alberoni ebbe la gioia di aprire at primo
gruppo di alunni le porte del suo. magnifico Istituto di formazione ecclesiastica, ideato e voluto con tenacia senza pari
contro difficoltd di ogni genere per , la maggior gloria di Dio,
la conservazione e aumento della Religione, l'utile e it vantaggio
di questa vasta Diocesi e nostra patria ,.
Questo Sacro Dicastero a bea lieto di assiociarsi a coteste
celebrazioni anche perchM il Collegio Alberoni fu canonicamente
eretto dalla Santa Sede, e precisamente dal Sommo Pontefice
Clemente XII con Bolla del 13 Luglio 1732.
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Nell'occasione place mettere in risalto che il CoUegio Alberoni, nelle sue yrandi linee, continua a reggersi sulle basi poste
dal grande Fondatore. Le sue XXXIV , Leges n continuano, con
piena aderenza ai tempi e alle esigenze moderne, a regolarne la
vita spirituale e disciplinare ; la u Ratio studiorum , merita la
generale amitirazione, anche perche l'alunno che era anottesso
nel Colleyio dopo una adeyuata preparazione umanistica, gia
fin d'ullora doceva attendere per nove anni di studi filosofici e
teologici esclusivamente alla sua formazione ecclesiastica. Disposizione questa veramente di eccezione per quei tempi e che
oggi viene ad essere socranamente collaudata dal desiderio espresso dal Santo Padre nella Sua recente Esortazione a Menti
Nostrae ,, che cioe il giocane Clero si formi adeguatamente ai
conmpiti dell'apostolato odierno mediante una conveniente preparazione ; e questa Sacra Congregazione seguendo tale augusta
ispirazione in una sua circolare all' Episcopato italiano, ha ritenuto di richiamarne l'attcnzione su questo importante proble'ma. Cosi il Cardinale Alberoni con sapiente lungimiranza ha
precorso i tempi.
E ci si spicya come it medesimo Collegio in questi due secoli di esistenza abbia prodotto grandi frutti di bene per la Diocesi piacentmin cui donaca un'eletta schiera di Sacerdoti degni
e colti e poteva esercitare benefica influenza anc.he nelle vicine
regioni.
Tale ricca vitalita che sgorga da queUa peculiare fisionomia che ii Collegio Alberoni ebbe fin dal suo primo sorgere
deve ritenersi la ragione profonda del suo sviluppo e la pitl
bella garanzia di un ancor piit florido avvenire.
Tutto questo, Reverendissimo Padre, abbiamo voluto significarle come docuto riconoscimento ai Preti della Missione, fedeli
custodi e sapienti delle volontd del Cardinale Fondatore, affinchU sia loro di legittima soddisfazione e al tempo stesso di incoraggiamento a lavorare con sempre maggiore ardore, in valido
rjuto della Autoritd Diocesana. per la formazione del giovane
Clero : opera spesso nascosta ed umile, ma altrettanto cara a
Dio, al Quale non possiamo certamente far cosa pii accetta che
prepararglisanti e dotti Sacerdoti.
Non ci rimane altro che invocare sulla Paternita Vostra
Reverendissima, sui Superiori, Professori e Alunni del Collegio
le pii copiose celesti Benedizioni.
Con sensi di particolare ossequio mi confermo
della Paternit~ Vostra Rev. der. in G. C. Card. PIZZARDO Gius.

SAINT VINCENT DE PAUL
SON OUEVRE ET SON INFLUENCE EN LORRAINE

par Joseph Girard, Prdtre de la Mission
Comme suite des pages denses dlja donnees an tome 115
des Annales, p. 321-368, voici, sans transition aucune, une autre tranche de cette evocation de l'awuvre vincentienne en Lorraine : interventions de saint Vincent de Paul et de ses enfants
ou disciples pour le pays lorrain.

-

97 -

Les difficultds qui pouvaient se presenter furent peu 4 peu
ecartces. L'6veque suffragant de Metz, la Reine-Mere les aplanirent chacun h sa maniere (95). Logement, nourriture, tout dtait
prevu pour ces grandes manceuvres spirituelles. Le superieur de
Toul, M. de Monchy, fit une apparition & Metz. Aprbs son depart,
Bossuet 6crivait h Monsieur Vincent : t J'ai edt extrmnement
consolU que celui de vos pretres qui est venu ici ait et6 M. Demonchy ; mair j'oi beauroup de deplaisir qu'il y ait fait si peu
de sdjour. , Tout compte fait, ils 6taient dix-huit ou vingt prAtres A se mettre en route pour Metz. a Je les plains, disait Bossuet a saint Vincent, d'avoir & faire un si grand voyage pendant
un froid si rigoureau. * -- a Qu'ils viennent bient6t, ajoutait-il,
car la moisson est ample et les petites difficultes qui s'Vlevent
scront bient6t aplanies. 2
Saint Vincent n'allait pas etre totalement absent ; il donna
, un frere coadjuteur pour faire la cuisine, et M. Demonchy sera
quelque temps h Metz pour mettre les choses en train. a Les missionnaires arrivbrent le 4 mars 1658, , la suite de quelques risques causes par une inondation.
Le succes ne tarda pas - A Paris, on etait ravi d'entendre
I'heureux progrrs de l'oeuvre et les saints effets. Ce fut avec
tant de consolation pour Sa Majestd qu'elle rejaillit jusque sur
son visage. Saint Vincent rapporte un trait qui a contribue au succes de la mission : a Messieurs les abbds de Chandenier et ces
autres Messieurs qui viennent de faire la mission de Metz en Lorraine avec grande benadiction allaientdeux d deux, en surplis, du
logis & I'tglise et de l'dglise au logis, sans dire mot, et avec une
si grande rdcollection, que ceux qui les voyaient, admiraient leur
modestie, n'en ayant jamais vu de pareille. Leur modestie done
Ptait une prddication muette, mais si efficace qu'elle a peut-dtre
autant et plus contribue, a ce qu'on m'a dit, au succes de la mission, que tout le reste ; ce que l'wil voit nous touche bien plus
que ce que l'oreille entend, et nous croyons plut6t a un bien que
nous voyons qu'a celui que nous entendons. Et, quoique la foi
entre par I'oreille,fides ex auditu, naanmoins les vertus dont nous
voyons la pratique font plus d'impression en nous que celles qu'on
nous enseigne. *
Nous possddons encore les sermons de Bossuet prdchds pour
la mission de Metz (mars-mai 1658) - Floquet les rapporte dans
ses c Etudes sur Bossuet n au L.H. - Ils ont pour titre a la pdnitence (p. 421), I'honneur (p. 424). la charit6 fraternelle (p. 436),
la medisance (p. 442), la satisfaction (p. 450) a.
Le souvenir de quelques missions prdchdes & Tout dans les
annees 1656 et suivantes a Wte conserve. Le Supdrieur de la maison de Toul exprimait sa joie dans une lettre : Je ne puis vous
exprimer les bontfs du Seigneur envers nous, dans la paroisse
d'oit nous sortons. Nous avons entendu environ cinq cents confessions gengrales, sans trouver un seul jour de reldche pendant
un mois. Le temps fdcheux de l'hiver, oi les chemins dtaient
couverts de neige A la hauteur de deux pieds, n'a pu empicher
que les pauvres gens, riches en foi et avides de (a parole de Dieu,
u'aient fait voir malgrd les vexations extraordinaires qu'ils re'oivent des gens de guerre, que le royaume des cieux est pour
,ux. Tout ce qui peut se ddsirer de bien s'y est fait, et nous avons
(95) Hamant, o.c., p. 13. Les textes critiques sont dans Coste, t. VII.
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sujet de dire que le sauceur a pris plaisir a repandre extraordinairement en ces lieux la bonne odeur de son Evangile , ,96).
Le meme Supdrieur rendait compte, quelque temps apres,
d'une mission qu'il avait prechde a Charmes, petite ville. II dit
en substance que ses confreres et lui en sont sortis un peu fatigues, mais remplis de joie et de consolation. Pendant cinq semaines its y ont travaill6. Dieu a repandu ses prdcieuses benidictions sur cette paroisse et quelques autres des environs. Depuis
le cure, homme d'un grand zMle, jusqu'au dernier des paroissiens, il n'y a pas eu un seul qui n'ait pas fait sa confession g6nerale. Ce qui dtait encore mieux : a Ces confessions ont t6 si
bien faites et dans des sentiments d'une si veritable conversion,
que je ne me souviens pas si, de vingt-cinq missions oi j'ai assistd, jen ai vu quelqu'une oil le peuple m'ait aussi touch6 qu'en
celle-ci. Ces bons habitants,apres avoir donne d Dieu et au prochain toute la satisfaction que nous avons pu souhaiter,s'efforcent maintenant de suivre nos avis, pour se maintenir dans la
grtce de Dieu. II y a en ce meme lieu un couvent religieux de Capucins qui etaient tout etonnis de voir tant de merveilles, et. entre autres, leur Supdrieur,qui est un vrai saint. ,
Article IV
MAISON DE LA CHARITE DES BOUILLONS A MET7
Vincent n'a pas agi seulement par ses missionnaires distribuanv les secours aux corps en d6tresse et prechant la bonne
nouvelle aux Ames. C'est aussi par ses filles qu'il a travailld en
Lorraine. Et d'abord A Metz.
i. Origine et date de la fondation.
Suivant Dom Dieudonnd, les Smurs de la Charite de Saint
Vincent de Paul ont cred a Metz, I(Euvre de la Charite des
Bouillons, en 1653. Suivant d'autres auteurs, les Soeurs sont
arrivdes a la maison des Bouillons en 1662. Cependant, le i" noxembre 1657, Bossuet prononcait & Metz devant la Reine un
sermon de charitd pour 1' (Euvre des Bouillons qui dtait autorisde par une ddliberation des Trois Ordres de la ville de
Metz '97). Telles sont les dates fournies ordinairement
Nous avons un fail certain, une instruction de saint Vincent
de Paul du 26 aoft 1658, pour quatre Sceurs envoydes A Metz (98).
L'occasion de cette fondation s'explique par 'mntdret qu'Anne
d'Autriche portait au progres du catholicisme A Metz. Au lendemain de la grande mission que. pour lui obdir, les Pretres
de la Conference des Mardis avaient donnde en'cette ville avec
tant de fruit, elle appela de nouveau Vincent de Paul, a Monsieur Vincent, lui dit-elle, que ferons-nous pour Metz ? Vous
savez en quel pitoyable dtat est cette ville ; it faut aller a son
secours. Que ferons-nous pour Metz ? n
L'envoi de quatre Filles de la Charitd fut decid6. Le 26 aout
1658, la veille du depart, les quatre Soeurs en partance allrent
A Saint-Lazare faire leurs adieux au fondateur et recevoir ses
96) P. Coste, Saint Vincent..., i.VI. p. 69.
(97) Archives de la Mission.
(98) P. Coste, Saint Vincent (Entretiens). t. X, p. 556-564.
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consignes. Saint Vincent. dans sa petite instruction, fait ie
portrait des Lorrains, tels qu'ils se trouvaient Utre, certaine.
ment conformement a I'idee qu'on en avait A l'epoque (99). Les
traits essentiels sont les suivants : les Lorrains ne sent pas
mauvais, mais quelque peu grossiers. II y a une circonstance
attenuante en leur faveur : leur contact avec les juifs et les
huguenots. C'est la un obstacle i la pitd. Ils sout avares aussi.
Mais deoutons le portrait succulent de saint Vincent : ,,Mes
Seurs, ii s'agit done de vous en aller A Metz... Cette ville est
dans la Lorraine, oit, d la vdritd les personnes ne sent pas mauvaises, mais ii y a en l'esprit de ces pauvres gens quelque grossieretd pour les choses divines, qu'ils ont contractee par la frequentation des huguenots et les juifs qui sent en cette ville.
Vous allez done pour faire connattre& tous, et aux catholiques et
aux herdtiques, et meme aux juifs, la bonte de Dieu ; car, quand
its verront que le bon Dieu a tant soin de ses creatures qu'il
a fait une compagnie de personnes qui se donnent pour le service des pauvres, ce qui ne se trouve point dans leurs religions,
is seront forces d'avouer que Dieu est un bon PNre.
Voild pourquoi, vous devez aler en ce lieu, et encore pour
faire connattre la saintete de la religion catholique aux hArdtiques et meme aux Juifs, qui ont fait mourir Notre-Seigneur. Or.
cette saintete se montre en ce que ses enfants imitent la bonta
de Dieu, tdchant d'etre bons d proportion comme Notre-Seigneur.
Apres, mes Scwurs, c'est que vous avez un grand cuvre a
faire : vous avez d combattre cette grossieretd d'esprit qui fait
que la piete en est presque bannie, et d contrecarrer le vice
d'avarice, qui regne fort en ce lieu. Je dis ceci & notre confusion : les pr~tres m7me y baillent I'argent d intfret, non pas
eux-memes, comme le reste du peuple : ils le font faire par
quelque autre pour couvrir, en ce faisant, leur avarice. C'est
comme une personne qui voudrait donner un coup de couteau
a quelqu'un, mais, ne le voulant pas faire par elle-mcme, donnerait Ic couteau d un autre pour le faire. Or, vous deves conmbattre ce vice par votre exemple ; car, quand on verra des filles
travailler, comme doivent faire de bonnes Filles de la Charitd,
pour le prochain, sans espdrance, ni rechercher autre rdcompense que Dieu, its connaitrons l'aveuglement, ot its sent de
faire tant d'etat des biens de ce monde.
Retenons un detail comme digne d'attention. Les Scturs
sent envoydes abMetz, sans doute pour la Charitd des Botiillons,
mais aussi pour faire connaitre la saintetd de la religion catholique aux hdrdtiques et meme aux juifs. a Les protestants 6taient
tres peu nombreux dans le duchd de Lorraine, au xvn' sitcle,
puisque le pays leur dtail en principe totalement ferm6 ; dans
les Trois Evdches, la situation dtait toute diffdrente : le r6gime
(99) On trouve quelques traits du portrait classique a l'4poque
dans le memoire de Vaubourg en 1697 : a LCs Lorrains sont tous fort
laborteux. Le pays qui n'est pas peupI et fuit nanmoins est partout
fort cultiv en est une marque eertaine: Its sont commundment grossiers,
du moins le menu peuple... I'esprit du commun peuple est plutOt pesant
que vif, et leur langage tout 4 fait desagrdable, marque mdme de
cette pesanteur. Les Lorrains sent asses propres pour la guerre ; il<
aiment surtout te service de la eavalerie... Les peuples du pays sent
fort attachks 4 leurs anclens usages, aux anciennes manieres... Naturellement its sont enclins la palx mats une fois que la guerre est
chez eux, its deviennent cruels IL'exces. * (Arch. Nat., H 1588.)
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francais avant Otd introduit, Mletz continuait d'avoir une communaut4 r4formie considerable ; en 1642, on estimait a un
tiers de la population le nombre des protestants, soit dix mille
personnes en\iron, et cent cinquante villages renfermaient des
calvinistes. En 1628, les protestants messins fonderent un college
qui, en 1635, lorsqu'on le ferma, comptait quatre-vingt-trois
eloves, dont une quinzaine de rdformis. contre cent quarante
au collge des Jdsuites (100). Cette minoritd devait dtre non seulement importante, mais aussi remuante si on se base sur un
indice fourni par les statuts synodaux du diocese, des annees
1604 et 1633. On demandait alors aux maitres d'Bcole. avant
d'entrer en fonctions, de faire profession de foi catholique et
d6fense leur atait faite de lire le catechisme et les livree d6fendus des protestants (101).
2. Les conseils pour le voyage.
Saint Vincent recommandait encore aux partantes, pour
bien faire leur office, 1'esprit de zBle : c. Un autre moyen, mes
cheres Swurs, est qu'il vous faut y aller avec grand zele d'y
honorer et faire honorer Dieu, qu'on vous voie remplies de
ferveur pour cela. Or, la ferveur est comme un feu qui echauffe
tous ceux qui s'en approchent. Ferveur vient du nom de feu. La
ferveur est un feu qui fait bouillir et enflamme, comme le feu
fait bouillir I'eau. C'est a proprement une charitM enflammee ;
et c'est ce qu'il faut que vous ayes, car une fille sans charite,
c'est comme un corps sans ime. , II leur recommandait encore
la modestie en ternes pressants : a Aprfs, mes Steurs, si vols
voulez faire quelque fruit parmi ce peuple, il faut avoai une
grande modestie ; ce sera une predication qui fera plus que
lee paroles ; et c'est le moyen par lequel ces bons messieurs
qui ont fait la mission & Metz ont beaucoup profitd, en edifiant
ce peuple. La modestie done, mes filles. Voici comment its faisaient. Premierement, en allant, ils faisaient tous les jours une
confrence pour aviser par quel moyen ils pourraient etablir la
pidtd en ce lieu ld. Si vous en pouvez faire aussi entre vous,
cela serait bien, mais a cause que vous ne serez pas seules dans
le coche, peut-etre que vous ne le pourrez pas. Et quand ils
furent dl, outre les predications qu'ils faisaient, its allaicnt tous
deux . deux, la vue basse, avec une si grande recollection que
l'on admirait cela et on tient que leur modestie a fait pour le
moins autant de fruits que tous les sermons, quoique-ce fussent
des pretres qui n'dtaient point styles d faire des missions, car
its dtaient de diverses provinces. n A la fin de son exhortation,
saint Vincent donne des conseils pratiques & ses filles missionnaires pour le voyage. a Lorsque vous serez d Toul, vous verrez
M. Demonchy qui aura ordre de vous accompagner jusques &
Metz, ou de vous suivre, selon qu'il sera jugd d propos. Vous
valuerez tres humblement de notre part, Monsieur le Premier.
President (102), et je m'assure qu'il faudra que vous logiez chez
eux, car ils m'ont mande qu'ils vous etaient venus attendre deux
100) Hisloire de Lorraine, p. 430.
(101) Codex selectorum canonum Ecclesiae Metensis. Metis, 1699,
titre IX, no I et VI.
(102) On ne connalt pas son nom. II se pourrait que ce soit le
premier president du Parlement de Metz alors a Toul (Histoire de
Lorraine, p. 434).
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lieues par deld Tout, ayant oui-dire que vous 4tiez sur les chsmins. C'cst un grand sujet d'humiliation, ines Swurs n (103).
A ce moment Mademoiselle Le Gras interrompit : , Ne serait-il
A propos, mon Pere, que nos Sceurs fissent leur possible pour
s'exempter au moins de coucher chez ce bon Monsieur
Comme ces personnes, Mademoiselle, affectionnent beauciup la
(ompagnie, an refus les mortifierait trop. - Le president, mon
Pl're, les invitera peut-6tre A prendre leur repas chez lui ;
devront-elles accepter ? - Si le Prdsident leur offre sa maison
pour la nuit et que l'heure de leur arrivee soit tras tardive, it
vaut mieux qu'eles acceptent, sinon, qu'elles s'excusent, tar ce
n'est pas la coutume a de pauvres filles de se trouver d In table
des grands. ,
3. Qui dlaient les Swturs envoydes d Metz ?
Elles sont quatre : Madeleine Raportebled est la Sup6rieure.
C'est elle qui devra prendre la parole au cours du voyage lorsque quelque question sera posde aux Soeurs : o Vous saves,
leur disait saint Vincent, qu'il faut se cormporter par les (hemins
avec grande retenue. Si on vous demande o4 vous allez, ne dites
pas que la Reine vous envoie, cela serait contre l'humilitd. Si
on vous presse de dire pourquoi vous allez, notre Swur Madeleine prendra la parole pour rdpondre en peu de mots., Saint
Vincent lui confiera plus tard une commission concertant la
nouvelle maison que l'on envisageait comme pouvant servir
pour le Sdminaire projet6 de Metz. II ecrivait a M. Berth;e i ce
sujet : , Je pense que la Seur Raportebled aura asses d'?dresse
et de silence pour faire cela et pour m'en ecrire, sans que personne s'apercoive du sujet ((104). En 1652, cette Saeur a\ait et0
bien malade. Elle avait 6th destinde A la Pologne. On la trouve A
l'h6pital de Saint-Denis. Elle fut ensuite placee b Nantes et
enfin a Metz comme Sup6rieure.
La deuxisme Sceur s'appelait Barbe. C'est peut.-6trc Barbe
d'Angiboust, mais ii y a peu de probabilitd, car Barbe d'Angiboust tient une place importante dans I'histoire des Filles de
la Charit6 au cours des vingt-cinq premibres annees (105). Cela
pourrait 6tre encore Soeur Toussamt, Soeur Bailly ou une autre.
La troisieme Soeur etait Marie Papillon. Elle a ete envoyde
par Sceur Angiboust de Bernay : lJe crois vous avoir deja mandd
f1eureuse arrivie de votre Scur Marie Papillon,qui prit le sim-pie habit le jour de l'Assomption, avec une grande consolation.
Je lui ai dit la bonne volontd de sa Scur, mais elle dit qu'eUe
est encore bien jeune. Peut-dtre sera-t-il d propos de la laissr•
6prouver sa vocation davantage. , - Un peu plus tard : ( Notre
Seur Marie paratt fort contente et j'espire que quand elle sera
un peu ddbourrde, qu'eUe fera bien ; peu de mal lui est fort
sensible, ndanmoins elle parait fort paisible et facile n (? ortobre 1655). Sa sensibilitd s'dtait bien manifestee lors de son arrived : A ce mot est arrivde la bonne fille que vous nous avez
envoyte trks heureusement, sans aucune mauvaise rencontre,
dent je loue Dieu et le supplie de lui faire la grdce d'essuyer ses
larmes et pers-derer. n Le 4 dkcembre 1655, Louise de farillac
(103) Voir ce nom & la fin.
(104) P. Coste, Saint Vincent... t. VIII, p. 12 (2 juillet 1659).
(105) Lettres lithographibes de Louise de Marillac, lettre 349 et
table de P. Coste.
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revient sur les nouvelles la concernant : c J'ai envoy6 des herwe;

a ma Sa~ur Laurence icompagne de Bernay), par la voie de

M. Mulot, auquel ma Scur Marie les bailla eUe-meme rt dit
qu'elle n'osa lui parler, ne la reconnaissant dabord ; tlle se
porte bicn, vous salue, et tous ses parents et amis ; elle est bien
bonne ille, fespire que quand sa petite tendresse, non pas pour
ses parents, .era passde, qu'elle sera capable de bien server en
la Compagnie n (1061
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La derniere Sceur : Marguerite Ruhaut. n'est pas autrement
connue.
La maisnn dn Metz semble avoir Atd bien servie
4V Bossuet prdche en faveur de la Charite des Bouillows.
II reste I'esquisse d'un sermon de Bossuet prech6 pour la
Toussaint de 1658 en faveur de la Charitd des Bouillons (107).
(106) Notice de la Sceur & la fin.
(107) J. Lebarq, (Euvres oratoires de Bossuet, edition critique,
revue et augment6e par Ch. Urbain et E Levesque, Paris, Haehette,
1914, t. I, p. 393 k 403. Le sermon doit ftre de 1658, non de 1657
comme porte I'ddition, car les Filies de la Charitb ne sont arriv6es qu'en
1658. De l plus, cela peut s'accorder avec le sOjour de Bossuet & Metz.
D'apres e t. VII, p. 633-634, Bossuet etait B Metz pour la Toussaint
165 et 1658, tandis qu'il est & Paris en octobre-novembre 1659.
Gf. Floquet, Etudes, t. I, p. 424 et 500.
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Lebarq rappelle A cette occasion la nature et le but ae cette
ceuvre des Bouillons, qui fut l'occasion du sermon de Bossuet.
Cette oeuvre fournissait aux infirmes et aux malades de.s aliments et des remdes que preparaient et distribuaient les quatre Soeurs. Les Dames de la Charitd se faisaient queteuses de
bonne volont6 pour les fonds necessaires. Bossuet s'exprimait
ainsi dans son esquisse :
a Beati misericordes...
Exorde : Liaison entre la misdricorde reQue et la inistricorde donnde.
Premier point : le salut est une grace.
DeuxiBme point : adorer la misdricorde en I'imitant.
On lit entre autres... a On me charge de recommander d vos
charitds de prendre soin des paucres malades et de vous animer, si je puis dire, d vous joindre d cette sainte societM qui,
ayant formd depuis quelques annees le dessein de soulagcr dans
une extrdme misere, s'est livrde et devouee depuis peu i cette
ceuvre salutaire avec une ferveur nouvelle et un saint accroissement de devotion... Qu'est-ce que le ciel ? C'est le lieu que Dieu
nous prepare pour y recevotr la misericorde... Ouvrez vos
mains... du c6t6 de Dieu, ouvrez les mains du cdti des pauvres... ouvrez pour recevoir, ouvrez pour donner.
Second point : Voyez tous ces pauvres malades... Its sont
dans la fournaise de la pauuretd et de la maladie... Combien de
malades dans Metz ? II me semble que j'entends tout autour de
moi ce cri de misbre : ne voulez-vous pas avoir pitie ? Leur
voix est lasse, parce qu'etle est infirme ; ainsi je les entends,
et plus its me percent le cceur. Mais si lern voix n'est pas assez
forte, dcoutez Jdsus-Christ qui se joint a euz : inyrat, diloyal,
niuus dit-il, tu manges et tu reposes d ton aise, et tu ne songes
ips que je suis souffrant en telle maison, que j'ai la fiecre en
rctte autre, et que partout je meurs de (aim, si tu ne m'assistes.
Qju'attendez-vous, cruels, pour subvenir a la pauvretg de ce miserable ? Quoi ! attendez-vous que les ennemis de la foi en
prennent le soin pour les gagner a eux par une cruelle wisericrwde ? Voulez-vous que votre duretl leur serve d'entrc; ? Ha ! qu'un homme se fait bien entendre, quand ii vient donner
1/ vie d un dosespdre. Faiblesse d'esprit dans la maladic. Vous
,mdle: qu'ils soient secourus, favorisez done de tout votre pou,oir cette confrtrie charitable qui se consacre d leur s.ervice.
Aidez ces filles charitables dont toute la gloire est d'tdre les
servantes des pauvres malades, victimes consacries pour les soulager et ne me dites point : les pauvres sont de mauvaise humeur, on ne peut les contenter. C'est une suit& nacessair, de la
pauvretM... mais ils ne se contentent pas de ce que nous leur
donnons : its veulent de l'argent et non des bouillons et des
rem&des. Qui le veut? C'est I'avarice. Vous n'dtes pas assembldes
pour satisfaire a ce que l'ararice desire mais d ce qu'erige la
ndcessitd. Mais it n'y a point de fonds. C'cst la charitg des fidales ; et c'est i vous, Mesdames, a l'exciter. C'est pour cela que
rous dtes toutes donndes d Dieu pour faire la quete.
Quoi ! Rougiriez-vous de demander l'aum6ne pour .PsusChrist ? Quand est-ce que vous donnerez, si vous ne pouvez
rous rdsoudre i demander ? Vous delriez ouvrir vos bourses
et vous refuses de tendre la main. Mais on ne nous donne rien
0 vanit6 qui te mWles jusques dans les actions les plus humbles i... Jesus se contente d'un liard ; Jesus se contente d'un
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verre d'eau... Animez-vous done les unes les autres, nais vertverez. Quelle honte d'avoir commened... Ce serait une hypocrisie.
Rien de plus saint : tout le monde y devrait concourir. N'Wcote: pas ceu. qui disent : cet aouvre ne darera pas. II ne durent
pas, si vous dtes Ldches ; il ne durera pas, si vous manquez de
foi, si vous vous defiez de la Providence. Dieu suscite d l'esprit
de personnes pieuses pour vous fournir des secours extraordinaires : mais ce sera si vous faites ce que vous pouvez .108).
Mets.
5. Une cinquieme Sweur
C'est plus tard, sous Monsieur Jolly, que nous appreiions le
placement d'une cinquieme Soeur. II Bcrit : a Vous poucez envoyer a Metz une cinquieme Swur puisque les Seurs qui y sont.
sont surchargdes de travail et que les dames vous denmandent
cette cinquieme Swur. Demandez l'argent du voyage et ue' assurance pour la pension de cinquante ecus (cent cinquante iivresý
(30 octobre 1694) ). On pr6cisait, u une cinquieme Sceur pour lea
paroisses de Metz ) (109). L'euvre avait done dur6, romme
Bossuet l'avait assur6 dans sa belle langue.
Ainsi. du vivant de saint Vincent de Paul, 1'ceuvre de la
charit6 corporelle et spirituelle avait rev4tu une double forme:
passagere par la distribution des secours aux pauvres la'cs et
religieuses, victimes de la guerre de Trente Ans, permanente
par I'aide matirieile des Dames de la Charitd dtablies des 1642
& Metz et par 1'dtablissement de quatre Filles de la Charitl
avec la CharitY des Bouillons 4 Metz en 1658. Permanente aussi
par l'aide spirituelle donnde par les missionnaires de Toul. Les
missions de 1644 et 1658 dans la ville de Metz pr6parent I'ins
titution. h c6te du Sdminaire Sainte-Anne, d'une maison de
missionnaires (16631.
Deuxi~me partie
L'CEUVRE D'EDUCATION SACERDOTALE
ET MISSIONNAIRE DES PRETRES DE TA MISSION
CHAPITRE PREMIER

L'CEUVRE D'EDUCATION SACERDOTALE
LE SEMINAIRE DE TOUL
, Le premier etablissement de province accept6 par saint
Vincent fut celui de Toul a (110). La province de Champagne.
d&s 1642, figure parmi les jeunes provinces surgies pour la premitre fois d'une petite assembl~e g6nerale avec les maison de
Toul et de Troyes (111).
Au cours de l'ann6e 1635, deux missionnaires Rtaient venus
se fixer h Toul pour 6tablir un seminaire, dans la Maison du
Saint-Esprit. Avant de realiser ce dessein, il a fallu dearter plu(108) Le ms. de Bossuet porte cc titre de sa main : - F6te ,ia
Saint-Nom de Jesus pour les Dames de la Charite ., Lebarq, t. il.
p. 404-407. Les 6diteurs placent aussi I'esquisse d'un sermon de charii6
SMetz, le 14 Janvier 1658. Of. Floquet, Etudes, t. I, p. 502.
(109) Copie lettres Jolly, p. 90.
l110) P. Coste, Monsieur Vincent..., Paris, 1932, t. II, p. 75.
,IlI) Id., p. 41.
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sieurs obstacles qui ont Ut6 signal6s h propos t du rayou.enient
charitable de saint Vincent de Paul en Lorraine ,.
Pour apprdcier la portde de l'ceuvre d'dducation sacerdotale
accomplie par les sdminaires, il convient d'esquisser rapidement
le tableau de 'dtat religieux en pays lorrain dans la seconde
moitid du xvir siecle. Les traits paraissent sombres a notre
esprit affine par deux siecles de vie inspiree par l'iddal vincentien du sacerdoce. Le contraste des deux mentalitds accuse la
profondeur de la rdforme rdalisee par le fondateur de la
Mission.
§ *1.- Etat religieux en pays lorrain
Les troubles de la guerre de Trente Ans et de la pdriode
qui a suivi cette guerre eurent des cons6quences lamei.tables
pour la vie religieuse. Les cadres de cette vie out et4 ruinds
en bonne partie. Le clergd avait disparu, dans bien des cas, avec
les villages eux-memes I e Suedois, notamment, firent oeuvre
de ddvastation et de sacrilege : 6glises pilldes et incendides,
pretres flagellis, tortures, dcrases, scalpds, mysteres parodids,
ostensoirs pris pour cibles, abbayes ddsertes. etc... Les ehroniques du temps sont riches de faits de ce genre. Les visites
canoniques (112) attestent 1'extension et la durde de ces miseres. Les visites de 1686 et celle de 1709 riv-lent des details
frappant (113). Sur vingt-trois maisons de cure dans l'archipretre
de Nomdny, deux seulement sont r6tablies en 1686. En 1709,
plusieurs 6glises : Cheminot, Sivrv, Lixibre sont beantes. En
1720, les ldzardes de 1'dglise de Lixiire sont bouchees avec du
fumier. Presque partout manqueront, pendant un demi-siecle,
les vases sacrds et les vltements sacerdotaux. A Delme, en 1709,
les fenetres de I'dglise sont murdes, le clocher pret & tomber,
le vestiaire d'une pauvretd sordide f114).
La vie morale du clergd nous est fragmentairement insinude
par les registres de I'Officialitd (115). II faut se garder de gendraliser. Le nombre des poursuites engag6es semble indiquer
eependant 'des mceurs assez relhchbes et justifier le jugemnnt du
PNre Benoit Picart : c Les misbres de la guerre de Trente Ans,
lI ruine des eglises, la contagion de la vie des soldats, I'absence
d'une education nettement sacerdotale expliquent que les guerres ont aussi caus6 une corruption des mweurs presque gdndrale , (116). En 1647, le curd de Vouthouset, en 1655, celui de
Saulx, outre les violences, les blasphemes, reniements dont ils
sont coutumiers, ont chacun un enfant. A la fin du sibele, le
cure de Savonni6res devant Bar, ddja deplacd par 1'6veque, neglige la messe, met le foin dans une chapelle, manque aux
bonnes mneurs, insulte ou bAtonne ses paroissiens qu'il traite
de bougres, sorciers ou putains ; il jure a la mort-Dieu ,. prdfare Wtre vacher ou soldat et en appelle au Parlement (117).
(112) La visite canonique de 1686 a 6td dtudie par I'abb6 J.-P.
Kirch dans la Revue ecclIsiastique de Metz. janvicr 1924. 11 exist'
deux visites de 1603.
(113) Histoire de Lorraine.... p. 421.
(114) Bistotre de Lorraine..., p. 421.
(115) Archives de l'Ev6ch6 de Metz. 11 reste une lacune entre 1648
et 1668.
(116) R.P. Picart, Histoire eccldsiastique et politique de la vile et
du diocese de Tout, Toul, 1717.
(117) Arch Nat. Mss. B 2.916. fol. 50 (Mrmoire de Saint-Coulais, I'intendant de 1706.
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A Stainville, Iabbd Mollet ne va pas aux offices, se fait offrir
B boire et roule dans la rue. En 1687, le curd de Lonueville
n'assure ni sermon, ni catdchisme, ni messe meme; iln'a pas de
soutane, mais avec son justaucorps violet ou bleu, sa cravate
au lieu du collet, sa culotte et ses bas de couleurs, on le prendrait pluttt pour un gendarme que pour un pretre. A Guerpont,
le pasteur ne fait ni instruction, ni catechisme, sauf, ayant bu,
il se pose des questions ridicules ; il s'endort dans le meme
dtat A vepres. II a demandd au pAtre d'aller chercher son cornet
pour chanter I'office avec lui ; i!a cassd l'aspersoir sur la tte
du maitre d'6cole et il a un enfant. L'officialitW s6vit : retraites
dans une maison religieuse, fortes amendes, prison a in pane
doloris et aqua tristitiae o, suspense provisoire a a divinis n,
dechdance de tout benefice, ddcheance complbte pour les rdcidivistes sous les peines les plus sdevres.
II faut ajouter & cela la pdnurie des pretres. Elle 6lait si
grande dans la province qu', peine on pouvait fournir la quatrinme partie des b6ndfices du diocese de Toul qui dtait immense '118). , Saint Vincent de Paul et l'ruvre de la charite
corlorelle et spirituelle en Lorraine a (1635-1658) nous a r&evel
le fait dans la region de Pont-A-Mousson (119). Dans les paroisses de la campagne priv6es de pasteurs les enfants mouraient trop souvent sans baptCme. Que pouvait devenir le peuple
dans cette situation confuse ? II ne faut pas s'dtonner, dcrit le
capucin Picart, & propos du diocese de Toul, en 1657, si c's gens
de la camapagne etaient si grossiers et si ignorants, car it etait
rare qu'ils vissent monter en chaire un cure, et, s'il y en avait
alors quelques-uns de vertueux et de zlds, its ne pouvaient
remplir entierement leurs obligations d cause des malheurs
((120).
terribles du temps qui dispersaient leurs paroissiens
On vit des aberrations terribles. A Lagny, les paysans se croient
en droit de changer leurs biens et leurs femmes. Les domaines
du chapitre dont d6pendait ce village, outrds de tels procedes,
cassbrent cette permutation si criante et chatierent rigoureuseinent les coupables.
§ 2. - L'ceuvre d'dducation sacerdotale accomplie & Toul
Saint Vincent intervient dans le diocese de Toul aux differents degrds de la hidrarchie eecl.siastique : dans la nomination
des ev ques et rIeuvre du Sdminaire.
1* Saint Vincent de Paul et la nomination des devques dc Toul
Pour remidier d'une facon certaine
d'6tat miserable que
l'on vient d'evoquer, on ne pouvait guere imaginer de moyen
plus efficace que de reformer d'abord la t4te et 1'esprit en donnant an diocese des chefs eccldsiastiques dignes de riddal sacerdotal preconis6 par le Concile de Trente.
Deux manieres s'offraient immediatement pour ameliorer
la situation : supprilner les vacances inutiles de sitges 6piscopaux et nommer des eveques dignes de cette haute charge.
A Toul, une occasion favorable au second parti allait se presenter. Elle sera exploit6e adroitement. Nous n'avons pas h nous
arreter ici a I'inter6t politique que pouvaient prdsenter les
nominations episcopales dans le duchd de Lorraine. Loui- XIV,
(118) Cf. la Gdographie diocdsaine.
(119) Voir I" Partie : * Sur les traces des ils de saint Vincent.
(120) Benolt Picart, o.c., p. 702.
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seulement, obtiendra d'Alexandre VII la faveur de nommer les
titulaires des devchds de Metz, Toul et Verdun (11 ddcembre
1664). Jusque-lb, le Concordat germanique de Vienne '1448)
rdglait cette nomination (121).
A la fin de 1633, Charles IV avait abdiqu6 en faveur de son
frere. La Lorraine recouvrait un chef moins discrddit6 que
Charles. Mais Nicolas dtait d'dglise. Pour assurer la duree de la
famille ducale, ii renonga 8 rI'tat ecclIsiastique et i 'ldvechd

DUN

de Toul et dpousa sa cousine germaine Claude. La famille ducale
se dispersa. Seule. Nicole, la femme de Charles, avait dt6 faite
prisonnibre. Louis XIII I'avait transferde L Fontainebleau oh
ellc subira une forte pression de la part de la France (122).
C'est en ces circonstances que se place la premiere nomiI'dvvechd de Toul ohinous voyons
nation par le roi de France
intorvenir saint Vincent. La nouvelle du mariage du cardinal
de Lorraine et de sa secrete sortie de Nancy avait surpris la cour
de France. Louis XIII profita de 'occasion et de sa victoire
triomphale en Lorraine pour nommer un nouvel dveque L'historien du diocese de Toul ddjh cite a rdsum6 les principales
dmrarches occasionndes par celte nomination : ( Louis XIII,
inform6 de la vacance de 1t'dvchd de Toul, y nomma Monseigneur
(de Gournay, d la pritre de Madame Nicole, duchesse de Lorraine. On a expliqud comment it faut entendre cette priire de
Madame Nicole et de Monsieur Vincent, instituteur de la Mis(121) Histoire de Lorraine, p. 439.
(122) Ibid., p. 384-386..
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sion. II lui donna son brevet date dt 1" mars 1634. Le cipittre,
qui etait en droit d'dlire son eveque, remontra & Sa Majest que
ses predicesseurs ne l'avaient jamais trouble dans cette possession et qu'il la priait qu'il puisse dlire Monsieur de GouraY,
puisqu'it lui 6tatt agrdable, afin que Rome lui donndt des bulles
sur I'election qu'il en ferait. Le Roi consentit a la rdcocationde
son brevet et les chanoines Olirent Monsieur de. Gournay. Cepaedant Urbain VIIl ne voulut pas confirmer cette election, prateadant que la nomination d ceterdchU lui 4tait rdservee. Le roi,
inform4 du refus du pape, donna un nouveau breret d Mo3siew
de Gournay pour cet vdechd avec ordre a ses officiers de le
mettre en possession. Urbain VIII qui n'en parut pas content,
Ocrivit au roi et lui declara par un bref que la nomination qu'l
venait de faire etait une entreprise injuste sur son autorite.
It etait a craindre que Monsieur de Gournay n'eit pas cetevdchi
& cause de ces brouilleries.II attendit pendant deux ans qu'eUes
fussent apaisdes et, pendant ce temps, il continuera de faire let
fonctions de suffragant et de vicaire ge6nral de 'Ivdchd.Le pope
se laissa enfin flichir et donna des bulles a Monsieur de Goutnay, au mois d'octobre 1636 , (123).
Nous ovoons saint Vincent intervenir dans ces circon.-!ances
plutOt ddlicates. mais il n'avait pas h s'occuper de politique.
Vincent de Paul dUsirait de bons devques a 1'Eglise qui cussent
les qualit6s de leur dtat. Anne d'Autriche l'appellera plus tard
(1643) au Consei! de Conscience. Bien plus t6t il prit part aux
nominations d'6dvques. <c Richelieu et Louis XIII connaibsaient,
en effet, I'etendue de ses relations, et la sarete de son jugement;
ils prirent plus d'une fois son avis pour eviter de se trompel
en une mctiere oil 'erreur est grosse de consequence a (124). On
ne sait pas beaucoup que saint Vincent a fail nommer deux
dveques de Toul.
Aprbs la mort de Jacques le Bret (15 juin 1645), deuxibme
successeur de Charles-Chretien de Gournay, il v eut une vacance
prolongde pour les m6mes difficult6s notdes a propos de 1'ami
de saint Vincent. cc Les chanoines envoydrent une ddputation,
en 1647. pour supplier le roi de leur donner Monsieur l'abbd de
Mouzon pour dveque, et ils employerent it ce sujet le credit de
Monsieur Vincent, instituteur de la Mission. n La reine r6gente
fit une demarche en 1649. mais la nomination de Monsieur du
Saussay n'aboutit qu'en 1657 (125).
Ces deux dveques dtaient favorables & la Rdforme. Le premier a appel6 les fils de saint Vincent en vue de fonder un
seminaire. Le projet n'aboutira qu'en 1673. Andr6 du Saussay
(1655-1675) dtait un ami de saint Vincent de Paul ;126,
2* Le Siminaire de Toul
a) L'origine en remonte b Charles-Chr6tien de Cournay. Cet
dveque comprit bien vite que la collaboration avec le chef d'un
(123) R.P. Picart. o.c., p. 687.
(124) P. Coste, Monsieur Vincent..,, t. II, p. 421. Le mome auleur
mentionne l'ann6e 1637 comme point de depart des interventions de
saint Vincent dans les nominations epiecopales. Celle de Chrbtien de
Gournay est ant6rieure de trois ans (1' mars 1634).
(125) R.P. Picart, o.c., p. 01. 11y a un peu de flottement pour la
date de I'agr6ment par le Pape : 1657 (Picart), 1656 (Martn-Coste),
1655 (Glandrd). La Hierarchia catholica medit et recentiorts oevi, de
Eubel-Gauchat, date la confirmation romaine du 11 octobre 1655.
(126) Andre Dodin...
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diocese vaste et ddsorganisd dtait indispensable de la part de
son clerge, que ce clergd devait Rtre nonmbreux et hiernt duque. l.a etail la condition ndcessaire pour le redresseenit du
diocese.
Cliarles-Chretien de Gournay pria Monsieur Vincent de lui
doni.er quelques-uns de ses pretres pour avoir soin du semInaire qu'il avait dessein d'etablir. Le fondateur de la Mission
envoya deux prirtres. Pourvu par le roi de la maison du SaintEsprit, M. Dehorgny vint installer ses deux confreres L'-nbert
aux Couteaux et Antoine Colee.
Le debut du sdminaire va tarder, mais en attendant les missionnaires travaillent A I'ceuvre des ordinands.
b) L'wuzure des ordinands.Le synode de 1558 regle que tous
ceux qui voudront se prdsenter aux saints ordres doiwent se
conformer exactement aux prescriptions consignees dans le
rituel de Jean des Porcelets de \Maillane. Celui de 1661 (127)
fait directement allusion i I'keuvre des ordinands pratiqude A la
Mission. Aucun candidat aux ordres ne peut subir 'lexamen
prdalable & l'ordination avant la publication des Dans .daiis sa
paroisse, au prdne de la messe, trois dimanches durant II doit
en fournir I'attestation et un certifleat de bonne vie et d'avantageuse reputation. Le programme de l'examen porte sur les
articl's du symbole, le nombre et 1'efficaciiA des Sacrements, les
commandements de Dieu et de 1'Eglise. Cette 6preuve termipour
nde, le postulant devra pr6senter ses titres a l'dvequP
qu'ils soient approuvds et confirmes. L'ceuvre des ordinands est
promnulguee enfin par la loi synodale : avant le sous-diaconat
une retraite de dix jours chez les Pretres de la Mission s'impose ; avant le diaconat un mois de stage dans une eglise et une
nouvelle retraite de dix jours ; avant la pretrise, les exercices
spirituels prennent le m6me temps et sont suivis d'un Lriduum
d actions de graces.
L'ancien vicaire gwndral de Paris. Andrd du Saussay (voir
Dirt. Thdo. Cath.), ami et admirateur de saint Vincent, suppldait
ainsi en I'absence du seminaire par les exercices des ordinands.
SPremibres dtapes de la vie du Siminaire de Toul. Monsieur du Saussay unit la maison du Saint-Esprit a la Mission
par ses lettres du 1" septembre 1657 (128). Les lettres patentes
du '7.ois de decembre 1659 et differents arrets du conseil confir'.'rent cette possession (129). Le meme prelat y 6tablit le
seminaire le 27 mars 1673.
Le successeur de Monseigneur Andr6 du Saussay, Jacques
de Fieux (1676-1687) fit bitir le seminaire de Toul. II rencontra
de? resistances mais fut soutenu par Louis XIV ; une partie
des fonds fut acquise par les Pretres de la Congregation de la
Mission. PrOs d'un siecle plus tard, le 26 avril 1760, un a dtat
de la consistance des bdtiments, logements, appartenanceset d6nous permet de
p ,idances du s6minaire de la ville de Toul
no is faire une idee approximative des constructions sous Monsei-neur Jacques de Fieux. Le rapport faiL par M. Holleville,
Supdrieur du Sdminaire, fait l'inventaire suivani :
' Les bdtiments du Seminaire de Toul sont composes de
trots dtages, a l'exception d'une aile a gauche qui n'est composde
'127) Recuelj des mandements, t. I, p. 40 et 70.
128) Benolt Picart. o.c., p. 698-699.
j129) Archives Moselle : c., 252.
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que de deuz, non compris le rez-de-chasedes, dans lequel it

ya:

i* Une dglise ou chapelle proprenent ornae qui pet contenir cent cinquante seminaristes au chweur ;
2* Une petite sacristie pour les messes ordinaires ,
3' Une sacristie plus grande pour y entendre les
nonfessions des seminaristes et pour les assembldes, pour entrer as
chwur ;
4* Une petite salle oi les directeurs s'assemblent ,our y
faire l'oraison et la meditation le matin et la priere da soir ;
5° Une petite salle a cdtd oi les s minaristes se foal faire
la tonsure ;
6* Une salle pour l'examen des seminaristes pour le: ordinations et pour les rdceptions ;
7° Un refectoire vaste et elevd ;
8" Une cuisine ;
9' Un office ou ddpense ;
10* Un autre office pour le rdfectoire du Petit Sdminaire ;
it
ULn refectoire pour le mime Petit Sdminaire ;
12" Une grande salle pour les lecons de thdoioqie ;
13* Une grande salle pour la physique ;
14* Un cabinet de physique ;
15" Les lieux conmmuns qui sont egalement au premier et
second tage ;
16" Une chambre avec son cabinet, a l'entr6e de la maison,
d l'usage du portier ; plus une autre chambre a l'usage d'un
domertique ; plus un jardin contenant environ les trois-quarts
d'un arpent ;
17" Une basse-cour oit ii y a deux petits endroits destines
pour y mettre le bois d couvert. Une ecurie. une boulangerie et
un pressoir.
N.-B. - Au premier corridor, it y a une bibliothAque, six
infirmeries avec leurs cabinets et diz chambres destinees pour
les directeurs du SJminaire, missionnaires, les autres personnes de la maison et des domestiques. Vers le temps des ordinations on y loge quatre ou cinq seminaristes.
Au second corridor, il y a deux infirmeries, dewu chambres
a quatre lits et trente-sept ~ un seul, et huit chambres a deux
lits ; dans ce nombre de chambres, il y en a six occupees par
les directeurs du Stminaire et autres de la maison.
Au troisieme corridor. i y a pareil nombre de chambres
qu'au second, duquel nombre, it y a deux occupes par les directeurs du Sdminaire.
La r6solution de Monseigneur de Fieux avait 6tW meneee
bonne fin a avec grand courage ,, note le capucin Picart, qui
explique le motif de l'initiative 6piscopale. (Monseigneur de
Fieux 6lait) persuade que l'unique moyen d'dtablir le bon ordre
dans un diocese, 6tait de lui procurer des pasteurs savants et
vertueux, et considgrant qu'on ne pouvait y rdussir qu'en tdablissant un saminaire dans lequel on formerait les jeunes ecclesiastiques a la science et d la pidtd, it conCut et exdcute le dessein de son seminaire , (130). L'6cvque de Toul ne se contente
pas de veiller h la bitisse mat6rielle, il examine lui-meine les
sIminaristes avec soin et n'omettait rien pour les rendre utiles
(130) R.P. Picart. o.c.. p. 705.
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& 1'Eglise. Quand il leur imposait les mains, il leur parlait,

ordinairement au commencement et A la fin de I'ordination.
Les efforts de Monseigneur de Fieux eurent un plein succes.
Les meilleurs historiens de la Lorraine l'affirment. Qu'il suffise
de citer Dom Calmet : a La chose rdussit tres heureusement ;
grand nombre d'excellents eccldsiastiques formn s dans cette dcole
furent placds dans les cures auparavant abandonndes. Monseigneur de Fieux eut la consolation de voir son diocese changer
de face, et de laisser d ses successeurs une dglise en beaucoup
meilleur etat qu'il ne L'avait trouvee
e
(131).
CHAPITRE II
L'CEUVRE D'EDUCATION SACERDOTALE
LE SEMINAIRE SAINTE-ANNE DE METZ
Avant meme que le SBminaire de Toul ne soil ddfinitivement organisd, le Seminaire Sainte-Anne, A Metz, avail repu
des perfectionnements et des ddveloppements divers. II est bon
de jeter un regard sur I'dtat gendral du clerg6 diocdsain avant
I'ouverture du Seminaire pour mieux appr6cier le hienfait
apport6 au diocdsain par la grande decision du Concile de Trente.
§ I". -

Situation du clergy diocesain de Metz
& partir de 1600

En notant une fois de plus les restrictions et nuances relevWes & propos de Toul, on peut s'inspirer d'une double source
partir de 1600 : les cahiers de
pour dicrire I'etat du clergde
t'OfficialitW et les visites canoniques. Deux visites inJdites de
l'annee 1603 ont Wt6 conservdes pour les deux archipretrds de
Sarrebourg et de Vergaville. Elles permettent de tracer un tableau approximatif.
D'apres les registres de l'Officialit6 de Metz, il y a en quarante-huit condamnations pour les prdtres responsables de quarante-deux paroisses. L'ensemble du diocese comprenait a ce
moment quatre cent soixante paroisses. Les pretres vises residaient, en majeure partie au sud de I'actuelle ligne de chemin
de fer de Metz a Sarrebourg. Les condamnations se renouvellent parfois aux mdmes endroits (132). Sur les quarante-huit
;131) Dom Augustin Calmet, Histoire ecclsiastique et civile de
Lorraine, Nancy, 1728, t. III, col. 768. Le P6re Picart, de son cbte.
dcrit : a On regarde, 4 prdsent, le Sdminaire de Tout comme un des
plus consid6rables du royaume. On y entretient pas moins de six-vingt
ecclstastiques. Les professeurs de thdologie et de philosophie y sont
habiles et les supdrieurs qu'on y envoie y soutiennent avec honneurt
la reputation que Messieurs de la Mission se sont acquise depuis
quatre-vingts ans ou environ. * (O.c., p. 698-699.)
(132) Voici le detail par paroisses :
Albestroff (1628 et 1633) :
2 condamnations pour 2 pretres diiffrents.
Fossieux (1622 et 1624) :
2 condamnations pour 2 pretres difflrents.
Gosselming (1624 et 1634) :
2 condamnations pour 2 pretres diffdrents.
Ygney (1625 et 1628) :
2 condamnations pour 2 pretres diffdrents.
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condaimnations, il y a vingt-neuf cas de concubinage, six cas de
negligence coupable et scandaleuse dans les fonctions pastoraies
'v. g., on ne fait pas les onctions pour le baptAme), quatre cas
de mariages clandestins sans publication de bans, sans dispense
et sans la fornie prescrite & Trente ; deux cas d'attentals d'homicide, deux querelles jusqu'a effusion de sang, un complot d'assassinat, un cas d'insulte et de violation de domicile, un hornivide, un vol 4 main armne, deux cas d'ivresse, deux cas de
blaspheme, une profanation du dimanche, une absence de la
,ure pendant plus d'un an et demi. un refus des sacrements, un
cas de ripailles avant la celdbration de la messe et un cas de
discours sale et indecent. Dans cinq cas on a affaire 9 des contumaces. II senble que 'on puisse affirmer sans exagdration que
ces statistiques avec la proportion des cas (une dizaine des
paroisses est atteinte ne supposent pas un ideal sacerdotal tres
dlev6 pour nombre de prntres.
Les deux visites de 1603 sont tout aussi rdvelatrices au
sujet de l'ideal sacerdotal, de l'entretien des 6glises et des mceurs
du peuple chr6tien.
Le curd de Walscheid d6tient le bendfice paroissial d'une
fapon indue et sans institution. Le curd d'lbigny a peu de
science ; il doit 6tudier avec zBle pour savoir un pen ; il ne
semble pas faire beaucoup de progres et ne sait pas assez pour
entendre les confessions. II est enjoint an curd de Lorquin
de tenir registre des baptrmes et des mariages. Gelui de Landange est mal instruit pour entendre les confessions. II doit
dtudier avec diligence pour faire quelque progres, se procurer
des livres de cas de conscience et se prdsenter tous les troi.
mois A I'autoritd qui vdrifiera ses progres. Le curd de HIming
a une thdologie erronde au point de vue du sacrement de p6nitence. Les curds administrent rarement le sacrement de rextr6me-onction. A Lindre, le curd s'enivre souvent et pruvoaue.
une fois ivre. des querelles et profbre des blasphbmes. A Armoncourt, le pretre tombe de cheval et. vomit au milieu de la rue.
L'4tat du mobilier du culte dclaire quelque peu la situation
du clerg6. L'6glise de Wittsheim est totalement en ruine. Celle de
Vergaville (1624 et 1627) :
2 condamnations pour 2 prdtres diffdrents.
Saint-Medard (i627 et 1634) :
2 condamnations pour 2 prOtres diffdrents.
Niting (1623 et 1626) :
2 condamnations pour 2 pretres diffdrents.
Vtntrange (1622 et 1626) :
2 condamnations pour 2 prdtres differents.
Par annie :
1. - En 1622. une condamnation pour le pretre de Conthil, de
Craincourt,Domnon, Fossieux, Babondange, Haracourt, Lidrezing, Vintrange : soit 8 en tout.
2. - En 1623, une condamnation pour le pretre d'Amii~court.
Eversing, Landange. Vulmont, Waxy : 5 condamnnations en tout.
3. - En 1624
Baudrecourt, Bdnestroff, Vtdsse, Fossieuz : 4.
4. - En 1625 Kerprich, Ibigny : 2.
5. - En 1626 6.
6. - En 1627 : 3.
7. -

En 1628

2.

8. - En 1633 : 3.
9. - En 1634 : 4
A la fin du siecle : i ou 2 par an
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Haute-Lindre a la toiture dtedriorde. Les 6glises d'Aipach,
Semange, Roide, Azoudange doivent refaire les vitraux de la
nef. Benising a une eglise qui menace ruine. Bisping, A2nviller,
Lostroff. Domnom, Morsprich, Bourgaltroff, Vergaville ont besoin de procdder a la rdfection des vitraux. Iligny et Gondrexange A celle des autels. A Rdchicourt-le-Chdteau, le mattreautel est souill6. A Saint-Georges, les deux autels sont ex6cr6s ;
a Bertrambois, le maitre-autel est ex6crd. A Saint-Quirin, il n'y a
pas de sceau ; les autels de la Sainte Vierge et de Saint-Sdbastien sent execrds. A Fragnelfing, le maltre-autel n'a pas de
sceau. L'autel est souilld h Battigny et La Neufville. A Landange
Iautel est profane, et il n'a pas de pierre d'autel. L'autel est
souilld & HOming ; A Haute-Lindre on trouve deux autels sans
sceau et un autel non consacrd. A Azoudange, I'autel est exdcrd
et h Guermange, on a un autel sans sceau. A Morsprich, les
autels sont souill6s.
On n'a pas a ddcrire la mentalitd et les mcours du peuple.
On remarque une tendance particulierement A la superstition,
h I'usure et & 1'infidlit6 dans le mariage.
§ II. - Le Sdminaire royal de Sainte-Anne d Metz
Les visites canonniques, les condamnations de I'officialitds,
les nouvelles d6cisions synodales avaient sans doute un effet
salutaire passager et restreint. II fallait une mesure plus radicale pour accrdditer l'iddal sacerdotal et le faire passer dans
les moeurs. Le seminaire prdconis6 par le Concile de Trente et
dont la formule se cherchait encore, mais se perfectionnait de
plus en plus, allait porter le rem6de au mal. Comme pour les
missions pr6chdes & Metz en 1644 et en 1658, la reine Anne
d'Autriche allait se trouver au point de depart du Sdminaire
de Metz.
i* La Fondation.
En l'annde 1657, la reine Anne d'Autriche dtant venue A Metz
avec le roi Louis XIV, son fils. y fit la fondation d'un seminaire ; non seulement pour l'instruction des jeunes eccl4siastiques qui se destinaient a recevoir les ordres sacrds, mais encore
pour y faire des missions au dehors, pour l'instruction des gens
e la campagne. Apres son retour & Paris, elle confia cet dtablissement aux Pretres de la Mission, dits de Saint-Lazare, au
nombre de huit pretres et de quatre freres de cette congregation pour desservir ce seminaire.
La reine Anne fit don dans cette intention on par dotation,
de soixante mille livres d'une sorte et de trente-six mille livres
de rente annuelle, & prendre sur le revenu du domaine de Chiteau-Regnaud (135), qui lui avait dtd assignd pour ses douaire
et deniers dotaux, d'autre sorte ; A charge pour lesdits prAtres
de tenir toujours en ladite maison ledit nombre de prdtres et
de freres, pour remplir a perpdtuit6 les conditions exDrimdes
en I'acte de fondation du 30 mai 1663, approuvO, confirm6 et
homologud par lettres patentes de Louis XIV, du mois de
fdvrier 1664, qui furent enregistrdes en la Chambre des comptes
I Paris, le 22 aobt suivant, sous la modification que lesdits pretres, pour Wtre annuellement payds de ladite rente de trois mille
(133) Arch..Nationales, S 6, 707. Nicolas Hamant, Histotre du Seminaire Sainte-Anne (1661-1701), sans date. Publii aprbs la guerre 1914.
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six cents livres, fourniraient avee leur quittance, un certificat
du arand vicaire de Monsieur I'Eveque de Metz, pour juslifier
qu'ils out satisfait de leur part aux charges de ladite foidation.
2° Acquisition de l'h6tel de Montgommery.
II fallait pour realiser le dessein projet6 des batiments
assez spacieux. Avec partie des soixante mille livres, on devait
acheter 1'hltel de Montgommery & Metz, rue du Neufbourg.
Ce n'est pas sans peine que l'on arriva au but. Saint Vincent
mourra pendant les negociations (27 septembre 1660). Son suecesseur Ren6 Almbras (Superieur general de 1661 & 1672) les
continua. Elles aboutirent en 1661, par I'achat de la dite maison,
mais les dernieres formalitds ne furent remplies qu'er. 1663.
date A proprement parler, de la fondation du sdminaire. Un
mot s'impose sur le d6roulement de ces longues negociations.
Le 9 juillet 1659, saint Vincent Bcrivait a Monsieur Berthe,
Superieur a Toul. II l'envoyait & Metz pour voir en secret quelle
maison on y pourrait trouver, propre A un s6minaire. II ajoutait en post-scriptum : a On m'a parld de I'Hdtel de Montgommeryibti
& l'antique. Si vous le pouvez voir, ou quelqu'autre,
a la bonne heure, sinon, je pense que la Saur Raportebled (134)
aura assez d'adresse et de silence pour faire cela et pour m'en
6crire sans que personne ne s'aperfoive du sujet n (135).
Get h6tel u bdti & 'antique ,,appartenait alors aux Carm6lites de Verdun. Entre temps, le pere de Bossuet, qui dtait alors
conseiller au Parlement de Metz, s'offrit comme expert, commn
negociateur. 11 crivait dans une lettre : a J'ai Wtd employt par
Messieurs de la Mission (Lazaristes) pour leur acheter une maison dans la ville de Metz, ce que je tiens d grand honneur... je
n'en trouvai point d mon grd de plus propre pour une communautd plus vaste et plus commode pour beaucoup de raisons qui
se reconnaissent avec le temps, que la maison qu'on appelle
l'h6tel de Montgommery (136). Une expertise officielle du 8 novembre 1660 mentionne que cet hOtel pouvait valoir de vingtcinq a vingt-six mille livres messines.
Mademoiselle Aymde de Chastenay (137), veuve de Gabriel
de Montgommery, en avait fait donation, le 26 juillet 1635,
devant notaires aux reverendes Mbres, prieure et religieuses
Carmelites de Verdun, pour constituer les dots de ses filles :
Gabrielle, qui 6tait sur le point de faire profession, Marie et
Aymee, qui allaient prendre I'habit
It est naturel que les Carmdlites de Verdun cherchent a
se defaire d'un immeuble situd L Metz, oi if y avail ddjh un
Carmel. L'immeuble etait vieux et caduc. II comprenait cinq
pavilions distincts, des cours et des jardins, entourds de murs.
La toiture des pavilions et le pav6 de trois rues qui entouraient
la maison etaient des charges. La location elle-mdme allait perdre de sa valeur. Bossuet savait tout cela ; I'occasion dtait tris
favorable ; il en profita.
En octobre 1660, ii se rendit a Verdun ; il fut bien accueilli
par les Carmelites et resta six jours a Verdun, pour nJgocier
sur place. Les Carmelites demanderent pour leur maison : mille
(134)
Bouillons.
(135)
(136)
(137)

On a dej& trouv6 cette Sceur & propos de la Charit6 dee
Coste, Saint Vincent, t. VIII, p. ii-if.
Memoires de la Socidtd d'Archdologle de la Moselle 1868.
Poirier. Metz, documents g6ndalogiques.
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louis d'or en especes de poids principal au cours de France, &
raison de onze livres par piece en trois cents &cus blance pour
un parement d'autel, h raison de trois livres de piece ; 2° se
charger de tous les droits de la transaction : 3° payer l'or au
comptant, le louis d'or valant au change a Verdun treize livres
au lieu de onze. C'dtait un beau benefice pour les Carmelites.
Mais les tractations n'itaient pas achevees pour cela. Les
bonnes religieuses vont soulever difficultd apres difficultd.
Bossuet finit par accepter toutes les conditions impostes par
les Carmelites (138). Le contrat fut sign6 le 19 f6vrier 1661.
Le 25 mai suivant, le reprtsentant de Bossuet, devant les
mbmes notaires royaux, qui avaient proced6 au contrat, declara
que l'acquisition de la maison avait Rtd faite pour et au profit
des Pretres de la Mission et que i'argent avait 6t6 fourin par
M. Rend AlmBras. SupBrieur gdneral de ladite Congregation,
acceptant par MM. Nicolas Monchy et Jean Picquot, pretres de
la mdme Congregation, presents (139).
Saint-Lazare avait envoyd a Bossuet treize mille deux cents
livres. Le repr6sentant de la Congregation accuse dani
son
compte le 6 ddcembre 1661, une d6pense de onze mille huit cent
vingt-cinq livres cent vingt-cinq pistoles ou mille trois cent
soixante-quinze livres furent renvoydes a Paris par I'entremise
de M. de Monchy, le premier Supdrieur du Seminaire SainteAnne a Metz.
Le surplus de la somme de trente mille livres fut, selon les
intentions de la reine-mere, consacrde
l'ameublement et aux
reparations qu'exigeait I'hOtel de Montgommery, pour devenir
propre a I'usage du Sdminaire.
L'autre moitie du don royal servit a acheter, en mars 1662,
la terre de la seigneurerie de Voisage, situde en la terre de
Gorze, plus une m6tairie de vignes, situde a Dornot, et une autre
a Arry. village lorrain. Ces propri6dts appartenaient a Madame
de Montgommery, et les Pr6tres de la Mission les acquirent pour
la somme de dix-neuf mille cinq cents livres (140).
Le 5 septembre 1663, Monsieur de Monchy accepta devant
notaire I'acquisition faite par M. Freymin, de ces proprietes en
faveur du SBminaire Sainte-Anne, ainsi appel en reconnaissance de son insigne fondatrice.
(138) Le r6sum6 des tergiversations dans Hamant, o.c., p. 21-22.
(139) Voir la notice.
(140) Ces biens et d'autres flgurent i la declaration des biens
appartenant au Seminaire pour les amortissements (Arch. Moselle.
G 998, n* 27, 20 juillet 1689).
i. - Une maison en la ville de Metz dans laquelle lie font leur
residence situee dans la rue du Neufbourg, paroisse Saint-Martin,
acquise des religieuses Carmelites de la ville de Verdun par contrat
du 10 et suivant 1662...
2 - La petite malson tenant a la leur a 4th acquise de Pierre
Hugudin, bourgeois de Metz, moyennant le prix de 2.883 livres et
5 sols 6 deniers de prix principal et 6 pistoles d'or (18 mai 1679)
laquelle maison est laiss4e a titre de loyer & Nicolas..., boulanger,
moyennant la somme de 250 francs messins.
3. - La terre seigneuriale et maison de voisage autrefois appartenant avec les dependances des bois et rapailles, avec une metairie de
vignes situde a Dornot, terre de Gorge, et une autre & Avy, village de
Lorraine (4 mars 1672) prix 19.000 livres pour le principal et 500 livrei
pour... - L'enumeration continue jusqu'au n* 11.
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3* Mise en etat de la propritld de Montgommery.
Avant d'entrer dans la nouvelle maison, il fallait
eicn la
Inettre en dtat de recevoir son personnel. II n'y avait, dans les
cinq pavilions qui composaient l'h6iel que dix chambres hahitables, dont quatre moyennes et deux salles assez vastes, les
greniers, les granges et les caves y abondaient, les cours dtaient
mal padves et le jardin n'6tait plantk d'aucun arbre. On pou\ait
se demander si ce n'dtait pas plus simple de raser tou:es ces
masures. Les ressources trEs limitdes firent prendre un autre
parti : celui de faire les r6parations et les separations les plus
urgentes ; laissant toutefois dans leur etat primitif ce qui pouvait rappeler le cachet particulier de la demeure, dont la facade
qui donne sur la rue La Fontaine (l'ancienne rue du Neufbourg) est encore admire par les archdologues, a cause des
-troites fendtres ogivales A meneaux, sa tour, a gauche du portail, renfermant un remarquable escalier en spirale et e couronnement d'une niche delicatement sculptde, reste de I'ancienne
splendeur de F'difice.
L'entretien et la reparation de ces vieux b&timents ont
entraind annuellement de sdrieuses ddpenses. On estime la
depense moyenne a douze cents livres, pour frais d'entretien
des bitiments.
On finit, h force de transformations et d'arrangements de
toute sorte, par obtenir de la place pour cinquante Bl6ves. Dans
chaque chambre se trouvait un bois de lit, une paillasse, un
matelas et deux couvertures de lit (141).

4* Approbation du Sdminaire.
L'6vEque de Metz, Henri de Bourbon, prince du Saint-Empire, due de Verneuil, apprit avec plaisir l'dtablissement de la
Congregation de la Mission & Metz, et se hita de donner son
approbation (142).
Au mois de juin de la meme annee 1663, Louis XIV envoya
des lettres patentes (143).
Plus concretement, le Smrinaire fut approuvd par toute une
sdrie de fondations :
- Le 30 mai 1663, la reine Anne d'Autriche donna une rente
annuelle de trois mille six cents livres, a & prendre sur les revenus du domaine de ChAteau-Renaud, qui lui a &t4 laisse par
le roi pour partie de son douaire n (144).
- Le 1" d6cembre 1665, une rente annuelle de deux cent
cinquante livres tournois, par M. Pot, Supdrieur de la maison
de la Mission de Sedan.
5* Quel est le but de ce Seminaire ?
II est temps de le pr6ciser un peu. L'acte de fondation du
30 mai 1663 (Arch. Moselle) expose ainsi la pensde de la reine :
a Elle apprit et reconnut le grand besoin spirituel, qui dtait tant
dans la ville de Metz qu'aux environs, et s'en sentit si fort touchde de compassion de I'Wtat spirituel de ce diocese quelle prit
r6solution d'y apporter quelque remede par I'dtablissement d'u
seminaire dans la dite ville pour les eccldsiastiques et des mis(141) Hamant, o.c., p. 27-39.
(142) Le texte est dans Hamant, o.c, p.
(143) Ibidem, p. 41-42.
(144) Ibidem, p. 43-44.

41

.

-

117 -

sions l la campagne pour le pauvre peuple, et, a cet effet, se
propose de faire une fondation pour I'dtablissement dudit sdminaire et desdites missions sous la conduite de quelques eccldsiastiques de probitd, capacitd et experience. , Eile fait appel aux
Pretres de la Mission parco qu'ils se livrent a cette soite de
ministare a par les instructions qu'ils donnent aux ecclesiastiques dans les sdminaires ordinaires et retraites spirituelles.
,

Nous savons par un statut du synodique comment prati-

quement on entendait cette ceuvre. Le statut en question date
presque du lendemain de la fondation puisqu'il est de 1671.
L'Bv.que, 6lgislateur du synode. explique que la fondation du
nouveau S6minaire est une application des dderets de Trente.
II dderit ensuite comment s'opere l'entrie au s6minaire qui est
avant tout une prdparation aux ordres sacrds. II est aussi pour
les pritres ordinaires un lieu de retraite spirituelle. On citera
ce texte capital in extenso : a Ddsirant satisfaire au dderet du
Concile de Trente, qui ordonne aux devques d'driger des sdminaires dans leurs dioceses, pour l'instruction des clercs dans la
discipline de 'Eglise, afin que, sortant de lI, ils soient de bons
ouvriers dans la vigne du Seigneur, nous prescrivons et ordonnons d tous ceux qui doivent etre promus aux ordres sacrds ou
qui demandent des lettres dimissoriales, de se presenter devant
nous pour L'examen, avec les lettres testimoniales et les dispositions ndcessaires, spdcialement revetus de la soutane, les cheveux modestement arranges et avec la tonsure conforme d l'ordre en question. De ld, une fois approuvds, its auront d se rendre
au seminaire munis de l'approbation ridigde par dcrit. Notre
Sdminaire dans la ville de Metz est tenu par les Pretres de la
Mission. Ils se rendront chez eux avec le surplis, la barrette et
le breviaire pour se pr6parer a la reception de 'ordre par les
exercices spirituels et l'dtude de la doctrine chritienne. Ils y
demeureront neuf mois durant et intigralement pour recevoir
le sous-diaconat ; trois mois pour le diaconat et aussi trois
mois pour le presbytgrat. Si quelqu'un devait alldguer la pauvretd, nous prendrions les dispositions pour le recevoir gratuitement. Si quelqu'un ne devait pas se prdsenter au Seminaire,
pour les laps des temps privus et se preparer aux ordres sacrds
selon le mode indiqu6, sa promotion & un autre ordre serait
diffedre.
Nous exhortons en plus tous les cures, prdtres et clercs,
selon notre affection d leur endroit, pour leur plus grand amendement des mwurs et leur progrhs dans la vertu de venir raquer
de mdme quelques jours durant, tout soin de choses matdrielles
mis d part, 4 la maditation des choses 6terneUes et cdlestes. Its
pourront faire cela plus facilement et avec plus grande commoditd dans notre Seminaire, oit ils seront requs avec granae charit6 et traitls, afin qu'ils deviennent plus aptes & enseigner le
peuple, tant en parole de doctrine qu'en exemple de saintetd a (145).
5" Le nombre des missionnaires chargds de cette cuvre.
Sa MajestW a s'est resolue, dit le contrat de fondation. de
fonder en ladite ville de Metz (des Pretres de la Congr*gation
(145) Codex selectorum canonum Ecclestae Metensis. Metis, 1699,
H. de Coislin, titre II, de ordine I, p. 31-32. II faut se souvenir que la
formule du Sdminaire a 6volud et corriger ldg&rement Hamant en oe
sens p. 95.
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Mission), jusques au nombre de huit pr6tres et quatre
de la dite Compagnie ; (146), done huit prdtres et quatre
4taient charges d'assurer la double oeuvre du Sn6miaire
missions.

6* L'entretien des clercs pauvres.
Monseigneur d'Aubusson de la Feuillade, successeur de
Henri de Bourbon, avait prdvu le cas des seminaristes pauvres.
Dans son statut quatrieme du synode de 1671, il avait dit qu'on
ne pourrait pr6texter la pauvret6 pour se dispenser du seminaire. Lui-meme se portait garant qu'on n'aurait pas L s'en
pr6occuper. Le moyen pratique qu'il prit pour cela, cee furent
les pensions pour clercs pauvres. Par un contrat du 1" juillet
1687, il fonda au s6minaire quatre bourses pour autant de
clercs pauvres qui ne pouvaient pas payer leur pension ou du
moins toute la pension. 11 annula un peu plus tard ce premier
contrat. En effet. le 11 mars 1885, il fit un nouvel acte avec
Messieurs Antoine Parisy, FranCois Lefort, Pierre Dulaume,
Raoul Guillon, Robert PIingot, Nicolas Michelin et Robert Girole,
pr6tres du s6minaire , au sujet de quatre places pour quatre
pauvres clercs. nds du diocese de Metz, n'ayant pas sulfisamment de bien on de subsistance de leur patrimoine ou bWn6fice
pour s'entretenir k leurs frais au s6minaire, aux clauses et conditions du contrat du 1" juillet 1677, a qui ne devait avoir son
effet qu'apris le ddcs dudit seigneur eveque u.
L'6vfque erde des A present , six demi-pensions pour six
places de pauvres elercs nds dans le diocese, h raison de cent
livres de demi-pension annuelle pour chacun ,. Les conditions
6taient les suivantes *
1' Etre pauvre clere du diocese, d'au moins vingt-quatre
ans commences et d'une capacit6 suffisante pour recevoir les
ordres sacrds du sous-diaconat, du diaconat et de la pretrise
apres lann6e cxpirde de leur entree au sdminaire, pour que
chaque ann6e il y ait six pr6tres pour les cures ou autres
ministeres ecclesiastiques ,. II y a dans cette premiere clause
ou condition, un d6tail qui ne concorde pas avee le statut de
1671. qui demandait : neuf mois pour le sous-diaconat, trois
pour le diaconat et autant pour le presbytBrat. L'incise du d6but:
SeOtre d'une capacitO suffisante pour recevoir... ) laissait done
supposer une preparation antdrieure suffisante pour n'avoir
qu un an a passer au s6minaire.
- 2* Avant leur entrde, il sera suffisamment informd de
leur pauvretd, dge et capacitd. n L'information en question 6tait
faite par l'dveque, ses successeurs et les supdrieurs du sdminaire.
3* Les six pauvres clercs seront obligds de fournir de
3t
leur chef cent livres a payer par avaance, pour faire la pension
des deux cents livres par an suffisante pour leur entretzen pendant l'annee.
a 4* L'anan e pour ces clercs commencera au jour de SaintRdmy prochain, et encore le lendemain de Pdques en chaque
annee, et pas en un autre temps que le 1" octobre et Pdques. n
55* Its demeureront six mois pour prendre le premier
ordre du sous-diaconat (voild la difffrence avec le statut 4 de
1671), trois mois pour le diaconat et trois mois pour le Facer(146) Arch., Ms. G 9945, n* 10.
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doce. * On a en somme les interstices prevus par l'Eglise pour
les ordres sacrts.
a It lear sera impossible de jouir au delh de ce temps de la
demi-pension qui passera d un autre. )
L'dveque donnait pour cela treize mille trois cent douze
livres quinze sols tournois que lui devaient a le sieur prdvdt,
doyen, chanoine et chapitre de l'dglise colligiale de Saint-Thibaut de cette ville de Metz (contrat du 10 juin 1675). II donnait
en plus quarante-six livres de rente & raison de quatre et demi
pour cent. Les Prdtres de la Mission qui recevaient cette fondation de Monseigneur d'Aubussc.n de la Feuillade auront i rendre compte tous les ans & Monseigneur I'6veque et a faire un
service solennel, le jour du dc6cs du fondateur, a perpdtuitd (147).
Monseigneur d'Aubusson completa son ceuvre le 25 janvier
1690. 11 signa un nouveau traitt de fondation de deux demipensions de cent livres chacune. Le fond de rente dtait cdd6
au sdminaire et les Pretres de la Mission en dtaient les administrateurs. Le capital etait de quatre mille quatre cent quarante-cinq livres tournois. Dans le personnel lazariste, ii y a
quelques noms nouveaux. La liste est la suivante : Francois
Lefort, maintenant sup6rieur, Pierre Duheaume, Jean Simon,
Antoine Bigot. Jean Houzelot, Vinc-nt Dufour, Jean Petit et
Jean (Boyer) (148). S'il ne se prdsentait pas suffisamment de
ces pauvres, la rente servirait pour la retraite d'un vieux prCtre (149). Cette fondation ne devait entrer en vigueur qu'apres
la mort de 1'4veque. Un marbre souvenir retiendrait la memoire
de cette double fondation inscrite en lettres d'or (150).
Une derniere fois, le g6nereux ev.-que, preoccup6 de tout
son ccur de I'am6lioration morale de son clerg6, fit une nouvelle fondation en faveur de deux clercs pauvres. Le 7 janvier
1695, une nouvelle fondation do deux demi-bourses est faite en
faveur du s6minaire (151).
AprBs les pauvres clercs, Monseigneur d'Aubusson pensa
aux pauvres vieux pretres. Un contrat de fondation du 31 mars
1694 prdvoyait quatre pensions perpdtuelles, A raison de deux
cent vingt-cinq livres chacune, i en faveur de quatre curtis invalides du diocese de Metz, incapables par les maladies ou la caducite de 1'Age de faire les fonctions de cures et par consequent
oblig4s de remettre les ben6fices ". Monseigneur d'Auhusson
avait e reconnu dans les visites de son diocese (151 ois) en
plusieurs occasions, et par une expdrience certaine, combien la
condition des cur6s etait digne de compassion, a lorsqu'ils ont
(147) Hamant, p. 45.
(148) Celle de 1648 est c461bre.
(149) Ceux-ci auront & regretter pour Mgr de Saint-Simon d'avoir
A gdrer ces biens.
(150) Arch. Moselle, G. 994, n° 9. Le contrat de fondation de ces
rentes en faveur des vieux pretres malades se terminait ainsi : * La
cople sera lue toutes tes anndes dans I'assembWe du chapUtre annuel
des curds, dans leurs archiprtrds le jour de la distribution des saintes
huiles.. et sera posa un marbre dans I'glise desdits pretres de la
Mission de cette ville, avec un dcriteau contenant la prdsente fondation
afin queue soit publique A tous. les sdminaristes et a tous les autres
pretres du diocese. *
(151) Hamant, p. 47, voir la note.
I151 bMs) Hamant, p. 45.
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leurs paroisses et

meme leurs

annexes u, its tombent par maladie t comme par la goutte, la
paralisie et d'autres accidents de corps et de L'esprit a, o car
comme il n'a souvent qu'une portion congrue de trois cents livres
comme une pension alimentaire, il ne pent pas quitter la
cure ,. 11 fallait done un remede et e'est cette rente on bourse
de deux cent vingt-huit livres. II fonda done une rente de mille
livres en faveur de quatre pauvres malades du sacerdoce Pour
assurer la stabilite de ces rentes, ii les a confides aux Prctres
de la Mission. Les conditions pour les toucher dtaient d'etre
malades, bien sur, mais aussi d'avoir servi pendant quinze ans
dans leurs cures. Ils auront dfi ceder celles-ci I un pretro capable, c & charge et condition toutefois que les cures bdene6ciaires
feront leur rIsidence dans leur ancienne paroisse on bien en
quelque autre du diocese, ainsi qu'ils le jugeront h prupos, et
de rapporter les certificats des cures de ces lieux toutes les
Les cures
ann6es pour recevoir le paiement de leur pension ,,.
qui toucheront ces rentes seront choisis par Monseigneur avec
le conseil du Supdrieur du s6minaire. Une rente de cent livres
revient aux pretres du chapitre. En cas d'absence du niombre
de curds malades, la rente serait employee aux missions, surtout
dans la valle de la Sarre (151 ter).
La Congrdgation de la Mission vit de la vie de ses owuvres.
mais en meme temps des rdgles et constitutions que lui a 16gu6es
son fondateur. Peu de souvenirs semblent avoir survecu h I:
tourmente r6volutionnaire. On sait que le Sdminaire interne de
la Province de Champagne se trouvait h Toul, au berceau de
la Congr6gation en pays lorrain. Dans les premiers temps, les
.missioinaires de Toul dtaient en rapports plus fr6quents avec
la ville de Metz que dans la suite. A Metz, M. Etienne Bourdet
vient 6tablir la Confrdrie de la Charit6, en 1642, M. Demonchy
vient pr6parer la mission de 1658, dont Bossuet eut tent de
soin. II reviendra pour inspecter et savoir quel edifice pourrait servir au seminaire projete. Les Filles de la Chartd se
trouvaient a Metz depuis 1658. Les fondateurs de la Compagnie
des Filles de la Charit4 tenaient A la visite faite par les missionnaires des maisons de Scours afin de contr6ler la vie de la
Communautd dans son esprit propre. Quand les pr6tres de la
Mission seront installes au S6minaire Sainte-Anne, le va et vient
de Toul h Metz n'avait plus de raison d'etre.
Sur la vie des confr6res a Metz, il reste quelques fugitives
indications. Au mois d'aoit 1660. saint Vincent avait envoyd
urne circulaire aux supdrieurs de la Congrdgation qiii leur
demandait de prendre certaines dispositions pour la tenue des
archives dans les maisons de la petite Compagnie ; , Monsieur,
je vous prie, ecrivait-il, de conserver dordnavant les lettres que
V'on vous ecrira et a ceux de votre maison, de quelque part que
ce soit, lorsqu'elles contiendront quelque particularitd remarquable qui peut dtre de consdquence, ou qui peut servir d'instruction t l'avenir. Vous n'aurez qu'd en faire diverses liasses
selon leur sujet et I'annde que vous le recevrez ; et ainsi les
'151 ter) La visite canonique de 1686 accuse un mieux sensible,
grace aux missionnairee : Prktres de la Mission, Capucins et Jesuites,
que l'6veque de Metz avait envoyds dans le pays de la Sarre, pour
preparer sa venue, grace aussi I la haute protection que Louis XIV
accordait a l'6veque de Meiz et a sos miesionnaires. Metz : Revue ecclesiastique, 1923, p. 94.
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empaqueterez et les garderez dans un lieu i ce destine, oAt ceu~
qui tiendront apres nous puissent avoir recotirs dans le besoin
Et s'il en a dans la maison du temps passe. vous les rantas.serp. s'il vous plait, selon l'ordre susdit , (Saint Vincent, tome
VIII, p. 388-389).
L'obeissance A cette prescription nous a valu la conservation a Sainte-Anne d'un petit dossier de lettres circulaires portant ce titre : u Miemoire envoyd par Monsieur Vincent Depaul,
fondateur ou instituteur et premier Superieur Genera! de la
Congregation de la Mission d toutes les maisons de la meme
Congregation.n Le dossier contient trois lettres de saint Vincent
et une lettre de 1661 sur les assemblies qui doiven, precider la
gendrale 152). Un humble d6tail peut Utre signale. Sur I'un
des trois memoires (qui est en double exemplaire), on lit au
dos : u Pour Agde. , Les documents ktaient done emportti d'une
maison A I'autre, d6jA de ce temps-lA.
La seconde moiti6 du xvun sibcle est marqu6e pour la Congregation de la Mission, par deux faits majeurs : la fondation
du seminaire Sainte-Anne de Metz et l'organisation detinit;ve du
Seminaire de Toul. Paralllement le travail des missions, rattachd aux deux siminaires, est ddsormais en mouvement ;i travers la Lorraine. M. Bonnet des Rochettes a fait la liste exacte
des missions prhchees dans le diocese de Metz.
CHAPITRE III
L'OEUVRE MISSIONNAIRE DANS LA SECONDE MOITIE

DU XVIr SIECLE

On a 1'heureuse fortune d'avoir la liste des missions prochlies par les divers missionnaires de Sainte-Annee e Metz. Queiques r6cits plus dtendus ont Wdtrelates ailleurs. Avant de mentionner ces derniers, un mot sur les methodes employees par
les missionnaires explique mieux l'efficacit6 de la renaissance
spirituelle du xvir siecle.
On peut rdduire 1'essentiel aux points suivants : dans la
premiere formule employee en Lorraine, les liberalit6s mat&rielles et les secours spirituels sont intimement lies. C'est un
grand principe de saint Vincent de Paul : on Blevait I'ame en
soignant et guerissant le corps. Le meme principe sera a l'origine des Dames de la Charit6 et des Filles de la CharitB. Le
malheur peut, du reste, bien disposer les ames.
Les missionnaires se donnaient A fond A leurs pauvres et
parfois mouraient A leur tAche : ainsi M. de Montevit, A Bar-leDue ; M. Boucher, au meme endroit, ne prend jamais de rel&che,
confesse vingt-quatre heures durant, sans manger et n'interrompt que pour e61brer la sainte messe. M. Julien Guerin est
malade a Saint-Mihiel pour le m6me motif : accabl6 par les
confessions et le d6faut de nourriture. Les missionnaires pr6chent s6par6ment aux diff6rentes categories. Petits et grands
sent s6pares pour recevoir un enseignement plus appropri6. Le
greffier de Plappeville a 6t0 frapp6 par le fait que a sans cesse
faisaient faire par les enfants nouvelle priere d Dieu, d savoir
les dix commandements de Dieu, de la Loi et ceux de la Sainte
Eglise chatolique, en mani.re de chansons spirituelles. Wi's cinq
heures du matin, commencent les exercices., Les themes priueipaux sont : la charit6, la paix, I'aum6ne, la confession gdndrale.
(i52)Arch. Moe., X, no 190.
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L'exterieur meme contribue a la rdussite de la mission : ui
extdrieur recueiili et modeste. Vincent a confiance en ia mithode et la recommnande aussi aux Filles de la CharitW etvoyees
B Metz. Le fondateur de la Mission reconnatt que pour precher
des missions, 0 ii faut etre styl6 a pour cela.
Vers 1666, M. Demouchy a prechd h Damvillers, au diocese de Verdun. La mission a eu grand succes. Pour en assurer
les resultats, Madame !a duchesse de Conty pensa fonder une
mission periodique. Elle remit & M. Demonchy deux milie cinq
cents livres tournois en bonnes espkces d'or et d'argent. La
somme fut remise & Messire des Armoises, seigneur de Commercy et grand senechal de Lorraine, qui constitua une rente
annuelle et perpetuelle de cent vingt-cinq livres pour payer les
frais de missions qui se feraient a Damvillers et dans les paroisses circonvoisines ; a partir de 1692, la fondation sera remplace par un fond d'hdritage (152 bis).
A la fin du xvu* siecle, nous avons une attestation indirecte
des missions pr&chees par les Lazaristes. Monseigneur d'Aubusson de la Feuillade assigne aux missions les rentes qui ne seraient pas employ6es pour les pretres Agds. Elles devraient servir a aux missions extraordinairesdans les paroisses du diocese
qui en auront plus besoin, au jugement de Monseigneur I'Eveque, et particuliBrement dans I'archidiacond de Sarrebourg. aun
archipretr6sde Bouquenon, Saint-Annowald, Hormbach, et Neumoutier, le long de la riviere de la Sarre, & cause des nouveaux
convertis, Lutheriens et Calvinistes, qui ont besoin dinstruction, sans qu'il puisse rien en rester pour Otre mis en reserve
d'une annie sur 'autre ) (152 ter).
Au d6but du xvirn siecle, un autre souvenir se r&ttache h
nos missions. 11 est emprunte
un testament Le 10 avril 1709,
Monseigneur Coislin approuve le testament de M. Bellaire, cidevant cure de Tintry, et archipr4tre de Delme, qui s'exprimait
ainsi dans son testament : a Je donne ce qui m'e.st dla en termes de quatre contrats obligatoirement, faisant la somme totale de mille huit cent quatre-vingt-cing francs, onze gros, das
sur les immeubles de Claude Vogin de Privocourt, pour etre nl
rente employde a faire de six ans, six ans ou environ, dans la
paroisse de Tincry, une mission par Messieurs de la Mission, soit
par les Rdvdrends Peres Jisuites ou autres au choix, et par les
charitables soins de Messieurs les Cures, mes successeurs ,
(Archives de la Moselle G 994).
Monseirneur Claude de Saint-Simon accordera le 27 septembre 1737 a au sieur curd et aux dchevinm de la paroisse de
Tincry, d'employer b l'achat des ornements n.eessaires 4 I'Eglise.
Vargent provenant de la rente de quatre anndes affectees pour
la mission n.
C'est d6jh un petit coup d'ceil b l'avance sur ce qui va se
passer au xviir siecle, oh 1l'Euvre des Missions prit son plein
essor. Nous aurons l'occasion d'en parler en d6tail au moment
voulu.
II n'est pas inutile de redire que I'oeuvre de saint Vincent
avait le plus 6 coeur, c'est celle des missions aux pauvres gens
de la campagne. Nous sommes faits pour cela, pouvait-il redire
B ses pretres. C'est pour prAcher des missions a la campagne
qu'il fonda la Congr6gation de la Mission.
(152 bis) Voir Hamant, p. 123.
(152 ter) Voir Hamant, p. 125.
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CHAPITITE IV

LES FILLES DE LA CHARITt

(sctconrde imouiti
dlu x\ r siecle)
§ I". - L'Hdpital Saint-Nicolas de Metzs 1687)
1° Saint-Nicolas avant l'arrivge des Filles de la Charitd.
L'HOpital Saint-Nicolas, situ6 pros de I'ancienne Porte
Saint-Thitbault, est le plus ancien dont les annales messines
fassent mention. Ses bAtiments seraient les plus anciens de Metz
et remonteraient A 1'epoque de Charlemagne (152). Comme les
idifices qui se sont agrandis successivement, les vastes constructions de I'BHpital Saint-Nicolas, assez bien lides, ne presentent cependant pas un ensemble rdgulier. Son petit uortail,
datant de 1518, est bien conserv\.
C'est un des rares monuments produits chez nous par le style fleuri de la periode ogivale tertiaire (153).
L'epoque prdcise de sa fondation est inconnue. Le premier
legs en faveur de I'hOpital. attest6 historiquement, est de 1162.
G(rard Baudoin lui fait don du quart de la terre de Fleury
pour 1'entretien de six lits. Philippe de Montigny, en 1217. fait
une autre donation h Saint-Nicolas, situd dans la rue de Neufbourg (154). Conrad de Scharfeneck, B6vque de Metz. en 1222,
du consentement de tout le clergd et de la communautU de la
citd de Metz, ordonna que tous ceux qui mourraient daus P'archiprctrd de Metz, sans nulle exception, donneraient 4 I'HIpital
de Saint-Nicolas le meillemu ornement de robe qu'ils auront
le jour de leur mort. Moyennant cette donation IrHpital SaintNicolas demeurerait chargd de 1'entretien du Pont-des-Morts
qu'on btissait alors. L'Hopital Saint-Nicolas s'enrichit successivement, par I'adjonction d'autres hOpitaux, tels que la !dproserie des Bordes, en 1328. la 16proserie Saint-Ladre, en 1525.
Un humaniste oelebre pratiqua la mddecine a Saint-Nico!as au
xv* sikcle : Rabelais: En 1546, il vint A Metz exercer les fonctions de medecin stipendi6 ou de subvention publique. It s'installa dans les parages de l'ancicnne Aglise Sainte-Croix. TI eut
a organiser les services mddicaux de I'H6pital municipal de
Saint-Nicolas de Metz (155).

(153) Mets et ses monuments, 1852, p. 51.
(154) Dom Augustin Calmet. Notice de la Lorraine. 1756. t. I. p. 866.
(155) Pour un grand nombre de lecteurs, 1'auteur de Pantagruel
est rest6 une sorte de bouffon francais, tenant le milieu entre Diogene et Scarron. C'est tout. Que Rabelais fut aux gages de la citE de
Metz est un detail instructif, rest6 longtemps ignore. La plus notable
des mesures hygieniques par laquelle Rabelais marqua son passage
& Metz comme m6decin stipendid, cc fut l'ordre donnd & tous les habitants de faire enlever les immondices des rues de Metz. Le mot peste
dtait un mot poll dont on masquait les maladies contagieuses, honteuses ou autres. Rabelais eut done 1'occasion de d6ployer see talents
de specialiste.
II eut & organiser des services medicaux dans 1'h6pital municipal
de Saint-Nicolas, qui avait alors pour chapelain 1'abbe Jean Betrand,
pour receveur Louis Morlet, et pour administrateurs, les trois Messlns
Foes. de Serrieres et Banzez, qui prenaient le titre de mattres de l'hdpital. Le soin des malades etait conflE 4 des laics, appel6s freres ou
smurs de l'h6pital Saint-Nicolas, dirigds par le gouverneur, Jacques
Fery, un protestant. et par la gouvernante; dame Elisabeth Joly. Nous
savons qu'il etait d'usage alors & Metz de prendre frdquemment soit
des bains b vapeur, soit des bains d'eau chaude.
Une requete du xve siele, adressee par le maitre et les six jured
des etuveurs au maltre dchevin de Metz, prouve que grand nombre

-- -26 Un mirmoire redige par les maltres de I'hospice, el• 1676,
MM. de Caumartin et Lepelletier, apprend que les
adressei
maitres avaient fait venir. dix ans auparavant (done en 1666),
niais, dit le Mdmoire, ces S•curs ne
dix Sorurs de la Charitl,
purent s'y former. Les unes quittrent, les autres se maribrent
et les maitres durent reprendre des inflrmieres faiques '56).
It est difficile de concevoir que ces Seurs de la Charite soient
les filles de saint Vincent. A la meme 6poque, on trouve 5 Metz
la maison de la Charitd des Bouillons (depuis 1658) et leurs
directeurs spirituels attitris : les Pr6tres de la Mission Siunninaire Sainte-Anne, 1663) vivant dans la ferveur du debut de
ces oeuvres. II est encore moins concevable que M. Almdras ait
fail une nouvelle fondation apres un dchec aussi eclatant.
2* L'arrivde des Filles de la Charitg A Saint-Nicolas
de Metz (1687).

On a un acte d'dtablissement de six Filles de la Charite

& Saint-Nicolas de Metz du 31 mars 1687 (157). Le 5 a-ril de

la moime annde, un traitl a It6 passd devant un notaire du
ChAtelet entre les rnaitres de l'hospice et la Supdrieure. et le
Conseil des Socurs de Saint-Vincent de Paul, r4glant les conditions de l'envoi de six Sceurs pour remplacer les counerrs de
l'hospice (158).
Nous trouvons ainsi le premier acte de fondation de Fillede la Charit6 en Lorraine. C'est done un acte important DWsormais k l'origine des diff6rentes maisons, on pourra trouver relatant le m6me faiL diffTrents documents authentiques : le contral
on trait6 de fondation ou acte ,'4tablissement, la ratification
de i'Ordinaire du lieu ou des bienfaiteurs, les lettres patentes
du Roi et 1'enregistrement au Parlement des memes actes, sans
parler des documents portant sur les revenus de l'oeuvre. Une
maison de Filles de la Charitl est une oeuvre de ddvouement
charitable. c'est aussi un Utre juridique (159).
Dans les premiers temps de I'existence de la Comragnie
de Filles de la Charite, I'organisation juridique n'avait pas eu
d'habitants 6taient atteints de maladies cutandes. l6prosite, clous aposla ma!propretO des baignoires, et au
tumes, et qu'on les attribuaitl
refus des dtuveurs et des dtuveuses de se laisser inspecter, afln qu'on

ne vt pas qu'ils rdchauffaient plusieurs fois l'eau qui servalt ainsi a
propager les maladies au lieu de les Aloigner.
Tout individu suspect de ladrerie 4tait conduit a I'h6pital SaintNico'as pour 6tre examine par le medecin stipendi6, et cela, en cas
de maladie, il 6tait dirig6 vers la 1iproserie de Saint-Ladre, st c'tait
un Messin, h la l6proserie de Longueau, si c'dtait un campagnard.
Et c'est pendant toute la durde des xvir et xvule siecles que
Saint-Nicolas continua k remplir le rOle de gare de triage pour les
contagieux.
Un acte emprunt6 aux archives de I'h6pita! Saint-Nicolas nous
prouve que, meme en I'ann6e 1611. les medeclns stipendids de Metz
avaient encore & faire l'6preuve des ladres et qu'ils touchaient la
somme de dix livres pour leur reprdsentation et leurs travaux.
En 1800, etait mddecin stipendid le docteur Ladoueette : ce fut
'e dernier. (Mdmoires de I'Acaddmie impdriale de Mets, annee 18681869. et Donaux : Les Anciens pouillds..., p. 317).
(156) Bibliotheque de la vlle de Metz.
(157) Arch. Nat., S. 6170, lie piece.

(158) Arch. de I'Hospice Saint-Nicolas.

(159) Tout comme la Compagnie elle-meme. Gf. Actes du goulvrnement franFais concernant la Congrdgation de la Mission.
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la rigiditW des contrats officiels. Ici encore, saint Vincent a commence6

vivre et faire vivre un ideal de vie avant de consoli-

der le fruit de l'expdrience dans un traitl de fondation (160).
On se rappelle du reste, que si la Compagnie des Filles dc
la Charit6 a WeE
fond6e en 1633. les lettres patentes de Louis XIV,
autorisant I'6tablissement des Filles de la Charitd sous la direction de Vincent de Paul et de ses successeurs est du niois de
novembre 1657, et celle du Parlement de 1658. A partir de ce
moment, la Compagnie des Filles de la CharitW a une existence
ldgale en France et pourra etablir des trait6s de fondation dans
le royaume (161).
On analysera et citera le traitd pour l'installation de- Fille»
de la Charite A I'Hospice Saint-Nicolas. 11 servira dans la suite
de contrat-type.
c Conditions sous lesquelles on recevra agrdablemeni dans
la maison de Dieu, dite hospital Saint-Nicolas de Metz, six Filles
de la Charitd de la Maison Saint-Lazare d Paris, pour servir au
dit h6pital. u

On relevera le qualificatif donn6 aux Sueurs : ccles Fille.

de la Charitd de la Maison Saint-Lazare

..

La d6nomination est

importante, car un autre nom frequent est celui de a Sceurs
grises n, mais il y avait d'autres soeurs grises, en particu!;er de
Saint-Francois. L'adjonction :
de la maison Saint-Lazare
permet de dirimer la question en cas de doute.
a t* Que les sup6rieures et officibres de la Communautd
et Maison du faubourg Saint-Lazare & Paris, s'obligent a fournir lesdites six Filles de leur Compagnie B perp6tuit6 pour le
service des pauvres malades infirmes et autres pauvres du dit
hopital de Metz. Que pour le regard du temporel et le service
lesdites Filles de la Charit6 seront entierement sous l'autorit6
des Sieurs, Maltres et Administrateurs dudit hopital
Le traite d'6tablissement est stipule A perp6tuite. Autrefois, il y avait plus de jeu en bon nombre de cas. Saint Vincent,
par exemple, en 1656, envoie & Arras. deux Filies de la Charite, au moins a pour une annee n (162). Des 1641, le desir de
stabiliser le mieux possible la situation se fait jour. Sainte
'.

Louise de Marillac ecrit a saint Vincent : c Je vous supplie
humblement faire attention sur ce que Monsieur de Vaux me
mande... et s'il ne serait pas d propos de proposer & MeSsieurs
les Administrateurs de demander & Monseigner d'Anger; qu'il
approuve le service et la demeure de Seurs i Il'hipital , (163).

C'est une approbation diocesaine qu'on demandait En 1646,
I'Archeveque de Paris approuvera la Compagnie dans son archidiocese (164). En 1655, iiest fait allusion explicite a uWi acte
d'6tablissement (165). Pour le temporel les Filles de la Charit*
ýipendent des administrateurs. Des clauses diront dans le detail
sur quoi porte cette dependance.

(160) Une comparaison vient naturellement Ak 'esprit. Les Constitutions communes de la Congregation de la Mission parurent en 1658.
(161) On trouvera le texte in extenso dans : Actes du Gouvernement..., p. 27-30. P. Coste, dans le tome XIII de Saint Vincent, n'a
pas publiI le conifat de fondation relatif aux Filles de la Charit6.
Cf. P. Coste, Monsieur Vincent. t. I, p. 415.

(162) P. Coste, Saint Vincent, t. XIII, p. 577.
(163) Id., t. II, p. 196.

(164) Id., Monsieur Vincent, t. I, p. 401-406.
(165) Id., Saint Vincent, t. XIII, p. 187 et 702.
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a 2° Qu'au.Cdites Filles de la Charitd ne sera associde aucune
femme, ni fille pour le service desdits pauvres, afin que par
t'union et rapport qui est entre elles, lesdits pauvres en soient
mieux servis o. Dans les ceuvres de saint Vincent nous pouvons
suivre I'origine de cet alin•a. L'exp6rience a dict6 la conduitl
h tenir. En 1651, h Hennmebont, en Basse-Bretagne, on avait
adjoint une fille aus deux Saeurs de la maison, qui se trouvaient en surcharges. On se rendit vile compte de 1' ( meiompatibilite , d'avoir des personnes autres que de notre Compamnie pour associes a. On prdf4ra envoyer une troisieme
Soeur (166).
a 3" Qu'elles seront log•es et meubl6es convenablement dans
un appartement sdpard oa les domestiques dudit h6pital n'entreront nullement ). Un teste bien connu de saint Vincent aux
Filles de la CharitB explique ce paragraphe. Saint Vincent leur
disait que pas mime e lii ni Monsieur Portail ne doivent pen4trer chez elles.
c 4* Qu'elles seront nourrries aux depens dudit h6pital, lequel leur donnera trente-six livres pair an d chacune d'icelles
pour s'entretenir d'habits, de menus linges, sans qu'on puisse
leur faire rendre compte dudit argent destine d leur entretien ui
faire changer fa couleur ni forme de leurs habits.
a 5* Que venant elUes-mdmes d tomber malades, elles seront
trait6es des medicaments et des vivres ainsi que les pauvres
malades dudit h6pital et seront toujours considerdes comme
filles de la maison et non comme mercenaires ; (c'est) pourquoi
lorsqu'elles deviendront infirmes et hors d'etat de travailler
assez, elles ne pourraient dtre renvoyjes pour ce fait, si Messire
Edme Jolly, Superieur gqneral de la Congrdgation de la AMission
et de la Communautd desdites Filles, ne trouve d propos de le.s
rappeler, mais elles serant traitdes de medicaments et de vivres
selon le besoin et pour supplder en la place desdites filles malades, lesdits sieurs et administrateurs veuillent bien s'obliger
d'en recevoir et entretenir d'autres de ladite Compagnie au
mdme nombre de six pour le soulagement des pauvres dudit
h6pital, lequel supportera la ddpense du voyage desdites Filles
qui seront changdes pour semblables causes de maladie ou pour
le bien de l'h6pital et non pas de celles qui pour d'autres raisons seront rappelers par leur Superieur, dont les frais de
voyage en ce cas serat
supportes aon depens de la Communaute. ,
Des difficultds r-enrontrees de-ci de-lI ont fait ddicter ce4
pr6cisions. Les frais des voyages dtaient tres lourds pour la
communautM. Au eonseil du 25 avril 1656, on attire 1'attention
sur a la grande depense qu'il faut faire pour les longs voyages,
d laquelle la Compagnie ne peut pas suffire.- car il faut au
moins cent francs pour faire venir une fille de ces lieux-l et
autant pour la renvoyer
w
(i67). Sainte Louise rappelle qu'on
n'a a envoyd aucun argent, encore qu'il soit porte par l'aet
d'etablissement n (1683.
6" Qu'elles ne seront obligees de veiller les malades hors
6
les salles dudit hdpital ainon les filles et femmes qui seront en
leurs enclos i.
(166) Id., t. XII, p. •677.
(167) ld., t. XIII, p. 712.
(168) lbid., p. 690.

-

129 -

S70 QOueUes ne rendront compte de leur service et administration qu'auxdits Sieurs et Administrateurs qui Les appuieront et les soutiendront, d'autant plus que n'etant autorisdes
d'eux, tant envers les officiers et serviteurs de la maison qu'envers les pauvres, elles ne pourraient faire Le bien que Dieu veut
qi'elles fassent en leur egard. Si toutefois on leur donne de
'argent pour faire l'achat de quelques menues provisions pour
les malades, eUles rendront compte de huit en huit jours auxdits
Sieurs Administrateurs en leur bureau, lesquels comptes acceptIs et signds, par un de mesdtts Sieurs Administrateurs, si le
autres ne se trouvent pas. Lesdites Filles ne seront point chargUes des grosses provisions dudit Adpital, qui seront faites es
temps et saison convenables d I'ordre et diligence des Sieurs
Administrateurs. a On constatera quelques nuances dans d'autres maisons dans les temps postdrieurs. La reddition des
comples de menues affaires se fera, par exemple, de mois en
mois.
a 80 Le ddcks de quelques-unes desdites filles arrivant, on
aura fAgard qu'elles sont deslindes au service de Dieu et de, pauvres, et sera permis d leurs autres swurs d'ensevelir dicemment (169) le corps en leur maniere ordinaire, le laissant dans
la petite infirmerie jusqu'a ce qu'it soit levd et port d I'glise,
suivi immt diatement desdites Soeurs ayant chacune une bougie
& la main, et, apres une messe haute et deux messes basses, le
corps de ladite defunte sera mis en terre dans la chapelle dudit
h6pital, faisant mettre une petite pierre sur la fosse pour disigner le lieu of elle a ti enterrde, ou bien si le corps ne peut se
garder, il sera portd dans I•glise oil seront dites les vigies des
morts et le lendemain une messe haute et deux messes basses
par le soin exact et qu'en auront lesdits Sieurs Administratears. a
a 9 Lesdits Sieurs Administrateurs adresseront lear mandement pour faire admettre les pauvres audit h6pital et pour
faire sortir les convalescents d celle des filles qui en aura la
conduite, laquelle n'en recevra et n'en congddiera que par leur
ordre et tiendra compte registre de ceux qu'elle recevra. a
a 10° Ladite fille aura soin que les malades soient visitde
au moins une fois le jour par le medecin, I'apothicaire ou le
chirurgien et, s'ils ne font pas leur devoir, elle en avertira lesdits Sieurs Administrateurs auxquels elle fera faire revue de
I'inventaire de tous les meubles et hardes de l'h6pital le lendemain de la Saint-Jean pour voir ce qu'il y aura d'augmentation
ou de diminution, afin d'y pourvoir. ,
t t11 Quant au spirituel, lesdites filles demeureront sous
la conduite et ddpendances dudit Sieur Sup'rieur ou de ses successeurs, lequel pourra, par soi-meme ou par tel autre qu'il
d6putera, les visiter et meme les confesser de fois ? autre,
avec Lapprobation de I'Ordinaire leur ddsigner un confesseur
approuvd dans le diocese de leur demeure, donner les avis qu'il
jugera convenable pour l'observance de leurs rggles et facquit
de leurs obligations envers Dieu et le prochain.
Ce paragraphe a son intbret dans la question debattue de
;a juridiction en matiere de confession. Le Supdrieur Gdndral
a le droit :
(169) Dans les Constitutions, on trouve un r'glement pour les ensevelissements.
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1i De les confesser de fois b autre. II n'est pas question
d'approbation de l'Ordinaire, et
confesseur aplprouve
2" Le pouvoir de designation d'unr
par le diocese ,. 11 n'est pas question de juridiction sp6ciale
pour les religieuses (170).
St12" De plus, lesdites filles auront dans ledit h6pital I'ntiere libertd de vivre sous l'ob6issance dudit Supdrieur qJtnal
et leurs Suprieures et Officibres de leur Communautd et de la
S&eur qui aura le soin de cet 6tablissement, non comme reiyieuses mais comme filles d'une Communaaut riglde et d'y observer tous les reylements et exercices spirituels de leur institut,
sans ndanmoins prdjudicier au besoin et service des pauLres
dudit h6pital qu'elles prdefreront d toute chose. )
Une clause finale revient sur le sujet des frais de voyage:
a Si une des six Filles de la Charitd destinde au sertice de
l'h6pital vient a en etre retirde pour infirmitd ou autres raisons, l'h6pital supportera les frais de son voyage n, de meme
pour celles qui auront servi six ans a l'h6pital.
Les six Filles de la CharitL devaient arriver A Saint-Nicolas a au plus lard au mois d'avril 1687. Incessamment on devail
leur payer a les deniers necessaires pour leurs premiers habits.
frais de voyage et port de leurs hardes de Paris & Metz ».
Le contrat d'Aeablissement regle la vie des Sceurs dans le
service des pauvres et les rapports avec les administrateurs el
leur entourage imm6diat (171). L'acte de fondation prdvoit aussl
qu'elles pourront observer a tous les rgylements et exercices
spirituels de leur Institut n,.C'est la deuxieme source du droit
r6glant la vie des Filles de la Charite de Saint-Nicolas. Ilest
ndeessaire d'expliquer un peu cette clause. a On v6cut juaqu'en
1655 sur des reglements provisoires. Le 31 aoot 1656, les Sceurs
envoyees a Arras emportaient avec elles un exemp!aire des RAgles Communes (172) Voila en premier lieu ce que doivent
observer les Seurs de Saint-Nicolas, c'est-a-dire I'enseinble de
leurs obligations de communaut6, generales et particulieres,
celles qui s'6tendent A toutes les Seurs et celles qui concernenl
les Soeurs employees dans certaines maisons ou & certains offices. Nous trouvons dans l'h6pital Saint-Nicolas un certain nombre de reglements qui ne figurent pas dans la deuxieme partie
des Rgles communes. II est done uti;e et necessaire d'en faire
connaitre l'essentiel.
I. Le a RUglemeut des Sceurs qui ont le soin des petits
enfants o.
1° Quand les Sceurs entreront le matin dans la salle des
petits enfants. elles se mettront a genoux pour offrir d Dieu
tous les services qu'elles vont rendre d l'enfance de Notre-Seigneur en la personne de ces petits enfants et diront le Veni
Sancte Spiritus, et donneront de l'eau bUnite avec une aspersion
d tous les enfants et leur feront donner leur ceur it Diet!.
2° Elles leur feront faire un acte d'adoration, d'amour et
(170) Fernandez Jacinto.
(171) L'essentiel du contrat classique se trouve dans les Constitutions au paragraphe - Les regles particulirres pour les Saturs qui
sont dans les h6tels-dieu et h6pitaux a, p. 87-94. Les diffrences sont
intdressantes : elles sont des exemples d'adaptations multiples.
(172) P. Coste, Monsieur Vincent, \. I, p. 425-426.
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de remerciement et de demande pour ne le point offenser pendant le jour et toute la vie.
3* Aprws, elles donneront soin aux filles qui sent avec elles
de lever les enfants et de les habiller proprement.
4I AussitOt qu'ils seront habilles, on les fera meltre d genoux pour prier Dieu, leur faisant rdildrer les actes d'amour de
Dieu, d'adoration,d'actions de grices, etc...
5" Aprds on leur donne d dejeuner, savoir aux plus petits
de l'6ge de trois ans a quatre ans, du potage mitonn6, et aux
plus grands, de l'dge de cinq, six, sept d huit ans, un morceau
de pain sec.
6* A dix heures, elles auront soin de les sieger sur les banes.
decant leurs tables pour les faire diner, apres leur avoir fait
dire le Benedicite et, d la fin du diner, la grice.
7" A une heure, elle assemblera les plus grands pour leur
faire le catichisme et lear apprendre a connaitre leurs lettres.
8* AprBs quoi, elle donnera le gofter d'un morceau de pain
avec quelque douceur, si elles en ont.
9" A quatre heures, on prepare le souper pour le donner
aux enfants.
10° A cinq heures, on commence a coucher les plus petits
et l'on fait prier Dieu les plus grands et grandes.
iI II faut qu'ils soient tous couches pour six heures, 4
cause qu'ils se levent, en hiver et en Wtd, a cinq heures
12° Quand les enfants seront couches, on aura soin de leur
faire encore donner le cewur i Dieu et leur donner de l'eau b6nite, comme le matin (173).
Tel etait le reglement tras ancien qui dtait en honneur A
Saint-Nicolas pour les Soeurs apphlquees aux enfants.
U. - Celui de la < Soeur qui a soin de la couture et de
l'ouvroir des femmes - observe :
i° Elle va tous les matins aider d faire les lits des malades.
2° Apres les lits faits, elle va ouvrir la chambre de l'ouvroir pour preparer I'ouvrage qu'elle doit faire faire.
3" Elle fera ranger les femmes et les filles chacune a leur
place et leur distribuera et prendra bien garde de ce qu'elles
font soit bien fait.
III. - Le x RIglement que la Sceur qui est aux voules fera
observer ,, nonce les articles suivants :
1i Elle aura soin qu'il y ait de l'eau bnite dans toutes les
petites chambres.
2° A neuf heures, elle les fera tous assembler dans l'appartement pour leur faire la lecture dans les pensres chrdtiennes
du jour et fera dire & quelques-uns le Pater, I'Ave et le Credo.
3* Devant que leur donner d diner, elle dira le Benedicite,
et aprbs le diner, les Graces, etc..., le De profundis pour les bienfaiteurs de la maison.
4* A une m'me heure, elle les assemblera pour leur faire
une lecture dans l'Imitation, et demandera le catrchisme a celles
qui ne le savent pas.
5* Avant que de se coucher, elles feront une courte pribre
toutes ensemble, d'un Pater, Ave, Credo, etc..., un acte de contrition, et prendront de l'eau benite, comme le matin.
(173) Arch. Nat., S 6170.
(174) Ibidem.
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6* A la fin de la pribre, la Saur aura soin de leur recommander de prier Dieu pour les administrateurset bienfaiteurs
de la maison.
On trouve encore (174), le a Reglement que le Swur qui a
le soin des garqons qui tricotent, doit garder ou faire yarder n
(quinze articles), le ~cR&glement de la Seur qui a soin des insens s et innocents qui sent dans les voates a (sept articles), le
, Reglement de la Seur qui a soin de la lingerie , (six articles).
3* Les Swurs deviennent plus nombreuses.
En 1706, on reconnalt que le nombre des pauvres a augment6 « soit par la misbre des temps et les malheurs de la
guerre ; il a done dtt juge d propos pour leur soulayement
d'augmenter le nombre des Filles de la Charitd jusqu' dirhuit, sauf d les augmenter ou diminuer le cas dcheant , (175).
Le 9 f6vrier 1708, I'augmentation des douze nouvelles Filles
de la Charitd est fixee par contrat (176). Le 1" d6cembre 1730,
Monsieur le Mattre Echevin est charge de la part de Monseigneur
I'Eveque, d'informer le bureau de 1'Administration a que le
nombre des pauvres 0tant considdrablement augmentd, iant par
la renfermerie des mendiants que par l'union et 1'tablissement
de l'H6pital Saint-Jacques, destin6 d nourrir et d loger les pauvres passants, du soin desquels les Sours sont chargdes ,. Le
nombre actuel des Sceurs est insuffisant pour satisfaire A ces
nouvelles charges, le Maitre Echevin trouve qu'il faut deux nouvelles Soeurs pour soutenir les autres. II juge la chose si adcessaire que si l'h6pital n'dtait pas en dtat, ou les administrateurs dans ia disposition d'en faire la depense, Monseigneur
I'Eveque la ferait h ses propres frais. Les administrateur, 6crivent im6indiatement B la Superieure pour lui demander le plus
Lot possible deux nouvelles Sceurs.
§ 2. -- Les autres maisons lorraines des Filles de la Chariti
dans la seconde moitit du xvir siecle
3. -

L'HOpital de Pont-a-Mousson (1690)
L'hdpital de Pont-h-Mousson est situ6 sur la paroisse rde
Sainte-Croix-en-Rupt (177 bis). Une premiere fondation de deux
Sours se place en 1690 (6 f6vrier). L'analyse du contrat ne r6vle pas grande particularit4. La notule relative an dd:art 8t
au voyage specifie que les Soeurs a en quittant I'h6pital de
Pont--Mlousson emporteront avec elles leurs habits, linges,
hardes, chaussures et livres a leur usage, comme choses leur
appartenant ; les administrateurs paieront les frais de leurs
voyages et du port de leurs ballots (177 ter).
Le 27 f6vrier 1716, un autre contrat dtablit h PonthMousson, trois Soeurs au mmne hopital, confiW aux Fille3 de la
Charite. Sour Damarante etait Sup6rieure de la maison en
1717. II existait une seconde fondation de deux Soeurs destindes
aux services des pauvres malades des paroisses de la ville df
Pont-a-Mousson.
(175) H. Lepage, Les communes de la Meurthe, Nancy, 1853,
t. II, p. 511.
(176) Arch. Nat.. S 6173.
;177 Mis) S. 6.173 Archives nationales.
(177 ter) 0. Lepage :Les Communes de la Meurthe, Nancy, 1853,
t. II, p. 511.
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La meme annde 1717. on propose d'unir les Sceurs de ia
paioisse " auz Filles de la meme Congrdgation qui sont 4 l'h6pttal pour y servir les pauvres malades et habiter toutes ensemble ».
La pension des Sceurs des paroisses dtait a prendre sur
I'thpital Saint-Nicolas de Metz. Le 10 janvier 1718, Paris approuva ce dernier arrangement : , II a et6 convenu que, sani
sarreter au traite du 6 fivrier 1690 (concernant les Saturs de
l'hSpital) : comme les deux Filles de la Charite, destindes au
service des pauvres inalades des paroisses avaient chacune une
pension de cinquante dcus pour leur entretien et leur servitude d prendre sur l'h4pital Saint-Nicolas de Metz, 4tant A prdsent nommds d l'hdpital de Pont-d-Mousson, comme les autres
filles de la Congregation, it ne leur sera plus ddlivr6 d l'avenir
que quarante-cinq livres & prendre sur la rente de l'Adpital
Saint-Nicolas de Metz pour I'entretien, habits et linge, le surplus au profit de I'h6pital de Pont-d-Mousson ,. Dom Calmet
en 1756, ne mentionne plus que quatre Sceurs b I'h6pital de
Pont-a-Mousson.
4. -

Verdun. Maison de Charitd - Ecole (1693)

II y eut de fcut temps A Verdun des personnes charitables
qui s'occupaient de porter des secours aux malades qu'on ne
pouvait admettre dans les h6pitaux.
Dans son reglement pour I'aumone publique, 1'rdvque
Psaulme parle d' K auculnes dames bourgeoises de la ville charpies de demander I'aulmone par les paroisses, chacun jour de
dimanche n.
L'association de ces queteuses avait regu une forme stable
et rdguliere en 1665 par des statuts revetus de I'approbation des
grands vicaires du Chapitre sede vacante.
Pour consolider I'institution, le chanoine Frangois Duperron donna en 1693, une somme de six mille livres & la MaisonMire des Filles de la Charit, on Staurs grises, a condition qu'elle
entretiendrait deux de ses Sceurs i Verdun. Le nombre s'dleva
graduellement a six. grace A des fondations faites par les chanoines Moreau, Noel et Hennequin et par M. Jacquemin. maire
de la ville en 1724 (178).
5. -

Bar-le-Duc (Meuse). Hopital gnedral (1696)

Quelques dames de la ville, touchdes de la misere des pauvres malades, formrrent en 1690 une association de Charitd pour
visiter les malheureux et leur procurer les secours les plus indispensables ; elles se partagerent les divers quartiers de la
ville. Cette association, connue sons le nom de Confrdrie de la
Charitd, avait une Supdrieure, des dames directrices, des officibres, etc... L'une d'elles, Anne des Rogers, veuve de Francois
de Serinchamps, chevalier, seigneur de Renesson et de Trdmont, pendtrde de I'importance d'une pareille institution, rdsolut de lui donner plus de force et de stabilit6.
Par son testament du 4 mai 1693, et son codicille du
6 avril 1694,
aele Idgua la somme de neyf mille livres. pour
en employer la rente, savoir : trois cents livres, d l'entretien de
(178) Notice historique sur les hOpitaur de Verdun, par I'abb•
Clouet. Voir le d6but du rOglement des h6pitaux.

-

134 -

deux Swars (de Saint-Vincent de Paul) auxquelles seruil confie
le soin des malades, cent vinyt-cinq livres d la nourriture de sa
domestique qui viendrait les seconder, et vingt-cinq pour dtre
distribudes en aumdnes, par les soins des Dames de la Charite.
Ces deux dernibrcs sommes devaient Otre rdunies, au deces de s4
domestique, pour constituer l'allocation d'une troisieme Swur. a
Les officiers de I'hotel de ville agrdarent ce legs et s'engagerent
le 25 avril 1696 & en remplir fidelement les conditions. Its envoy.rent h Paris un fond6 de pouvoir. Ce ddldguBd tait Pierre
Gollignet, dcuyer, conseiller du Roy, prdv6t et maire de Bar,
fonde de procuration pass6e pardevant d'Auzdcourt et Varin,
notaires. le 30 aoft 1696 (178 bis).
11 6tait chargd de s'entendre avec la communautd de SaintLazare et d'en obtenir deux relizieuses. Ce ddldgu6 qui reprksentait a la fois 1'-dvque de Toul les executeurs testamentaires
de la fondatrice, la ville et I'hopital de Bar, signa le 8 uctobre
1696 un long traitd passe, pardevant les notaires de Paris. aves
les supdrieurs des Filles de la Charitd. Le docteur Baillot a publid ce trait6 I la suite de son travail (179).
Par ce trait6, la Communautd de Saint-Lazare s'obligeait
h envoyer le plus t6t possible et ( a fournir et tenir h perp6deux de ses filles en la paroisse Notre-Dame de Bar,
tuitd6
pour y soulager et assister les pauvres malades de la ville et
des faubourgs et non ceux de I'hdpital. sous la garantie de fondation d'Anne des Rogers. Ces deux Filles de la Charit6, placees
sous la juridiction des edvques de Toul et du cur6 de NotreDame, devaient a\oir pleine libertd pour I'observance de leurs
reglements, itre logees et meubldes d'une manibre convenable,
recevoir les fournitures et secours a distribuer aux malades, etc.
Cette sage convention fut approuvde le 22 octobre de la mrme
annde par l'eveque de Toul, et le 27 suivant par I'h6tel de ville
Les deux premieres Smeurs arrivbrent & Bar, le 27 janvier 1697,
et furent logees dans la maison Baudoux, qui requt ainsi, quoiquc tardivement, sa veritable destination.Cette maison ddsignde. h partir de ce moment, sous le nom
de Maison de Charite. etait situde a une petite distance du
canal de ddrivation, A 1'Est, dans la rue du Bourg, ofi elle avait
son entree principale. Elle communiquait au moven d'une passerelle avec la rue des Juifs, plus tard rue de la Couronne (180'.
6. -

Vic-sur-Seille (Moselle), HBpital H.C.F. (1696)

Maison fondee la meme annde que celle de Bar-le-Duc. La
ville de Vic, aujourd'hui simple chef-lieu de canton de l'ar
rondissement de ChAteau-Salins. avec mille deux cent quatrevingt-quatre habitants, a eu autrefois, sous le double rapport
spirituel et temporel, une veritable importance. Elle possedait.
en effet, non seulement plusieurs Ctablissements religieux, mais
elle dtait encore chef-lieu d'un baillage fort ancien, dont la ju(178 bis) Le testament de la veuve de Sdrinchamps est & la B.N.,
collection , Lorraine -, 350, fol. 123
(179) Ibid., 43e piece.
(180) Alphonse Schmitt. Barrois mouvanl, au xvne sidcle (16241697), Memoires de la Socifdt des Lettres, Sciences et Arts de Bar-leDuc et du Musee de Gdographie. t. 47, 1928. - Notice sur 'hOpital de
Bar et l'assistance a domicile, M.S.L.B., 1877, p. 245. - Vincent Dubs,
La MaIson de Charit et les Saurs de Saint-Vincent de Paul & Bar
(1697-1821), 1910, 30 pp.
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ridiction s'dtendait sur un tres grand nombre de eommui.aut6s;
elle avait en outre, dans les salines, une branche d'indusl ie remarquable. Le fait que Vic jouait le role de capitale du temporel de 1'dvechd de Metz, avec justice et prisons 6piscopales,
fera comprendre que cette fondation n'est pas 1'effet d'un pur
hasard. La fonlation de la maison date du temps de M. Jolly
(5 avril 1696). L'Ctablissement de trois Filles de la ChalitB se
fit devant ( M* Adrien Bardy, agent des affaires d Paris de
Monseigneur l'Archevdque d'Embrun, dveque de Metz... au nom
et comme procureur des Sieurs Administrateurs de l'hopital de
Vic..., devant Pescheur, tabellion general de l'Cvdche de Metz,
d'une part ; et honndtes et charitables filles, les Swers Mathurine Gurrin, supdrieure, Jeanne Tardif, assistante, Marie Rousseau, dconome, avec MicheUe Duchange, depensiere absente, toutes quatre officieres en charge, de l'avis et consentement de Messire Edme Jolly, Superieur ygdnral de la Mission et de ladite
Communautd des Filles de la Charite , (181).
Par cette fondation, les administrateurs de I'H0pital de la
ville de Vic ddsiraient pourvoir k perpdtuitd & I'assistance des
pauvres malades du meme h6pital. D'accord avec Monseigneur
d'Aubusson, ils ont choisi les Filles de la Charitd pour cette
destination.
L'6tablissement des trois Sceurs comportait un certain nombre de clauses :
1* t L'entretenement et le logement dans ses appartements
sipards ". Femmes et filles seront exclues ;
20 Trente-six livres par an sont prevues pour chaque
Seur. Les frais de voyage et les circonstances qui accompagnent 'enterrement d'une Sceur d6funte occupent le reste du
paragraphe ;
3* Quant au spirituel. elles demeureront sous la conduite
et la d6pendance du Supdrieur gdnsral de la Mission.
Nous verrons ult6rieurement comment cette ceuvre va se
ddvelopper et revbtir un caractere tres respectable.
7. -

Bonsecours (Metz) H.C. (1699)

En 1691, mourut a Mletz, Nicolas Rollin, chanoine de la colI'giale de Saint-Thibbault, qui, par testament du 8 mars 1691
av ait institud les pauvres de la ville de Metz et du pays Messia,
-es lIgataires. et charge MM. Jacques Morel, doyen de la colldgiale de Saint-Thidbault. et Philippe Rollin, son frbre, behevin
de I'h6tel de ville, d'employer ses biens b la creation d'un hOpital A fonder avec le coneours des personnes qui voudraient blen
-'associer a cette oeuvre. Par un arret du 10 juillet 1691, le Parlement de Metz autorisa Iaffectation des revenus de cette succession & la crdation d'un h6pital, saul aux executeurs testamentaires de M. Rollin a se pourvoir dans le ddlai de six mois
devant Sa Majestd pour obtenir des lettres patentes n6cessaires
A cet effet.
Le 24 mars 1692, M. Morel fit I'acquisition d'une maison situde rue ChambiBre, avee issue sur la riviere (la Moselle), appartenant a Marguerite Barotte, veu\e de Noel Cellier, en sort
vivant chatelain de la Porte Chambibre, et, par un aclt passe
le meme Your devant M*'Maniel, notaire, ii expose que. reconi aissant que les soulagements que les hommes et garqoiis pau(181) Arch. Nat., S 6161.
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ANCIEN DIOCESE DE METZ AVANT 1789
1, Immonvllle.
2. Llxi6res.
3. Thumd6rvilie.
4. Conflans.
5. Puxe.
6. Brainvillo.
7. Labeuville.
8. Wo6l.
9. Montseo.
10. Xlvray.
ii. Bouconville.
12. Broussery.
13. Bambucourt.
14. Selcheprey.
15. Lahayvllle.
16. Essey-en-Woavre.
17. Rdm6nauville.
18. Vi6ville-en-Haye.
19. Jaulny.
20. Vll!ecey-sur-Mad.
21. Pagny.
22. Vandi~res.
23. Norroy.
24. Malddires.
25. Jezainville.
26. Belleville.

27. Marbaohe.
28. Pompey.
29. Frouard.
30. Bouxlires-aux-D.
31, Eulmont.
32. Moulins.
33. Bouxlres-aux-Ch.
34. Champenoux.
35. Erbdviller.
36. RBmndrville.
37. Hoeville.
38. Serres.
39. Valhey.
40. Beauzemont.
41. Crion.
42. Marainviller.
43. Thidbeaunmdnll.
44. Benamnlfl.
45. Herbdvller.
46. Domrvre.
47. Verdenal.
48. Barbas.
49. Blamont.
50. Frdmonville.
51. Tanconvlle.
52. Haute-Sellle.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Grey.
Dabo.
Lutzelbourg,
Phalsbourg.
Mittelbronn.
Wesehelm.
Graufthal.
Tiffenbaoh.
Winz!n.
Oberstelnbach.
Fischbach.
Horbach.
Weselberg.
Labach.
Martlnshohe.
Mthliach.
Klbelberg.
Breoken.
Sanct-Wendel.
Marpingen.
Thalexweller.
Eppelborn.
Wiesbach.
Vo!kllngen.
Wadgassen.
Lisdorf.

79. Saarlouls.
0. Bedesdorf.
81. Ihn.
82. Nledaltroff.
83. Neunkirchen.
84. Laumesfeld.
85. Monneren.
86. Hackenberg.
87. Oudren.
88. Kerllng.
89. Mailing.
90. Hettel.
91. Konlz-Haute.
92. Suremlng.
93. Beyren.
l94.Puttelange.
95. Dudelange.
96. Ottange.
97. Treseange.
98. Havrange.
99. Boulange.
100. Sancy.
101. Anoux.
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;res reoilvent dans leurs maladies par les secours des religieux
de la Charitd qui dirigent 1'h6pital Saint-Georges, dtabli en cette
ville par Monseigneur Aubusson de la Feuillade, 6veque de
Metz. il avait confder avec plusieurs personnes pleuses, aflh
d'dtablir it Metz un hdpital pour le soulagement des pauvres
femmes et filles malades, qui sont actuellement privdes de tous
secours temporels et spirituels. Sachant que d'autres personnes sont disposees A I'aider, ledit Morel, voulant contribuer de
son chef et suivant ses moyens A cette fondation, fait don de
sa maison, rue ChambiBre, aux pauvres femmes et filles malades
(t d'une somme de deux mille livres pour un lit. Le bureau de
I'H6tel de Ville compose du maitre echevin et des 6chevins, reconnaissant toute 1'utilitd de cette creation, puisque i'h6pital
Saint-Nicolas. d'apres ses reglements, ne peut recevoir des malades, approuve l'etablissement d'un hopital pour les femmes
des ressources pour la creation de six lits etant assurdes (21
avril 1693).
Une supplique fut adressee & Sa Majeste par Monseigneur
d'Aubusson de la Feuillade et MM. Jacques Morel, doyen de
Saint-Thiebault, Etienne Maissenot, vicaire general et conseiller au Parlement, Nicolas Lelorrain, cure de Saint-Marcel, Henry
Lefebvre, cure de Saint-Livier, Henry Louis.Ferand, cur6 de
Saint-Simplice, et Claude Thirion, curd de Saint-Maximim,
avec l'appui de l'intendant de la Province, pour obtenir I'assentiment de Sa Majeste.
Cette demarche resta sans sucees, le roi ayant fait remarquer qu'il lui semblait pr6ftrable d'affecter les ressources realisees a 1'h6pital Saint-Nicolas dont ies revenus sont deja insuffisants.
Une nouvelle supplique fut adress6e a Sa Majest6 le 4
fevrier 1695. avec l'apput de Monseigneur d'Aubusson, et de
Monsieur le Premier President de Selve, dans laquelle on exposalt an Roi que 1'h6pital en projet est destind A recevoir des
femmes malades, ce que Saint-Nicolas ne peut faire, que la
maison deja acquise permet la creation de deux salles de douze
lits, d'une chapelle, une cuisine, une apothicairerie et des chambres pour les Soeurs, les sept cents livres de rentes deja constitu6es suffisant b l'entretien des six lits fondes. Les Maltres
Gouverneurs de Saint-Nicolas donnent aussi leur adhesion &
cette fondation (183).
M. d'Aubusson mourut en 1697.
Ce prelat avait quitt6 en 1668 l'archevdche d'Embrun pour
1'eveche de Metz. II avait 6t successivement ambassadeur a
Venise et A Madrid et s'etait acquitt6 de ses emplois avec le
plus grand honneur. Le roi reconnut les services de M. d'Aubusson en le nommant conseiller d'Etat et commandeur de ses
ordres. Il gouverna le diocese de Metz, pendant prAs de vingthuit ans, avec beaucoup de sagesse, et fonda & Metz 1'hopital
Saint-Georges dont nous aurons A reparler plus tard h I'dpoque
revolutionnaire.
Le nouvel e6vque, M. Henry Charles de Camboust, due de
Coislin. premier aum6nier du Roi, usa aussit6t de son influence
(183) Description historique de Metz et de ses monuments. 1852.
Archives de la ville de Metz, h6pitaux Bon-Secours o& I'on trouve,
entre 1690 et 1694, un avis sur I'6tablissement de Bon-Secours. Dorvaux, o.c., p. 316, etc.
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h la Cour, pour obtenir les lettres patentes, sollicitees depuis
quatre ans.
Ces lettres furent sign6es au mois de novembre 1698, et
enregistrees au Parlement de Metz, le 8 janvier suivant.
Le 9 avril 1699 un traitd fut passe entre les fondateurs de
I'h6pital et la Supirieure gdnerale de la Communaut6 des Scurs
de Charite, devant notaire a Paris, par lequel la communaute
s'obligeait A envoyer et & tenir A perpdtuitd dans ledit hopital
trois Sceurs hospitalibres pour servir les pauvres femmes et
filles malades. II est dit, dans cet acte, qu'elles ne pourront
veiller les femmes hors cet h6pital, que pour le temporel et
le service elles seront sous l'autorite des administrateurs qui
lear devront, outre le logement et la nourriture, trente-six livres
a chacune par ann6e pour leur entretien.
Sour Adrienne Frissard. Superieure, arriva A Metz avee
deux compagnes, le 22 juin 1699. Le chanoine Rapouet s'etait
charg6 de leurs frais de voyage, M. de Coislin avait donnn
sept cents livres qui furent remises A la SupBrieure pour acheter la literie, le linge, les meubles qui leur etaient necessaires.
et pour pourvoir 5 leur entretien pendant la premiere annee.
Quels seront les statuts administratifs de cette nouvelle
fondation ?
1° Cet 6tablissement sera dedid & Dieu, sous l'invocation
de la Sainte Vierge et portera le nom d'Hupital de Notre-Damede-Bonsecours.
2* II sera soumis & I'autorit6 de juridiction de M. de
Camboust de Coislin et de ses successeurs. On y celbrera la
sainte messe les dimanches et fetes et autres jours que faire se
pourra, dans l'oratoire qui sera construit A cet effet, et jusque
la, on la dira, avec la permission de Monseigneur k I'autel dress6
dans la salle des malades, devant lequel on fera aussi les prieres
journalieres pour leur edification.
3* Le sieur cur6 de Saint-Georges dont depend cet h6pital y administrera les sacrements aux malades et I ceux qui y
demeureront. de m6me qu'a ses paroissiens. et les enterrera dans
le cimetiere de sa paroisse, jusqu'a ce qu'il y eut un chapelain
pour remplir les devoirs spirituels. Une messe sera celebrde
pour chaque personne morte dans cette maison.
4° I y aura huit administrateurs de I'hOpital, nommis pa;r
Monseigneur, et d'alord les sieurs de Maridat, Monssenot, Rapouet, Morel, Lelorrain, Thirion et Ferand. Apres eux, le nombre sera rdduit h six.
5" Ils s'assembleront audit hopital le premier vendredi de
chaque mois. h 'me heure, pour les affaires courantes et prendront les resolutions qu'ils jugeront convenables.
6° Chaque annde, dans I'assembl6e de decembre, les sieurs
administrateurs choisiront 'un de leurs, confreres, pour faire
la recette et la ddpense l'ann6e suivante, lequel sera oblige de
rendre compte avant la fin de janvier, en presence de Monseigneur I'Eveque, et des autres administrateurs.
6" L'administrateur de service prendra soin de faire des
provisions de blW, vin, viande, bois et autres choses. A L'6gard
des medicaments et memes provisions, les Filles de la Charite,
servantses des pauvres, qui y seront dtablies, en seront charg6es, I'administrateur devantet leur donner I'argent ncessaire
dont elles tiendront registre et rendront compte chaque mois.
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II visitera chaque semaine et plus, s'il le peut, I'h6pital, pour
reconnaitre l'etat des malades et s'assurer qu'ils regoivent le
ndcessaire. II avertira charitablement les Scaurs de tout ce qui
surgira B propos des malades, aura soin qu'ils soient visit6a
chaque jour par le mddecin, chirurgien et apothicaire dudit
h6pital.
7* Un inventaire sera dress6 de tous les meubles et ia
minute restera ddposde dans un coffre A trois clefs, dans le cabinet touchant a la chambre du conseil. Dans I'h6pital. il y aura
une chambre pour les assemblees et un coffre a trois clefs pour
les titres et les papiers. Au ddces d'un administrateur, un service sera fait pour lui dans ledit h6pital et le meme jour les
administrateurs solliciteront de Monseigner I'Eveque la designation d'un successeur dans le clergd.
8* La maniere de recevoir les malades.
On ne recevra aucune femme ni fille malade de maladie
vendrienne, ni contagieuse, ni attaqude du mal caduc ou autrey
qui soit jugde incurable, ni aucune femme enceinte. On ne recevra que des filles, veuves ou femmes malades, de bonne vie.
et vdritablement pauvres et les plus malades seront prdfrdees
aux autres. A lear entre.e les malades seront visities par une
Scur pour signaler leur dtat au mddecin et fourniront un certificat de bonne vie par leur cure. L'administrateur en sera de
suite inform6. L'administrateur de service adressera d la Sup&rieure son mandement pour faire admettre les pauvres malades,
sur la connaissance qu'il en aura prise par lui-meme, ainsi que
d'apres le rapport du medecin et des Swurs qui 'auront visitS.
II en sera de m6me pour leur sortie. II tiendra registre des
malades et devra avoir dgard aux recommandations des bienfaiteurs pour les pauvres qu'ils enverront. *
Quelles furent les premieres fondations et donations ? C'est
ici qu'on va s'apereevoir que la ville de Metz a eu un geste
d'umnon sacrde autour d'une fondation prdcddee de tant de tergiversations.
i* Le chanoine Rapouet avait payd le voyage des trois
Soeurs.
2* M. de Coislin avait pourvu & leur literie et A leur ameu
blement.
3" L'abbd Lelorrain donnera pour la salle des malades un
grand tableau repr6sentant le Christ expirant.
4" Une dame fit don de deux pieces de toile pour des chemises, plus quatorze taies d'oreillers.
5" Un autre donateur, vingt-deux aulnes de satine grise
pour huit robes de chambre, plus six paires de bas, six bonnets.
six paires de pantoufles.
6" Une personne apportera un soleil, un ciboire, une botte
en argent, une chasuble avec dtole et manipule, ainsi qu'un
devant d'autel.
7 M. Thirion, cure de Saint-Maximin, fournit un chaudron,
dix draps, six serviettes.
8* 11 de Coislin donna deux vases sacrds, plus douse quartes de bl4 et promit de verser chaque annde deux cent trente
livres pour l'entretien des Soeura.
9* L'abbd Richet, fournit un minot de sel, un pain de sucre.
deux quartes de bid, six draps.
(i84) Histoire de Lorraine..., p. 472.
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10. Tous les curds de la vilje se cotisbrent pour une somme
de cent A trois cents livres.
11" Une demoiselle Adam envoya une hotte de vin, deux
draps et deux pots d'etain.
12* Une dame Cornille fournit deux pains de sucre.
13* Une paroissienne de Saint-Marcel, un plat, six assiettes
et une chaise.
14' M. Godfroid, un grand tableau de la Vierge.
15* Le president de Taillefumyr, un minot de sel.
Nous voici enfin arrives t l'ouverture de I'hpital. II no
paralt pas que l'h6pital ait dtd ouvert avant le commencement
de janvier 1700, car ce n'est que le 8 janvier de cette annde
que le Conseil a tenu sa premiere seance pour adopter le reglement.
Les notes qui sont restees des d6penses depuis le 22 juin
1699, jour de l'arrivde des Soeurs, jusqu'au 1i janvier suivant,
ne semblent comporter que leur nourriture et leur entretien ;
ainsi la depense de viande de ces six mois s'6leve h trente livres
sept deniers pour cent quatre-vingt-sept livres de viande &
trois sous trois deniers.
Une salle de sept lits fut organisde vers la fin de 1699 et
la d6pense de chaque lit revint A cent livres six deniers pour
le bois de lit, trente et une livres pour treize aunes de serge
jaune, vingt et une livres douze denier pour seize aunes de
satine grise, trente-six livres pour un matelas, deux oreillers
et une converture, quatre livres pour un cent d'anneaux et trois
pieces de galons.
On placa un tronc a la porte de I'h6pital pour y recevoir
les aumones.
TroisiBme partie
L'CEUVRE D'EDUCATION SACERDOTALE
LES MISSIONS ET LES FILLES DE LA CHARITE
AU XVIIP SIECLE (1700-1789)
CHAPITRE PREMIER

LA LORRAINE

POLITIQUE AU XVIII

SIkCLZ

(1690 B 1789)
La possibilitd pour la Lorraine de demeurer inddpendante
s'acheminait, d'occupation en occupation, vers une issue fatale :
1'absorption dans !e royaume de France. On va franchir la derniere 6tape.
1. Le due Leopold (1690-1729)
Louis XIV accepte de rendre A Ldopold le duch6 de Lorraine dans 1'dtat oh ii 6tait en 1670, avec le droit de retablir
& Nancy les fortifications de la ville vieille, satisfaction plutot
d'amour-propre, vu le peu de valeur militaire de cette place. Lo
roi de France agissait comme s'il n'avait eu que des prdoccupations stratdgiques, et I'unique dessein d'emp&cher la Lorraine
de se retourner encore une fois contre lui. DIs 1698 Louis XIV
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songeait a reclaier le Milanais pour le dauphin, son fils aine,
avec le dessein d'echanger ensuite cette riche province contre
la Iorraine. Le 16 juin 1706, par le trait6 de Nancy, !e duc
Leopold signa l'acceptation de son transfert, abandonnant ainsi
assez lachement ses sujets. Mais, cet arrondissement de la
France sur la frontibre de 1'Est, soulevait la r6sistance internationale. Ldopold II temporisa alors. Le 3 ddcembre 1702, les
troupes francaises entraient a Nancy, relevaient les postes lorrains.
La troisieme occupation frangaise (1702-1714) commencait
soi-disant pour sauvegarder 1'ind6pendance de la Lorraine. mais
en rdalite pour compromettre dans une large mesure sa souverainet6 et sa libert6. Fait remarquable : avec l'aide du cler~e
et de l'dv4que de Toul, doat ressortissait la Lorraine, le roi de
France faisait surveiller ;e pays par les curds. On dira bien
que le due Leopold, dans ses relations avec i'extdrieur, a consacri bien peu de temps A de pudriles vanitds : en v6rift, c'est
que ces puissants voisins, lui ont interdit les affaires s6rieuses.
Le 14 octobre 1728, la Lorraine fut officiellement proclamee neutre. On crut A I'efficacitd de ce fait, surtout que le 9 fdvrier
1727 le roi d'Angleterre Georges I" avait acquiesce a cette neutralitd et que l'emperear Charles VI s'en 6tait port6 garant. La
solution de neutralite venait trop tard. Ldopold mourut le
27 mars 1729, presque subitement, A l'age de quarante-neut
ans seulement. La France, elle, ne devait pas faire confiance a
un systmme de neutralitd qui l'eOt condamn6e en Lorraine &
l'impuissanco
2. Le duc Francois III et la fin de l'ind6pendance lorraine
(1729-1738)
Ne & Luneville le 8 d6cembre 1708, ii avait quitt4 :a Lorraine en 1723, dans sa quinzieme annie.
II y rentrait a vingt, raide, gourm6, solitaire, et cntoure
d'officiers autrichiens, en novembre 1729. La guerre de succession de Pologne eclata le 1" fevrier 1733. L'amour-propre de
Louis XV soutint la candidature de son beau-pore Stanislas, tandis que l'Autriche et la Prusse prenaient parti pour Auguste IT.
fils du ddfunt. Des le debut du conflit et en prevision d'une
guerre austro-frangaise, que declencheraient ces interventions.
la France occupa la Lorraine.
Le 13 octobre 1735, Nancy dtait occupd pour la quatriime
fois depuis cent ans exactement. On n'a\ait fait aucun cas A
Versailles de sa prdtendue ncutralitd ; A partir de cette epoque
les soldats francais, entrC'i en Lorraine, n'en sont plus sortis.
Voici finalement la solution du probleme lorrain : installer en
Lorraine le beau-phre de Louis XV.
Le 24 septembre 1736, le due Frangois signa l'abandon du
Barois. II signa l'abandon de la Lorraine, le 13 fevrier 1737,
apres avoir recu de I'empereur Charles IV l'investiture de la
Toscane. II y vint le 20 janvier 1739, mais, dbs le 27 avril 1740.
il quittait Florence pour I'Autriche sans retour. Par la mort de
son pere, Marie-ThdrBse. 6pouse de Francois III, devint impdratrice. Francois III fut lui-meme Blu au trune impdrial le 13
septembre 1745, avec le titre cette fois de Francois I", rdona
& Vienne jusqu'en 1764, fut le pere de Joseph II, qui lui succda,
et de Marie-Antoinette, nde en 1755, dans les veines de laquelle
coulait ainsi par moitid du sang lorrain.
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Le duc Slanislas (1738 i 1766)
Le roi de Pologne detrund, Stanislas, grand duc de Lithuanie, I'ani et le compagnon de Charles XII, Rtait celibre dans
toute I'Europe par ses inalheurs, sa moderation et sa constance.
Beau-phre du roi de France Louis XV, it sera amend par ce
dernier a renoncer a son trcne en .faveur de son compttiteur
Auguste III. Nommb due de Lorraine et de Bar, avec le droit
de garder son titre de roi (dans le dioe6se de Toul, on chantait
a son benefice le Salvum fac regem "), Stanislas I" portera le
surnom de hienfaisant en cette Lorraine dont le ministre de
Louis XV, Fleury, va organiser le regime politique. La base n'en
etait ni l'autonomie ni mime le protectorat, mais un syst6me
tres ingdnieux dont on ne trouve pas en Europe I'6quivalent.
Ce sera une possession frangaise administrde en apparence par
une tWte couronnee. En rdalitd, le regne sera subordonne presque en tous les points et simplement appointd par la France,
qui gardera toutes les commandes du gouvernement. On ne
songeait nullement a abandonner a Stanislas un pouvoir Pffectif
de peur qu'il ne favorisAt le particularisme lorrain dont, par
expdrience, la France savait qu'il demeurait trcs fort. L'annexion
dtait camouflee sous les conditions suivantes :
I* Stanislas ne percevrait pas les re\enus
2° II devra se contenter d'une liste civile de un million
cinq cent mille livres par an, augmentde d6s la mort du due,
de Toscane, de cinq cent mille livres ;
3* II lui sera interdit de se crder aucune ressource personnelle :
4* II lui sera permis de donner aux duchds un don de joyeux
avenement de six cent vingt mille livres.
Le compromis, tous frais ddfalques. rapportait A la France
un bdn6fice net, pour les trente ans de regne de plus ;Je cent
mille livres. De plus, toute rdsistance dtait brisde, l'odieux d'une
menace quelconque tomberait sur le roi et le jour de sa mort
a it suffira d'un sceau d ddtruire, de quelques titres d substituer,
pour que l'annexion soit faite n (185).
Stanislas, roi honoraire et due de Lorraine nominal, fut une
curieuse figure. Lunejille lui sera ddsormais un univers suffisant. Son long r6gne fut accidentellement arr6td le 5 fdvrier
1766 vers six heures trente du matin. Stanislas, aussit.t son
lever, s'dtait fait installer devant sa. cheminde oin il priait, la
pipe a la main. 11 mit !e feu a sa robe de chambre : el, se
dhbattant. roula le long du foyer. La negligence des serviteurs
aggrava les brdiures. Le roi allait en mourir apres unc rdsistance acharnde, le 23 f6vrier 1766, A quatre heures du soir. Ddsormais, pour vingt-cinq ans, de 1766 a 1789, la Lorraine. sans
ddguisement ni fard, est sous le r6gime royal de France.
Le due Stanislas, surnommrn
le Bienfaisant, multiplia les
ceuvres pieuses et de misdricorde. Nous allons le retrouver soua
cet aspect a propos des Missions royales, et un certain nombra
de fondations de maisons de Sceurs.

(185) Histoire de Lorraine publide par la Soci6td Lorraine des Rtudes
locales dans 1'enseignement publio. Editions Berger-Levrault, p. 472.
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CHAPITRRE

L'CEUVRE D'EDUCATION SACERDOTALE AU XVIII

SIECLE

Paragraphe premier
Principales phases de la vie du seminaire
Avec Mgr Scipion Jdr6me B4gon (1723-1753), le s4minaire
s'agrandit enco•e. Matlriellement par l'acquisition d'une maison contigue an seminaire. Le Sup6rieur de la Maison de Mission en avail pris possession en 1746. Elle fut r6troced6e en
1751 au Supdrieur du S6minaire par contrat public. L'acquisition avait et6 faite par ordre de Mgr B6gon pour servir d'aide
et de secours au seminaire. Par le jarim, elle communiquait
avec le seminaire : a Cette maison dtait composee d'un rez-dechaussee et d'un 6tage et des greniers au-dessus dans lesquels
on a pratique des logements. Tous les appartements composant
cette maison peuvent contenir quarante-huit smrinaristes a.
Spirituellement surtout le s6minaire grandit : c'est le moment oi M. Abgral est supdrieur de la maison. On a plaisir de
citer & son propos un autre historien de la Lorraine. C'est par
un vdritable pan6gyrique qu'il d6peint la situation du s4minaire
de Toul sous le supdriorat de M. Abgral : a M. Bggon (un saint
d6vque) avait eu le secret de procurer a son sdminaire un Superieur de premier mrite, et it le conserva pendant tout le
cours de son long dpiscopat : M. Abgral (ce nom attendrit encore les anciens prstres du diocse), homme trLs savant, trks
vertueux et surtout cel&bre par le talent de discerner les esprits
et les caractbres. M. Abgral augmenta bient6t la rdputation du
seminaire, dejd montd sur un ton respectable par M. Pays, son
preddcesseur. II en fit une excelente ecole des vertus et de la
science ecclesiastique. Outre la thdologie, enseignae par d'habiles maltres, ii faisait cultiver avec soin l'dtude des Saintes
Ecritures, et cette etude etait approfondie. On proposait auz
plus avances des sgminaristes les passages et les antilogies les
plus difficiles. L'excellente bibliothbque, formee par M. Abgral,
leur dtait ouverte ; ils y travaillaient avec la plus vive dmulation, parce que M. Begon avait les yeux fixes sur leur travail,
qu'il zlluminait par des dloges donnes a propos, qu'il rdcompensait par des prix distriburs d ceuz qui avaient e mieuz rdussi,
et qui consistaient en livres choisis, comme l'Histoire eccl6siastique de Fleury, on quelque sermonnaire. M. Abgral avait fait
imprimer un reglement pour le s6minaire ; on y trouvait un
plan bien trace de la vie ecclesiastique et un catalogue des meilleurs livres & l'usage des pr&tres n (185 bis). Le bon Supdrieur
demandait lui-mome et faisait venir les ouvrages pour tous ceux
qui ddsiraient se les procurer.
(A Suivre.)
(185 bis) La liste des livres se trouve a la fin de
Sfminaire de Toul ,. Toul. 1738.
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2TATS-UNIS
Voyage du Tr6s Honor6 P6re
DU CENTENAIRE DE BALTIMORE
AU RETOUR EN FRANCE (29 octobre-4 decembre 1950)
Dans I'aprEs-midi de ce jour jubilaire (29 octobre) nous partons pour le nouvel aerodrome de Baltimore. II est de dimensions
considerables. Un petit avion bi-moteur nous conduit d'abord h
Washington. C'est pour moi le bapteme de F'air ; je le reVois dans
des conditions exceptionnellements favorables, car il fail un
temps ideal. Pas un souffle dans 1'air. Notre avion decolle sans
que je m'en apervoive. II fait encore jour, et me trouvant pres
d'un hublot, je regarde avec interet le paysage. Mais la nuit est
d&'jA tombee, quand, a Washington, nous prenons place dans l'imposant quadrimoteur qui, apres avoir fait escale A Columbus et
A Chicago, nous conduira a Kansas City.
La seule impression, un peu ddsagr6able, est celle des oreilles
qui se ferment et se rouvrent A intervalles tres rapprochtls, avpc
un petit sifflement. On s'habitue vite A ce phenom6ne qui, d'ailleurs, ne se produit pas dans les avions q pressurises ,,. Bientot,
les hotesses de 'air nous servent.un repas chaud et appetissant.
Le voyage s'effectue sans fatigue. Nous sommes aussi bien installis que dans la plus confortable des autos : et aux escales, on a
la facilit6 de quelques minutes de promenade dans l'a6rodrome.
J'admire le spectacle qui nous est offert par la ville de Chicago
ainsi survolde de nuit. Les rues sont dessindes par des millions
de lampes dlectriques multicolores ; on dirait des rivi6res de
diamant. Et nous voici h l'adroport de Kansas City oif les confrires nous attendent et nous font I'accueil le plus cordial.
30 octobre. - M. Stakelum et moi nous disons la messe chez
les confr6res. Le Tres Honord Pere cdl6bre la sienne chez les
Sceurs de I'Hipital Saint-Vincent, et nous y assistons. Au retour',
un vibrant Magnificat est chantd dans la chapelle par les eleves
du Petit Sdminaire, que dirigent nos confreres. Le Tres Honord
Pere adresse quelques mots a ces jeunes gens, sur ja vocation sacerdotale. Ils sont au nombre d'une centaine. Ceux d'entre eur
qui persdverent dans leur ddsir d'etre pretre, vont faire leurs dtues eccl6siastiques au Grand Seminaire r6gional de Saint-Louis.
A cO6t des locaux du Petit Sdminaire, un bAtiment a WtO
construit pour recevoir les retraitants. C'est li que nous logeons.
Les cellules sont confortables, avec cabinet de toilette et douche dans chacune. La bienveillance du gouverneur de I'Etat dBcharge 1'6conome du Petit Seminaire d'un souci d'importance,
car 11 assure le ravitaillement des dl6ves et accorde inmme en
plus une subvention pour la preparation des repas. Voila de la
belle philanthropie ! L'6veque de Kansas, Monseigneur O'Hara,
n'est pas des n6tres au repas de midi qui rdunit aux confreres
de la maison ceux de la paroisse Saint-Vincent et quelques membres du clerg6 dioc6sain. Le pr6lat est, en effet, absent, et la maladie a retenu chez lui son auxiliaire. Mais, j'oubliais de noter
le fail assez curieux qu'il y a ici deux villes qui se louchent,
et qui portent toutes les deux le nom de Kansas City. L'une,
Kansas City (Missouri) est celle ot se trouvent les deux maisons
de nos confrbres. Elle compte dans les quatre cent mille habitants;
o0
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I'autre, Kansas City (Kansas), en a cent quarante mille. Au repas.
mon voisin de table est un curd de la ville, un Irlandais, qui a
fait ses etudes A Dublin (All Hallows) avant de se fixer aux Etat-Unis. Je le fais parler de la situation religieuse de la ville. Elli
n'a que treize pour cent de catholiques. Mais 1'eveque est tri's
actif. tres zel6 pour I'instruction religieuse de ses diocesains. LT.e
milieux protestants sont aussi travaills, et mon interlocuteur me
dit qu'un tiers environ de ses paroissiens sont des convertis.
Dans l'aprbs-midi. nous sortons en ville. Arret h la magnifique chapelle des Benedictins de l'Adoration Perp6tuelle. Le
Saint-Sacrement y est expose en permanence dans un splendide
ostensoir qui a coktd quelque quinze millions de francs. Au moment de la bdindiction. I'officiant passe derriere l'autel. Un ascenseur l'dleve A la hauteur de l'ostensoir. II y prend la lunule,
qu'il met dans une monstrance plus petite, et redescend par bl
imme moyen pour benir les fidbles. Le chevet de la chapelle est
ddlimitd par des colonnes de marbre, qui se d6tachent sur un
beau velum de la couleur du jour. Par un bas-cOtd, on accede a
une chapelle noi sP font les offices exclus par 'exposition du
Saint-Sacrement. telles les obseques des religieuses.
Nous nous rendons ensuite h 1'Hdpital Sainte-Marguerite,
dirige par les Soeurs de la Merci, pour y rendre visite A l'6veque
de Kansas City (Kansas), Monseigneur Donnelly. Au passage.
on me signale dans la rue une borne qui marque la separation
des deux villes portant le nom de Kansas City, et qui constitue
en nmeme temps la frontiere des deux Etats. L'4dvque nous fait
uu accueil tres aimable. II est couchd, et, malgrd les apparences d'une bonne sant6, son dtat est grave. On croit L un cancer.
11 devait, en fait, mourir quelques mois plus tard. Monseigreur
Donnelly dit au Tres Honore Pore : ,, Je ddsirais bien vous voir.
Vous devez Utre quelqu'un de grand pour succdder au Pere
Souvay. , L'6veque est, en effet, un ancien dl6ve du Kenrick Seminlary, ou ii eut M. Souvay pour professeur et sup6ricur ; et
il a gardd pour lui une vraie veneration. II dvoque ses souvenirs du Sdminaire et de ses anndes d'dtudes a Rome. II aime
plaisanter. rMais la conversation prend vite un tour sdrieux.
Monseigneur fait de justes rdflexions sur la formation revue dans
les Grands Seminaires. Avec un grain de paradoxe, mais non
sans fondement, il la rend responsable de ce qu'il peut y avoir
de defectueux dans le clerg6. Il souhaite que les prdtres soient
de plus en plus de vrais chefs, B la hauteur de leur noble mais
difficile tWche. La conversation se prolonge ; Monseigneur ne
veut pas nouslaisser partir. Aussi, la nuit est-elle tomb6e quand
nous quittons l'hopital, pour aller souper chez les confreres de
la paroisse Saint-Vincent.
31 octobre. - Aprbs avoir celebrd la messe au Boys Home,
nous allons faire visite b l'6v6que auxiliaire de Kansas City
(Missouri). II souffre d'un calcul dans les reins. C'est sa premiere expdrience de ce mal, et il avoue que c'est tres douloureux II n'en a que plus de mdrite a nous recevoir avec cordialit&. Nous partons ensuite pour la ville appelde Saint-Joseph,
situde a une cinquantaine de kilomBtres de Kansas. Les Filles
de la Charitd y ont un h6pital oh nous prendrons notre repas
de midi. Les Soeurs se montrent tres heureuses de cette visite du
Trbs Honord Pere, qu'elles n'osaient espdrer. De retour & Kansas City, nous profitons des dernibres lueurs du jour pour visiter une dglise bien curieuse : celle qui a t60 construite en I'hon-
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I.e peuple I'appelle couramment , Le Poisson , (The Fish). Ce
n'est pas mnal trouv6. L'eglise, en effet, a la forme d'une grande
boite ovale et plate. On y accede par un couloir qui ressemb!o
assez a une queue de poisson dont I'Cglise serait le corps. An
point de d6part de ce couloir, une statue de saint FrancoisXavier regarde la ville. La forme humaine se dIgage A pein"
de la pierre. Aucune expression dans cette figure trouce de deux
o-bites vides. Vu de loin, cela ferait peut-Utre de l'effet. Mais,
it portle de la main, cela n'est pas beau et n'tvoque rien. Dans
la nef centrale, nul autre ornement que trois statues tres originales. faites de plaques d'aluminium. Dans lesbas-c6tes, deux
statues de la Sainte Vierge et de saint Joseph, out une certaine
expression. Mais celle du Sacrd-Coeur, les bras leves au-dessus
de la tLte, qui domine le maitre-autel, n'est vraiment pas belle.
On dit que les Peres Jdsuites ne sont pour rien dans la construction ni dans la decoration de cette eglise. Je le pr6fere pour
eux.
Nous rentrons au Petit S4minaire pour souper, et nous
quittons Kansas City, a vingt et une heures par le train qui
nous ambnera demain matin A Denver (Colorado).
1" novembre. - Par exception, et malgr6 la longueur du
trajet (huit cents kilometres au moins, je pense), nous arrivons
& 'heure en gare de Denver. Le Grand Siminaire de cette ville
de la Congregation. Le site avait 6td choisi b
est la propridfl
cause de son altitude et de la puret6 de l'air qu on y respire
pour y construire une maison qui recevrait des 6tudiants dont
les poumons exigeaient des m6nagements, et qui pourraient %
continuer leurs 6tudes dans des conditions favorables. Puis,
I'archeveque de Denver demanda que cet 6tablissement servlt
de Seminaire dioc6sain. Finalement, il est devenu un Grand Sdminaire r6gional. Bien plus, il y a dans le bAtiment primitif
des coliegiens qui font ic} deux ann6es d'humanitds et deux anntes de philosophie avant d'entrer en thdologie. Le Sdminaire
est entourd d'une magnifique propri6td. II possede une tres belle
chapelle, munie d'un orgue de valeur. Les Sceurs allemandes
qui assurent les diffdrents services du Seminaire, ont leur jolie
maison a elles, bien confortable, comme celle que nous avons
vue au Petit Sdminaire de Kansas City. Le chiffre des s6minaristes ddpasse la centaine. A la messe du Tres Honor6 Pere, ils
ex6cutent « a capella * quelques motets en polyphonie. La perfection de leur chant m6rite des felicitations que je regrette de
ne pouvoir exprimer directement h leur mattre de chapelle, malade a I'h6pital.
C'est la Toussaint, et done jour ch6mb. Sur de spacieux terrains de sports, les s6minaristes jouent avec entrain au base
ball. On est en train de leur construire une salle de recr6ation
avec billard, basket ball, piscine, etc... L'archev6que, Monseigneur Vehr, donne a lui seul pour ce bitiment, vingt-cinq mille
ollars. C'est lui qui pr6side le diner. Le Tres Honord Pere y
prend la parole, et Monseigneur lui rdpond tres aimablement et
tres spirituellement. On le sent trbs bienveillant pour la Congr6gation.
Nous pensions ne partir de Denver qu'I dix-sept heures et
demie. Fort heureusement, M. Stakelum a eu l'idde de t6elphoner
aux Sceurs d'El Paso, et -il apprend par elles que notre avion
quittera l'adrodrome de Denver seize heures. Nous partons done
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precipitamment, et nous avons la chance d'arriver sur le terrain d'envol quelques minutes avant le depart de I'avion. Nous
survolons les Etats du Colorado et du New Mexico. Pendant les
prenmires heures du voyage. nous longeons les Montagnes Rocheuses mPridionales. Le pays est bien desert. Cependant des
reservoirs d'eau ameunags de place en placft attestent qu'au
termps des pluies ii y a IA des paturages oh s'engraissent de
nobhreux troupeaux destines A la boucherie. II est dtjh hien
tard quand nous atterrissons h El Paso, situee A I'extrrme pointe
occidentale du Texas. Les Steurs de PHLtel-Dieu nous font un
accueil gracieux et cordial. Au salut du Saint-Sacrement. ules
excutent de trrs beaux chants avec le concours de leurs infirmii'res. Dans notre chambre, nous trouvons le programme dttail!& de la journie du lendemain. La Sup6rieure a eu IA une
excellente idde, car on aime bien savoir a I'avance ce que I'on
va faire.
2 nocembre. - Dans ia matinee, reunion A la salle de conmunaute. Aprbs un mot d'accueil tres 4mu, les Soeurs ex6cutent
des chants. Parmi eux, ia Marseillaise, et cette attention ime
touche beaucoup. La salle est, d'ailleurs, pavoisde de drapeaux
texans et francais. Une des Soeurs elebre ensuite les charmecs
et les gloires du Texas, son pays. Puis on nous donne quelques
souvelirs. Pour ma part, je recois un tableau sur bois repr,'sentant un cow boy A cheval, et deux ravissantes petites bottes
en cuivre. Pour aller saluer I'dvEque du lieu. nous n'avons pas
grand voyage A faire, car Monseigneur Metzger loge et prend ses
repas a l'h6pital. C'est un homme de valeur. Ancien 6leve a
Rome, de Monseigneur Ruffini, depuis cardinal-archev6que de
Palerine. il garde pour lui un culte reconnaissant. Le dioci-s
d'El Paso est un pays de mission. II compte environ quatre-vingtdix pour cent de Mexicains. A cela rien d'Rtonnant. Le Texas a
fait partie du Mexique jusqu'en 1836. El Paso se trouve sur la
rive gauche du Rio Grande qui sert de frontieres entre le
Texas et le Mexique. 11 est done indispensable que les pretrep
avant charge d'ames connaissent h la fois I'anglais et l'espagnol.
Les Mexicains sont catholiques par leur bapteme, mais en grand
noiabre vivent dans I'ignorance religieuse. Le diocese d'El Paso
souffre tout particulierement du manque de pretres. Monseigneur Metzger a quelques sniinaristes , Penver. d'autres A San
Antonio et h Saint-Louis ; I'avenir s'annonce meilleur. II y a
des conversions parmi les protestants, dont quelques-unes bien
consolantes. I.'eveque nous cite le cas d'un jeune hommne quw.
gagn6 A la foi catholique, a voulu devenir pretre. Furieux. son
pore a essayv de le faire interner dans un asile d'alienes. Nc
pouva:at y r6ussir, il I'a dsh6rit6. Le jeune homme se trouvt:
actuellement an Grand Seminaire. et sa g6ndrositd fait penser
h saint Frangois d'Assise, renid par son pere Bernardone. Une
dame, 6pouse d'un ipiscopalien en vue, s'est convertie, elle aussi.
Son mari lui a demandd un ddlai, lui suggdrant de soumettre
ses difficultls aux ministres protestants ; mais leurs rdponses
ne I'ont pas satisfaite. Ne pouvant se rdsoudre A attendre aussi
longtemps que le lui demandait son mari, elle a pratiqud la religion catholique en secret pendant plusieurs mois. Enfin, ce
monsieur a donnd son consentement, et Monseigneur espere qu'il
la rejoindra dans la veritable Eglise.
L'avion qui dolt nous conduire a San Francisco ne partira
qu'h dix-sept heures, au lieu de quinze heures vingt-cinq comme
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il 6tait indique sur notre programme. Grace i uue auto mise it
notre disposition par ies Sweurs nous faisons une agrdable promenade dans les environs de la ville. Apres un tour dans hi
banlieue oi nous apercevons quelques fonderies dans un pavsage
sans arbre et tout blanc d'une fine poussiere de calcaire, nous
gravissons par une route en lacets les pentes d'une montagne
qui domine El Paso. On a, de lh-haut, uie vue magnifique sur
la ville. Et par delh le Rio Grande, presque . sec en cette saisoji.
la vue porte assez loin sur le Mexique, \ers la Sierra Madre
Occidentale. Il est bien regrettable que le manque de temps ne
nous permette pas de repondre au d6sir exprimn par nos confreres de la Province du Mexique, qui auraient Wt6 si heureu.de recevoir la visite du Tris Honord PNre.
II fait dedj nuit quand nous survolons dans toute sa largeur I'Etat de l'Arizona, dont le nom \eoque un certain roman
d'aveutures, les Bandits de l'Arizona, qui enchanta notre jeunesse. Puis, c'est 1'Etat de Californie. Et voici dtinceler A I'horizon les millions de lumieres de San Francisco, la mntropol.
du Pacifique. A I'adrodrome, nous attendait I'aum6nCier dui
Mary's Help Hospital. Accueil chaleureux a notre arrivee. Malgred 'iieure tardive, apros Je chant du Magnificat a la chapelle
de I'hlpital, le Tres Honore Pere s'entreLient quelques instants
h la salle de communaut6 avec une quarantaine de Sceurs dont
plusieurs sont venues des autres maisons de Filles de ia Charite que possede San Francisco. Puis, nous allons nous coucher
car nous avons pris notre repas dans l'avion.
3 novembre. - Messe & Mary's Help Hospital. A onze heures.
1'archev6que de San Francisco. Monseigneur Mlitty. nous accorde
une audience. L'aumonier de I'h6pital, qui nous a conduits & la
chanvellerie pour cette entrevue. nous dit qu'elle a 6t6 exceptionnellement longue. En effet, nous sonunes rest6s trois-quarts
d'ieure avec I'archevdque. 11 nous a parld de la situation religieuse de son diocise, et notamment des efforts qu'il fait pour
multiplier le nombre des 6coles catholiques. II aime mieux na
pas en faire 6tat dans la presse, pour ne pas heurter sans ndcessitd les protestants et les francs-macons. Comme i',vdque
d'El Paso, il deplore ia p6nurie de clergd dont souffre son diocese.
Nous allons ensuite visiter la maison o( sont installdes les
directions des oeuvres charitables du diocese de San Francisco.
Ce magnifique immeuble est plac6 sous le vocable et le patronage de notre saint fondateur. D'ailleurs, ii appartient aux Confdrences de Saint-Vincent de Paul qui le louent au diocese. 11
y a tl, avec quatre ou cinq pretres et des religieuses, une cinquanttaine d'emplovyes. On s'y occupe des enfants, des famille:.
des refugids, etc... Beaucoup de jeunes filles et de religieuses
qui prdparent un dipl6me d'auxiliaire sociale, viennent ici
faire un stage. Cette oeuvre suppose un budget considerable, car
les employdes sont bien retribudes. Heureusement, c'est le Community Chest, qui paie les trois-quarts des d6penses. J'ai entendn
souvent parler du Community Chest aux Etats-Unis. Chaque annde une collecte est faite dans les villes aupres de tous les habitants sans distinction, sur le plan bienfaisance. Les produits de
la collecte sont ensuite rdpartis dquitablement entre les divers
organismes charitables au prorata de leurs charges. Dans une
partje de l'immeuble que nous visitons, on trouve un alelier de
menuiserie ou sont remis en ktat les meubles donnes pour les
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pauvres. Au rez-de-chaussie, il y a un magasin oh les necessiteux trouvent A prix reduit des objets de toute sorte : habits,
linge, ustensiles de cuisine, et m6ne des livres et des revues.
Un des directeurs de cette oeuvre vient avec nous daus uu
restaurant situe sur le Quai des Pecheurs. L'aum6nier de l'hpital nous y offre un excellent diner au poisson arrosd de vini
du cru. Nous faisons ensuite un tour de promenade dans le port
ou est amarrie une flottille de bateaux de peche. Leur nom rivele que la plupart des pecheurs sont des Italiens. Dans leurs
sorties en iner, ils sont aidds par la radio qui leur fournit d'utiles renseignements m teorologiques et ieur signale I'emplacement des banes de poissons. Nous parcourons en auto les parties de la ville situres sur les collines qui dominent la mer. D1.1
sommet, on jouit d'mi coup d'ceil magnifique sur la baie de San
Francisco et les deux ponts qui la franchissent. En redescendant, nous traversons un pare de toute beaute. Les rues de San
Francisco sont larges comme des boulevards. Celles qui descendent en droite ligne vers la mer sont heureusement coupees assez frequemment par d'autres rues qui font avec elles un angle
droit. Malgr6 ces paliers qui ralentissent un peu la vitesse des
autos, il faut aux voitures des freins puissants pour oser escalader des pentes aussi raides, et plus encore pour les descendre.
Nous visitons deux maisons de Sceurs et nous rentrons pour la
b6nddiction du Saint-Sacrement. Des Scours venues des autres
maisons y assistent aussi. Nous les retrouvons A la recrWatior.
tri•s animde qui suit le souper. On y chante, comme ii se doit.
les louanges de San Francisco.
4 novembre. - Nous allous dire la messe au Roman Catholic
Asylum. De cette maison on a un coup d'ceil magnifique sur la
baie de San Francisco. Les orphelins chantent des morceaux a
deux \oix ncndant la messe du Tres Honor6 Pere. et ils s',•a
tirent fort bien. La fin de la matinee sera consacre B la visiti
des autres maisons de Soeurs de la ville. A l'Orphelinat, j'ai admire l'iastallation des chambres et des salles A manger. Chaque Sceur a la direction d'un groupe. Les enfants sont bien nourris. Nous passons h la cuisine oh un a chef , en toque blanche,
est en train de drcouper pour eux de magnifiques dindes offertes par le Gouverneur de I'Etat. D'ailleurs, une bonne partie de
la pension des orphelins est pay6e par la Community Chest. A la
Saint Vincen't High School, les locaux sont vastes et bien 6quipes ; tdmoin la classe de cours commercial qui possede piusieurs dictaphones.
Apres avoir dine au Mary's Help Hospital, nous partons en
auto pour San Josd, qui se trouve B quelque cinquante kilometres au sud-est de San Francisco. La campagne que nous traversons est tres fertile. Par endroits, I'autostrade est bordde de
bosquets de pommiers et d'amandiers. A l'H6pital O'Connor,
nous sommes accueillis par les Sceurs, les docteurs et les infirmitres. diplimdes et dtudiantes. Apres le salut du Saint-Sacrement, nous soupons avee I'aum6nier. On nous sert du a sauterne ) et du <, bourgogne , de Californie, dont les bouteilles
portent I'amusante etiquette que voici : Vin du Noviciat. Produit et mis en bouteilles par les novices de Los Gatos (les
Chats). C'est que les PNres J6suites possedent dans la region, A
Los Gatos, de beaux vignobles, et cela fournit A leurs novices
des c travaux corporels ar6mundrateurs. Nous prenons notri
recreation avec les Scurs. Puis l'aum6nier nous conduit A la
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gare pour le train de vingt-deux heures douze. qui nous amenera
demain matin & Santa Barbara.
5 novembre. - Chose tout a fait exceptionnelle, nous arri\ous a Santa Barbara, non seuleinent sans retard, mais avec
3uelques minutes d'avance. Les Sosurs nous attendent sur le quai
e la gare. Avec elles, nous gagnons leur maison, qui se trouve
en dehors de la ville. Je me crois transport6 sur la C6te d'Azur !
Le cie: est d'un bleu profond, sans aucun nuage. Partout, des
bosquets d'orangers et des fleurs. Dans ce cadre de paradis terrestre, les Swurs s'occupent de fillettes el de jeunes filles anormales A des degrds divers. Apres la messe, nous visitons la maison. Installation parfaite. Les pensionnaires sont trait6es comme
des enfants de bonne famille. Salles A manger par petites tables,
gracieuses chambres a coucher, salles de rdcr(ation et de lecture, tout est dispose et orn6 de facon Ah panouir les Ames. On
nous donne une petite sdance musicale. Beaucoup de ces physionomies sont sans expression. Mais ii en est un certain nombre
dont lo regard laisse transparaitre l'intelligence. On arrive k
dormer a ces enfants une instruction plus ou moins poussee. On
les forme
i
la cuisine, A la couture, a la lessive et au repassage.
Nous adnirons des travaux de broderie execut6s par elles. Nous
plsvoyons ensuite jouer avec entrain au basket-ball ou au tenuis. Quelques-unes arrivent A gagner leur vie. D'autres sont reprises par leur famille on placdes dans des institutions ohi or.
les emploie au mieux. C'est une bien belle oeuvre que font ici
les Scours, et ii est facile de voir qu'elles s'y donnent de toute
leur Ame.
Apres le diner, depart en auto pour le Grand Seminaire de
Camarilto. En chemin, nous faisons une halle au monastrre
franciscain de Santa Barbara. II garde d'interessants souvenirs
des origines de la mission, fondde au xvilr siecle, notamment de
vieux livres de plain chant et des objets d'art indien. II possede
une bibliotheque assez bien fournie, et le Pere qui nous en fait
les honneurs a le souci de la tenir A jour. Les thdologiens de
la Province font ici leurs etudes ; les philosophes ont leur maison quelques centaines de metres plus loin. Dans fe jardin du
couvent on trouve les produits des pays tropicaux, notamment
de splendides cactus ; et j'admire des citrons, gros comme de
petits melons. Pour nous rendre a Camarillo, nous longeons presque tout le temps la mer. La temp6rature est chaude : aussi,
par cette apres-midi de dimanche, les baigneurs sont-ils nombreux. Tout au long de la route, nous voyons des bois de citronniers, de noyers, d'amandiers, protegds par des rideaux d'eucalyptus et de sapins. A Camarillo, on nous attendait pour le
chant des vepres, auquel je suis heureux de pouvoir prendre
part. La chapelle est tres vaste, voatde en charpente, et ne possede qu'un seul autel. Le chant des snminaristes est juste et
agreable A entendre, bien qu'un peu lent a mon avis. Au souper.
Ie doyen salue tres heureusement le Tres Honord Pare. Le Superieur, M. Koeper, prend ensuite la parole pour traduire la joie
commune et les sentiments de pi4t6 filiale des confrAres envers
le successeur de saint Vincent. Enfin, le Superieur general remercie avec ceur de I'accueil B la fois si d6f6rent et si cordial dont il est l'objet. M. Stakelum et moi sommes logs, pour la
nuit, dans la maison de l'eveque. Le prlddcesseur de l'6vdque actuel s'est fait batir. lors de la construction du Sdminaire, et a
une centaine de metres de lui, une maison toute en rez-de-chaus-
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sde, avec chapelle, chambres. cuisine, salon, oi il \enait passer"
r6gulierement son week-end.
M. Stakelum et moi nous celebrons notre
6 novemabre. nmesse dans la chapelle de la maison de I'ev'que. Apres le d'jeuner. nous faisons un tour dans le pare. Les seminaristes ot,
Sleur disposition un beau terrain de jeu avec une piscine A riue
ouvert, ou ils peuvent se baigner d'avril a novembre. Nous nous
rendons ensuite au bAtiment qui contient la bibliotheque. C'est
un don de la comtesse Doheny. La bibliotheque est largement
pourvue des livres habituels. •iais, de plus, elle possede des richesses qu'on ne s'atlendrait pas h y trouver, par exemp!e une
page de la Bible de Gutenberg, des manuscrits de la Bible et
des livres d'Heures, avec enluminures. des x* et xt siecles. Tr.-s
curieuse. une edition de Don Quichotte sur papier de lire•..
La bibliotheque se double d'un mus6e. La eomtesse a fait don, en
effet, au Simintiaire de Camarillo de tableaux, de camees. de nidailies d'un grand prix. Je remarque les portraits de tous les pr6sidents des Etats-Unis, munis de leur signature. Comnie au
Grand SBminaire de Detroit, il y a ici une salle ou en enregistre sur disque les sermons des seminaristes, et on y prend
quelques phrases dchangees entre le Trbs Honor& Pere et moi.
II v a enfin dans ce batiment un atelier de reliure magnifiqueament equip&. oil je vois travailler trois semninaristes.
Vers dix heures, nous partons pour Los Angeles. Jusqu':'
Santa Monica la route que nous suivons longe la mer. Ici encore nous voyageons entre des bois de citronniers, de novers et
d'orangers. Dans les champs, sur des centaines de metres de
profondeur, il y a des rangees de haricots, de piments. de cacottes, etc.. que de nombreuses prises d'eau permettent d'arroser
copicusement. Nous sommes ici dans la region la plus fertile dla Californie. A Santa Monica, nous quittons le rivage de la mer
pour nous diriger, a angle droit. sur I.os Angeles, par une belle
avenue d'une vingtaine de kilomitres, presque entierement bordee de maisons.
Nous dinons au Petit Smruinaire. Puis, sur une heureuse
suggestion de M. Marshall Wine, I'ancien Visiteur, tandis que
le Tres Honor4 Pere et M. Stakelum vont saluer i'archevque
et recevoir le clerg6, je visite la ville en auto avec un confrere.
Nous parcourons en tous sens le territoire de Los Angeles, et
nous passons a plusieurs reprises par le quartier de Hollywood.
M.. Mc Cloy me signale l'habitation de plusieurs vedettes du cinema, et nous longeons un des plus grands studios. Dans la soiree, visite i nos confribres de la paroisse Saint-Vincent. Darns
leur eglise, j'admire des retables et des statues de bois, d'un
beau travail. Pour le souper, nous sommes les h6tes de la comtesse Doheny qui a invitd avec nos confreres, I'arche\vque, Mlonseigneur lc Intyre, ses deux auxiliaires et des notabilitLs eccldsiastiques et civiles. La comtesse habite un immeuble magnifiquement mauble et enrichi de tresors artistiques de tout
genre. Au rez-de-chaussee, j'admire cinq tableaux representant
les cinq sens. R6cemment, la comtesse a fait I'acquisition dans
une vente a Londres d'un precieux manuscrit qui fut peut-6tre
ddrob i l'archevech6 de Paris quand les r6volutionnaires de
juillet 1830 le mirent au pillage. Ce manuscrit contient les attestations relatives aux miracles oper6s par I'intercession de
saint Vincent. Depuis notre retour en France, le Tres- Honord
PNre a repu pour nos archives ce prdcieux document que la
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comtesse a fait magnifiquement relier. Le menu que l'on nous
sert est modeste, car notre h6tesse ie \eut pas que des eccle.iastiques fassent chez elle un banquet. Mais on nous le sert
alans de la vaisselle d'argent et de vermeil : et e'est dans des
\erres de cristal que nous boirons de l'eau. Pendant le repas,
je converse avec l'un des t'•\ques auxiliaires dont je suis le voisin. Commence en anglais, I'entretien se poursuit en italien, car
mon interlocuteur a passe plusieurs ann6des a Iome. Nous parIons de la Ville Eternelle. et aussi de J.i usalemt. uii Monwiigneur est alle r4cemment en pi!erinage. 11 me donne des d6tails
tres intdressants sur la situation religieuse du diocese, et notaniment sur I'attitude des protestants. Plusieurs pasteurs n'ont
plus la foi. L'un d'entre eux lui a m6me dit qu'il ne trouvait pas
convaincantes les preuves de I'existence de Dieu, Un pasteur
a quittd la confession A laquelle ii appartenait pour se declare:"
(< catholique libteral ) (!). II a emprunti an catholicisme beaucoup de ses pratiques, y compris la confession. Mais son epouse
s'etant montree jalouse parce qu'il entendait les confessions, I.,
pasteur accommodant lui a installe dans I'tglise un confessionnal oft elle entend les confessions des femmies (!) A la fin du
souper, Monseigneur Me Intyre dit quelgues mots aimables it
I'adresse du Tres Horor6 Pere. 11 remercie les colfreres de leur
ddvouement et annonce qu'il va nous confier dans sa ville archi6piscopale une deuxiifme paroisse dont I'eglise sera placee sons
le vocable de la AlMdaille Miraculeuse.
7 novembre. - D[ s la matinee, nous visitons deux maisons de Sceurs, puis nous allons passer quelques instants avec
nos confreres espagnols qui ont une paroisse i Los Angeles pour
ceux des habitants de la ville qui sont d'origine mexicaine et
parlent espagnol. Le Supdrieur nous fait un accueil tres cordial. Sa petite dglise est, parait-i!. un ancien temple japonais.
En ce moment, il fail construire des 6coles. Parmi les jeunes
gens de sa paroisse il a trouv4 les el6ments d'une fanfare qui
a ddjh remportd de beaux prix dans les concours. Nous revenons
diner A l'h6pital, et a treize heures, nous partons pour 1'adrodrome. C'est plus de la moitie des Etats-lnis que nous allons
traverser d'Ouest en Est. Aussi la nuit est-elle tombee depuis
longtemps quand nous arrivons A Dallas. Avant d'y parvenir,
je puis apercevoir de nombreux puits de p6trole surmontes de
flammes dues 4 la combustion des gaz qui s'dchappent en mnme
temps que l'huile jaillit des profondeurs du soi. Les confrlres,
qui desservent A Dallas, la Trinity Church, nous attendent '
I adrodrome et. c'est chez eux que nous soupons et passons '.:
nuit.
8 novembre. - Les Filles de la Charitd out trois maisons
A Dallas : deux ecoles et un hOpital. C'est a l'hopital que nous
cd61brons la sainte masse. Nous visitons ensuite cet dtablissement. Il est parfaitement dquipd. On y trouve mme une petite
imprimerie pour les papiers administratifs de l'h6pital. Nous
allons ensuite faire visite a I'archevdque. Monseigneur Lynch
a bientot quarante ans d'dpiscopat, puisqu'il fut sacrd en 1911,
h l'Age de trente-neuf ans. Nous causons longuement, et il dvoque avec un visible plaisir de lointains souvenirs. Son auxiliaire,
que nous allons voir ensuite, se montre fort aimable. 11 nous
dit la tristesse que lui cause la ponurie du clerg6 diocesain et
la necessite oil it est de laisser sans secours religieux des groupes nombreux de catholiques. Au retour, nous passons pros
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pa"
d'un lasLe imuneuble qui fut jadis une universite dirigilr
nos confreres. Faute d'616ves, cette universit6 a diu fermier ses
portes, et il y a 1l aujourd'hui une Hiyh School dirigde par les
PNres J6suites. La matinee se termine par la visite de l'ecol,
paroissiale tenue par les Filles de la Charit6, qui se trouve en
face de la maison des confreres. Leurs enfants nous donnent
une s6ance recreative de couleur bien locale, car elle est consacr6e a la glorification du Texas. Le garconnet charge de nous
complimenter est costume en cow-boy. Emu, sans doute, par
i'importance de son rOle, il perd pied tres vite et demeure court.
Mais les chanteurs executent fort bien leurs divers morceaux.
On nous dit que le Texas a les yeux fixes sur nous et que nous
ne pouvons nous derober a son regard. On y c61ebre I'amour
de l'ind6pendance si profond6ment enracinB dans le coeur des
Texans. u Don't fence me in , : ne m'entourez pas de barriires !
Les Soeurs ont une autre 6cole a Dallas, celle qui revoit
les enfants mexicains. Les plus jeunes, ceux du " Kiuieryarten ,, nous donnent, eux aussi, leur s.ance recr6ative. Costumes en mexicains, ils executent, seuls ou par groupes, quelque.;
danses bien rdussies. On les sent pris par le jeu. J'admire la
beaut6 des costumes, en sole verte, rouge, lteue, couverte de paillettes et de perles qui etincellent. Nous partons pour Sherman.
oul nous passerous la nuit au petit hbpital que les Filles de ia
Charite dirigent dans cette ville. Grande est la joie de ces
bonnes Sceurs qui n'osaient espirer la visite du Tres Honor6
Pbre I
9 novembre. - Nous repassons par Dallas, pour aller diner A Waco, qui se trouve au sud de cette ville. En chemin, noutraversons de vastes champs de coton oi la cueillette n'est pa,
encore terminee. Presumant la permission du propriLtaire d'un
champ, j'ai pris une boule de coton soyeux et une capsule endommagee par le a boll weevil ,.Ce parasite qui pond sesaeufs
dans la capsule du colon, fut longtemps un flau pour le a cotton belt ,,,
et il y cause encore de s6rieux d6gits. L'accueil que
nous recevons b l'h6pital de Waco est des plus aimables. Noudevious passer dans cette maison la soiree et la nuit. Mais on
avait oubli que 1'6vNque rdside non pas A Waco mais & Austin. II nous faudra done quitter Waco dans l'apres-midi. Grande
deception pour les Soeurs qui se faisaient une joie d'assister demain 4 la messe du Tres Honor6 P6re. Elles en font .genreusement le sacrifice; non sans quereller aimablement M. Stakelum.
Elles aurcnt d'ailleurs une compensation appreciable : la conlerence que leur donne le TrBs Honord P6re avant notre depart.
A titre exceptionnel. Et pour nous prouver leur joie reconnaissante des quelques heures que le Supdrieur g6ndral leur a accorddes. elles nous offrent de gracieux cadeaux, souvenirs caracteristiques du Texas, tel ce joli pistolet dont la crosse blanche s'orne d'une tote de boeuf tr6s fine. Un ami des Sceurs nous
prend dans sa puissante a Pontiac ,, et nous franchissons rapidement la centaine de kilometres qui odparent Waco d'Austin.
10 novembre. - Austin, capitale du Texas, a une population d'environ quatre-vingt-dix mille Ames et poss6de deux maisons de Soeurs, un h6pital et une maison d'enfants. Nous iogeons
a l'h6pital. Les confr6res de la maison de Pampa, que nous
n'avons pas le temps d'aller voir chez eux, viennent saluer ici le
TrBs Honord Pere. Dans la matinee, nous faisons visite au
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Home de la Sainte Enfance. M. Guyot, SupBrieur du Seminaire
de San Antonio, vient nous chercher. Avant notre depart, nous
allons saluer 1'6v0que d'Austin. Monseigneur Reicher. Nous arri\ins juste h temps, car, dans quelques instants, il va partir
pour W\ashington oh il assistera & la reunion aunuelle de 1'6piscopat des Etats-Unis. La creation d'un .vOchM dans cette capitale du Texas ne date que de trois ans. La pr6sence d'un 6veque catholique aurait Wtr
mal vue jadis dans cette ville, et peutMtre impossible. Mais les prejup6s conlre le catholicisme sont
en train de disparaitre, et l'influence personnelle de I'actif
6veque d'Austin y est pour beaucoup. II a particulibrement A
cueur la formation religieuse des itudiants catholiques dont ii
espere qu'ils seront le levain qui transformera la pAte.
Apres le diner, nous prenons le chemin de San Antonio.
C'est encore un voyage d'une centaine de kilometres, dans un
paysage semblable h celui que nous avons traverse hier, mais
plus ondul6 par endroits. Le Texas est l'Etat le plus vaste des
Etats-Unis, avec une superficie dgale N celle de la France, et
I'un des plus grands producteurs de petrole, de coton et de bdtail. La maison dont nous serons ce soir les h6tes est particulierement chore A M. Stakelum qui s'y trouvait comme Superieur, quand on le nomma Visiteur, en janvier de cette annee.
Nos confrbres y dirigent le Grand et le Petit Sdminaire. Le batiment central, construit il y a une trentaine d'annees, s'est vite
av6r6 trop petit. II a fallu le completer par divers immeubles
s6par6s les uns des autres, ce qui n'est pas 'ideal pour une
institution de ce genre. Aussi projette-t-on de construire un
vaste bAtiment rdserv6 aux seuls grands seminaristes, et mieux
adapt6 a sa destination. L'enclos du Seminaire renferne unet
uglise vieillee ddeux siecles, 1'6glise de la mission franciscaine,
qu'entourent les ruines des batiments claustraux. J'y cdlebre la
messe que servent deux petits seminaristes.
11 novembre. - Apres le diner, deux confreres m'emmenent faire un tour en ville. Nous commenfons, comme il se doit,
par visiter 1'Alamo. 11 y avait It,en 1836, une chapelle. un cloitre et un couvent, le tout entour6 de murs solides. Le Texas
venait de se proclamer Etat independant dans le cadre du Mexique. Santa Anna, qui gouvernait ]e Alexique, marcha sur San
Antonio. Cent quatre-vingts Texans se d6fendirent heroiquement dans I'Alamo pendant treize jours, contre quatre mille
Mexicains. Apres I'assaut, les cinq survivants furent massaadevint le mot d'ordre des
cres. a Souvenez-vous de I'Alamo
Texans. Nous allons ensuite I la cathedrale, bien petite pour la
population actuelle de la ville, et qu'il est question d'agrandir
Deux 4glises, de construction rceente, attirent mon attention :
Sainte-Anne, et surtout Sainte-CGcile. La facade de cette derniere ne comporte pas d'entrde. Elle est constitude par un mur
de verre epais et opaque. Ce mur est parallele a un autre, de
verre egalement, mais transparent, qui se trouve A I'int6rieur
il y a deux sections.
de 1'dglise. Dans le couloir ainsi formn,
Dans celle de gauche j'apercois des berceaux devant lesquels
se trouvent des prie-Dieu. C'est la que se tiennent les mamans
qui amenent a 1'eglise des enfants en has Age trop tapageurs. Elles
peuvent ainsi assister aux offices sans que les cris de leurs enfants derangent les fideles, grAce A la cloison de verre et aux
tapis en fibre de canne a sucre qui amortissent les bruits. Dans
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I'autre section, ily a des banes pour les enfants un peu plus
grands.
A notre retour du Sdminaire, je trouve un certain Anoire
d'ecclesiastiques de la ville invit6s A une reception en I houinur
du Tres Honore P1re. L'archev que de San Antonio n'est point
parrmi eux, car il est parti pour Washington. La reception terninee, nous nous rendons A l'arodrome. En chemin, nous lungeons le Jardin zoologique de San Antonio, qui est tres riche. et
notamment tres abondamment pourvu de reptiles. On me dic
que les gourmets vont y deguster des r6tis de serpents h sonnettes. Bon appdtit ! Nous partons pour La Nouvelle-Orleans,
dans un petit avion bi-moteur. Tant qu'il fait encore jour. je
regarde le paysage qui se d&roule sons nies veux. Le terrain
est d'abord tres boise, puis apparaissent les cultures. Ici encore,
j'apercois de noubreux puits de petrole en flammes. Ilest prbs
de vingt-deux heures quand nous arrivons a la Nouvelle-Orl1ans. Rdception au presbytZre de Saint-Etieime ; puis nous
allons nous installer A P'Hdtel-Dieu.
12 novembre. - Ce ne sera pas trop des trois jours que
nons allons passer it La Nouvelle-Orleans. Cette ville, ii est vrai.
n'est pas, comnie je le croyais, la capitale de la Louisiane (rien
de tel que de voyager pour apprendre la geographie). Ce titre revient A la ville que les Amdricains appellent ( Bdton-Rouye
de son nom franqais. Mais La Nouvelle-Orleans, avec son deiimillion d'habitants, est de beaucoup la ville la plus importante
de 1Etal. Aussi, rien d'etonnant qu'elle compte trois maisons de
confreres et que les Sceurs y aient neuf 5tablissements.
Nous celebrons la inesse en nmme temps, sous les feux de
puissants projecteurs. Un des mddecins de I'h6pital (il nest pa.
catholique) prend, en ellet, avec sa camera les principaux moments de la messe du Tries Honor6 Pere. Apres une visite a umi
maison de Seurs, nous partons pour Carvilie, a quelque soixantedix kilometres de La Nouvelle-Orldans. Le long de la route
nous voyons de grands champs de canne A sucre. A Carville, il
v a sous le nom de , U.S. Marine Hospital , un h6pital pour les
16preux. Tout habitant des Etats-Unis qui est atteint de la terrible maladie a 'obliiaLion de s'y faire soigner. L'htpital, cor
fid aux Filles de la Charit6, compte environ quatre cents malades. Inutile de dire que l'installation est parfaite. Les hospitalises ont chacun leur chambre. Ils disposent de salles de jen
d'une bibliotheque et de jeux de plein air. Un aumOnier catholique et un pasteur protestant assurent le service religieux.
Les catholiques assistent aux offices dans une jolie chapelle oil
la messe est ceiebree tous les jours saul le jour de chaque semaine oi elle est dite dans la chapelle des Soeurs pour le renouvellement de la sainte reserve. Quand la maladie est ddcouverte A temps, on en gu6rit. D~s qu'un ldpreux est signald quelque part, des spdcialistes examinent soigneusement sa parentd
pour s'assurer que nul n'v est atteint de la maladie, et pour le
soigner a temps s'il y a lieu. Celle oeuvre est vraiment belie.
Les Sceurs qui s'y consacrent menent, par la force des choses.
une vie bien isol6e. Elles n'en sont pas moins heureuses et leur
gaietd, durant les instants que nous avons passds avec elles 'i
la salle de communautW, faisait plaisir A voir.
Dans Papres-midi, nous allons A Donaldsonvile, apr&s avoir
traverse le Mississipi sur un ferry-boat. Les Filles de la Charit6 ont dans cette vil;e une High School. aux 61ves nomhreu-
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ses, car Donaldsonville est presque entierement catholique. De
retour & La Nouvelle-Orleans, nous soupons au presbytlre de
Saint-Etienne. La paroisse c6ibre demain le centenaire de sa
fondation, et le TrBs Honord P1're chantera la messe d'actioa
de graces.
13 novembre. - Dans la matinde, avant la grand'messe, un
conffere me prend en auto pourwe faire visiter le quartier de
la ville qu'on nomme a Le Vieux Carre ,,. C'est la partie la plus
ancienne de La Nouvelle-Orleans, celle qui a le mieux garde le
caractere francais de ses origines. Nous allons a la cathddrale.
l n guide nous en fait les houneurs. Dans le choeur, une grande
fresque repr6sente le d6part de saint Louis pour la croisade.
Les vitraux dvoquent les principaux episodes de la vie du saint
roi. Dans le sanctuaire et dans la nef, des pierres tombales rappellent le souvenir des drvques et des gouverneurs de la ville.
Une pancarte placee A I'entree de la cathtdrale interdit de donner un pourboire au guide. Mais, apprenant que nous sommes
Lazaristes, c'est le guide lui-mnme qui veut nous faire un cailau en nous offrant une notice sur la cathedrale et un album
de vues de la ville. 11 y a encore de braves gens ! Tout pres de
la cathedrale, un petit musie est consacrd A l'histoire de La
Nouvelle-Orleans. On y voit notamment une affiche en fran'ais promettant mille piastres A qui ramenera vivant le pirate
Lafitte, coupable de s'etre 6vade de prison, en emmenant trois
esclaves. Une autre affiche, en francais 6galement, proteste violemment contre le projet de creer un chemin de fer et tente
d'emouvoir le cceur des mires en enumerant les dangers que
cette innovation \a faire courir aux enfants. La Nouvelle-Or16ans ne veut pas 6tre un faubourg de New-York et s'insurge
contre I'OUTRAGE qui lui est fait (le mot est en lettres majusJules dans I'affiche).
Nous rentrons A Saint-Etienne pour la messe du centenaire. Elle est prdsidee par I'archevque de La Nouvelle-Orleans, Monseigneur Rumniel. La schola paroissiale exdcute lea
chants et le fait tres bien. A l'dvangile, un confrere, enfant de
la paroisse, en fait I'historique et rend hommage a I'ceuvre accomplie par les fils de saint Vincent. Pour conclure, Monseigneur exprime sa reconnaissance A nos confreres et aux Fil'es
de ia Cliariti pour tout le bien qu'ils font dans son diocese.
La soir6e est consacrde ý une visite forcement rapide des
maisons de Sours que nous n'avons pas encore vues. Puis nous
allons saluer chez lui Monseigneur 'archeveque. II s'interesse
aux choses de France, et notamment s'informe de la question
des pretres ouvriers. Nous nous rendons ensuite au De Paul Sanitarium ofi les Swours out invite un bon nombre de confreres h
souper. C'est li aussi que nous passerons la nuit. Le De Paul
Sanitarium est une maison de sant6 pour maladies mentales.
Certains des malades peuvent travailler, et nous admirons quelques spdcimens de leurs travaux, expos4s dans une vitrine :
objets de cuir repousse, statues, articles de vannerie, etc... La
vente annuelle de ces objets fournit des ressources au b6nefice
des malades. Pour le traitement des hospitalises on emploie surtout I'6lectrochoc et 'insuline.
14 novembre. - AprBs la visite d'une maison de Soeurs
que nous n'avons pu voir hier, nous partons pour Longbeach.
La route, que nous parcourons en auto, longe le Golfe du Mexique. Le site fait penser a la Riviera ; mais les eaux du golfe
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n'en ont pas, aujourd'hui du moins, le bleu profond. L.es matsons qui bordent la route n'offrent pas non plus le mwie aspect
de richesse que les villas de la r6gion de Nice ou de Monaco,
et la v6g6tation assez maigre n'est pas comparable aux jardins
de !a Riviera. Mais la chaussee, souvent double, donne plus d'allure au paysage, et la plage a plus de profondeur que sur la
COte d'Azur. A Longbeach, les confrbres ont' une paroisse, et
les Filles de la Charitd dirigent une 6cole. Au presbytere, la
gouveruante, Amdricaine de nationalit6, mais Frangaise par sa
mere, a rdcu longtemps en France. Elle est heureuse de pouvoir
parler fratnais, et elle a prepard un diner a la franqaise. Nous
partous apres le repas dans la direction de Mobile. Je note au
passage des panneaux-r6clame annoncant un jardin de reptiles.
Tous les cent nmitres environ, un nouveau placard enumýre quelques-unes des betes que I'on y trouve, et on fait savoir aux ama teurs que dans le restaurant adjacent ils peuvent manger des
serpents & sonnettes cuits au lait. Le eas du Zoo de San Antonio
n'est done pas. unique.
Nous n'arrivons i Mobile que vers dix-neuf heures parce
que notre chauffeur s'est conforms scrupuleusement aux directives des signalisations qui prescrivaient de ne pas dCpasI'licure.
ser cinquante, treute-cinq et meme vingt-cinq milles
Nous admirons cette docilit6. Mais le retard sur I'horaire prevu
est d'autant plus regrettable que L'dveque de Mobile, Monseigneur Too'an, et un certain nombre de personnalites eccl6siastiques invit*es par lu. nous attendent dans un grand restaurant
e la ville oi Son Excellence a voulu recevoir le Tres Honor:
Pere. Au milieu des invites nous apereevons M. Leary qui est
venu A notre rencontre, car nous voici de nouveau dans sa province. A la fin du repas, Monseigneur Toolan dit quelques mots
aimables pour le Tres Honor6 Pere qu'il connait bien, et pour
M. Leary. 11 serait heureux d'avoir plus de nos confreres dans
son diocese oiu pour l'instant nous n'avons qu'une maison, celle
d'Opelika, a laquelle se rattachent les cures de Phenix City.
Auburn, Lanett, Alexander City, desservies chacune par un
confrire. Monseigneur a voulu que pour la nuit nous fussioni tous les trois les hbtes de l'6vech4. Il nous emmene done chez
lui apres le repas. La soiree se prolonge de fagon tres agrdablt.
Monseigneur nous raconte avec humour d'amusantes histoire-.
Celle-ci, par exemple. Au cours d'une recente tournde pastoralP,
il entendit un noir dire a un autre : a C'est le Pape ! , A quoi
le second rdpondit en homme informd : a Je le savais avant qu,"
tu ne me le dises ! n Monseigneur nous parle aussi de son recent
voyage i Rome et nous dit I'admiration qu'il 6prouve pour le
Souverain Pontife, et son emerveillement dele voir supporter
sans flichir les fatigues de l'Annde Sainte. II nous offre des rafratchissements qu'il a la simplicitd charmante de prdpare;
lui-mdme. C'est seulement & vingt-deux heures que nous nous
retirons dans nos chambres.
15 novembre. - II y a, i Mobile, cinq maisons de Filles de
la Charitt. Nous cdl6brons la sainte messe dans la chapelle de
la Saint Vincent's School, qui est toute proche de l',dvech. Monseigneur vient prendre avec nous le petit dejeuner. Apres un
rapide entretien avec les Soeurs des autres maisons, qui .sont
venues assister h la messe du Tris Honor4 Pere, nous sommes
fetes par les jeunes filles de la High School qul a 6t0 fondde
par l'archev6que. Leur fanfare execute plusieurs morceaux
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avee autant de precision que de brio. J'avoue que j'etais assez
surpris de voir des jeunes filles jouer du piston, de la clarinette,
du trombone, du cor d'harmonie et du tambour. Elles s'en tirent
a la perfection.
Dans la matinee, nous devious aller visiter les Saeurs des
autres maisons. Mais Monseigneur Toolan veut que nous allions
d'abord voir I'Leuvre du Pere Warren en fa\eur des noirs. Nous
partons done pour le village qui porte le nom poetique dlp
a DaphAnd . Nous longeons la haie de Mobile qui permet aux
bateaux de fort tonnage eux-mIles d'arriver jusqua cette ville
qui est specialisee dans les constructions maritimes. Au sortir
de Daphnd, nous voici cliez le PBre Warren. Ily a deux ou trois
ans, on ne comptait dans ces parages qu'une vingtaine de noirs
iatholiques. Emues par cette situation, quelques-unes des grandes eleves de la High School de lonseigneur Toolan se sont
inises A catdchiser les Noirs. Puis, des religieuses ont ouvert
une icole. On a construit une nodeste chapelle. Le Pere Warren, qui la dessert et a la charge des noirs catholiques, est tres
touche de notre visite. II nous conduit dans les trois salles de
classe. Les enfants sont une soixantaine, dont le tiers environ
de catholiques, et plusieurs se pr6parent A le devenir. C'est une
oeuvre bien touchante, et promise a un bel avenir puisqu'elle
ben6ficie de tels ddvouements.
Au retour de Daphnd, nous visitons deux maisons de Filles
de la Charitd, qui se touchent : 'H6pital de la Providence et
!e Allen Memorial Home. On reconstruit l'h6pital et on espere
que les travaux seront termines dans un an. Nous recevons de
la part des Saeurs un accueil trbs cordiai et il est bien regrettable que nous ne puissions pas rester plus longtemps. Aprbs le
repas, nous prenons le chemnin de la gare, avec arrat dans une
autre maison de SGours. Peu avant I'arriv6e du train, nous sommes rejoints par Monseigneur Toolan. Sur le quai de la gare
des gens le recomnaissent et le saluent avec une respectueuse
famiiiaritd : a Good afternoon, bishop ! , (Bonne apres-midi,
6vque !) II rdpond aimablement et avec un bon sourire. C'est
vraiment un pere au milieu de ses enfants.
Quatre heures de voyage nous conduisent a Montgomery.
J'apercois en cours de route des bois de pins r6sin6s et des scieries oh i'on debite des planches. Et cela me rappelle le pays
natal. Sur le quai de la gare de Montgomery, je suis surpris
du grand nombre d'ecclesiastiques qui nous attendent. II y a
t1,en effet, avec nos confreres d'Opelika, de nombreux pretres
de Montgomery et les environs. Ils soupent avec nous A l'H6pital Sainte-Marguerite. J'ai pour voisin de table un cure de la
ville, Monseigneur Rogers. Sa conversation est tres intAressante.
II me dit que Montgomery ne compte qu'une faible minorite de
catholiques. Mais le catholicisme est en progres et on se montre
de plus en plus sympathique a son 6gard. L'h6pital a une ecole
d'infirmires. Sur environ quatre-vingts leves, quatre ou cinq
seulement sont catholiques ; et ce seul fait prouve assez dans
quelle estime on tient les Sceurs. Ces demoiselles ont prdpard
une seance A laquelle nous assistons apr s le souper. Elles executent plusieurs chants et souhaitent la bienvenue au TrBs Honord Pere qui leur r6pond avec beaucoup d'%propos et de coeur.
Monseigneur Rogers nous emmene voir
16 6ovembre. I'oeuvre du Pere Purcell. Le Pbre est un ancien Passionniste qui,
touchd de l'abandon dans lequel vivaient les Noirs, a obtenu
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Iautorisation de quitter sa communautd pour se consacrer totalement a lear service. Dans la banlieue de Montgomery il a
realise en leur faveur une oeuvre splendide, mise sous le patronage de saint Jude. On y voit, c6te a cote, un hopital, une eglise
et une ecole. L'hlpital h'est pas encore ouvert. On procede aux
derniers am6nagements, et l'inauguration aura lieu a une date
tr;is prochaine. Les Noirs vont avoir la pour eux un etablissement muni des derniers perfectionnements. L'dglise est deji
:i\rr;e au culte et sert d'dglise paroissiale pour les noirs des
environs. Le batiment scolaire abrite A la fois ecole Blementaire et high school. Nous trouvons le Phre Purcell dans une
modeste petite chambre. II est malade depuis longtemps. II
accueille avec beaucoup de cordialitd le Tres Honord Pire qu'il
connait depuis longtemps et lui dit son regret de n'avoir pu
a cause de son dtat de santd, 4tre des notres, hier au soir.
Dans 1'apres-midi nous partons pour Opelika, situd a u:e
soixartaine de kilometres au nord-est de Montgomery. Le Supericur de la maison de nos confreres, M. Harris, dtait gravenient malade, et devait mourir quelques mois plus tard. Le
Tri's Honore Pere, qui l'avait vu jadis florissant de santd, est
tout dmu de le retrouver i l'1'tat de squelette vivant. M. Harris
veut cepernant assister au souper oif ont 6td convids les confreres qui exercei:t luii- ministere dans les localitds de la r6gion.
Je suis chariue de la franche gaitd qui prdside au repas. L'un
des convives est i.ll rdceinment a Rome et a Fatima. On lui
fait raconter son voyage qu'il narre avee beaucoup de candeur,
de verve et d'dmotion ; et nous recevons en cadeau un chapelet
beni par le Saint-Pore et qui a touch6 tous les sanctuaires
visitds par notre confrere au cours de son double plierinai-.
11 y a peu de catholiques dans la ville
17 novembre. meme d'Opelika. Mais nos confreres comptent des paroissiens
dans des localitds de la region, parfois assez dloigndes. Plusieurs
d'entre eux sont venus ce matin, de trente ou quarante kilomnetres, assister i la messe du TrBs Honord Pere, et certains y
ont communid. Nous sommes ici en pays de mission. comme c'est
le cas dans plusieurs Etats du Sud. A midi, nous recevons a notre table, avec les convives de la veille, qui sont revenus, des
pritres de la Congrdgation de la Sainte-Trinitd, socidtd fond~e
par un de nos confreres. Ces pretres, qui sont au nombre d'unp
centaine actuellement. s'adonnent au ministAre paroissial en
menant la vie commune. Ils se disent nos freres, et je m'aperoois qu'en effet leurs relations avec nos confreres sont trbs cordiales.
A quinze heures et demie, nous prenons le train pour Birmingham oi nous arrivons trois heures plus tard. Ici encore,
le nombre des catholiques est trbs rdduit : cinq mille environ
pour une population d'un demi-million d'Ames. Parmi les nurses de l'h6pital oi nous descendons it n'v a presque pas de catholiques. AprBs le souper, malgrd I'heure ddja tardive, les Soeurs
nous reooivent h 1'extr6mitd d'un corridor, dans le nouveau batiment. Peut-Atre est-ce leur salle de communautd provisoire '
Plus vraisemblement, elles nous y ont convoquds pour ne pas
troubler le repos de leurs malades. Elles nous souhaitent en
effet la bienvenue par la bouche de fune d'entre elles, et toutei
nous chantent ensuite leurs voeux. On les sent tres heureuses
de recevoir le TrBs Honord P1re, et elles le lui disent avec un
accent tres filial.
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18 novembre. - Apres la messe, nous niontons sur la terrasse du nouveau bAtinieut de I'hipital. On y a une belle vue
d'ensemble sur la ville. Mais les fumnes qui trainent sur Birmingham et qui s'epaississent en nuages a I'horizon. disent vile
le caractere de la cite. Ccst un grand centre industriel. Elle le
doit au fait que 'on trouve en abondance dans ses environs
les trois 61ements de la fabrication de 'acier : le mineral de
fer, la chaux et le charbon. Dans l'apris-midi nous partons en
avion pour Evansville, qui se trouve a la limite meridionale de
l'Etat d'ludiana. 11 nous faut changer d'avion en cours de route
et attendre deux heures ;elui qui nous amnne a Evansville. A
l'aerodrome de cette ville, I'aum inier des Soeurs vient nous prendre et nous conduit A l'hopital Sainte-Marie of nous recevons
des Filles de la Charitd un accueil charmant.
19 novembre. - A la messe du Tri's Honor6 Pere assistent
ct communient, avec les Sceurs de l'hupital. et celles de I'autre
maison de Sceurs, la St Vincent's Day Nursery, un certain nomhre d'infirmibres. Dans la matinee, nous allons visiter la Nursery. La maison ne compte que trois Sceurs. En effet, comme le
dit le nom de I'dtablissement, les enfants qu'on y recoit ne passent ici que les heures de la journ6e. La maison habit6e par les
Sceurs est un be) idifice, qui a jadis servi de residence A un gouverneur de la ville. Les enfants n'y viennent que pour leW
repas. Le reste de la journee se passe pour eux dans la " gran
-e ,. maison distante d'une centaine de metres de l'habitation
des Sceurs et qui se trouve dans le meme enclos. Tout y est
specialement amenag6 pour ces petits : salle de jeux. dortoir,
lavabos, etc. J'admire le nombre et la vari6te des jouets mis a
leur disposition. Peu de ces enfants sont catholiques. Mais
grace A leur presence ici, les Sceurs peuvent exercer sur leurs
mamans une salutaire influence.
Dans 1'apres-midi, reunion de toutes les Soeurs A I'h6pital.
Elles sont tres gales. On me demande une legon de chant gr&gorien. Puis nous dcoutons quelques disques : chants irlandais,
indlodies de noirs, musique instrumentale. Parmi les Sturs, je
retrouve avec plaisir la Supdrieure de !'h6pital de Milwaukee.
Elle est venue ici avee deux de ses compagnes qui Ataicnt abs.entes de Milwaukee lors de notre passage dans cette ville. afin
de leur procurer la consolation de voir le Tres Honor6 Pere.
A seize heures, nous prenons le train pour Nashville oO nous
arrivons trois heures plus tard. Ici encore nous sommes accueillis sur le quai de la gare par un certain nombre d'eccldsiastiques entourant 1'aumonier de l'h6pital. Le cort6ge s'organise, et nous sommes pr6ecd6s jusque chez les Sceurs par un
motocycliste et un car de la police qui nous fraient le passage
dans les rues de la capitale du Tennessee. Tous ces bons pr4tres
soupent avec nous A l'h6pital.
20 novembre. - Dans la matinde, je regois la visite d'une
jeune Francaise, professeur A l'Universit6 noire de Nashville.
C'est une excellente chretienne qui, non seulement communie
tous les jours, mais recite quotidiennement le br6viaire, et
trouve un grand charme A cette recitation. Agrg6e des sciences, elle a rdpondu a I'appel du recteur de cette universitd qui
voulait perfectionner I'dquipement scientifique de sa maison.
Elle est heureuse de se ddvouer au progres ntellectuel et moral
des noirs qui sont ici trbs nombreux. Mais elle s'exprime avet:
quelque vivacit6 sur la question des races et je crols qu'elle
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manque d'cquit6 dans son appreciation de la conduite des catholiques amnricains dans ce domaine. Jo n'en ronds pas moins
hommage au bel exemple que donne sa vie et au tlmoignage
qu'elle apporte au catholicisme dans ce milieu universitaire..
Dans I'apres-midi, M. Leary et moi, nous faisons une promenade en auto dans Nashville. Au passage, nous aperceevun-;
dans le pare de la ville, un monument qui reproduit le Parthenon et qui abrite un mus6e d'art. Nashville s'appelle, en effet.
l'Athenes du Sud des Etats-Unis, et ce norn lui est miritW par
I'intensit6 de sa vie intellectuelle. Les infirmieres de l'hopital
font honneur a cette reputation de leur cit6. Elles nous offrent
une seance littlraire et musicale de tous points rdussie, dans
leur auditorium. Nous 6coutons une s6rie de chants fort bien
executis, dont plusieurs sent emprunt6s A des musiciens fran-cais, tels que Franck, Chausson et Debussy ; puis une artiste
joue avec beaucoup de nuances un morceau de violon. Le toul
est dirig6 par le maestro Perrotto et accompagn6 au piano par
sa jeune dame. Une infirmi6re lit un beau po6me qui a pour
titre t La main du Pretre ,, et on termine par le recit de la
mort de Jeanne d'Arc. par Bernard Shaw. Aprbs la seance, ces
demoiselles nous inviteut gracieusement a prendre le th6 avec
elles. Nous quittons Nashville h vingt heures trente.
21 novembre. - Une nuit de voyage par chemin de fer
nous conduit a Pensacola, oi nous arrivons vers sept heures dE.
matin. Nous sommes ici & l'extr6mit6 occidentale de iEtat de
Floride. Les Soeurs y dirigent I'h6pital du Sacr-Cioeur. Leur accueil est tres aimaible, et nous regrettons de ne pouvoir passer
chez elles que la matinie. car il nous faut prendre l'avion pour
Jacksonville a midi trente. L'adrodrome est situ6 a quelque distance de la ville. Nous v sommes conduits par deux policiers e;.
motocyclette, et accompagnds par plusieurs ecchlsiastiques et
des docteurs de l'h6pital. Sur le terrain d'aviation, j'apercois un
certain nombre de petits appareils de tourisme. Beaucoup de
particuliers ont ici leur avion personnel. Par beau temps, et
de jour; ce dolt Etre un moyen de locomotion tres pratique et
trWs agr6able.
Pour gagner Jacksonville, nous devons traverser dans toute
sa largeur le sommet de la Floride septentrionale. Comme nous
voyageons en plein jour. et que je suis pr6s d'un hublot, loin
des ailes de I'appareil, je puis regarder h loisir le paysage oti
se succ6dent champs et forets. Par endroits, on croirait a des
incendies. Ce sont, sans doute, de grands tas d'herbes s6ches que
l'on fait briler. Nous arrivons A Jacksonville vers seize heures
Jacksonville est situde sur les bords de la Saint John's River. A
l'entree de l'estuaire par lequel ce cours d'eau se jette dans
'Atlantique. La maison des Soeurs se trouve sur les bords do
la rivirre. et de ma chambre, j'ai un coup d'ceil magnifique.
Nous retrouvons ici le beau ciel et la temperature de la Californie.
22 novembre. - Les Sceurs nous out fait un aecueil tr6s
aimable et tres joyeux. Elles ont pour aum6nier un jeune pretre irlandais qui est venu demander au climat de la Floride le
retablissement de sa sant6. L'ancien aumonier de I'h6pital continue i y r6sider, il a I'autorisation de e6lebrer la messe en demeurant assis & cause de ses infirmitds. A diner, nous avonh notre table deux docteurs tres aimables, qui connaissent la
France. Ils nous font un grand Bloge des Soeurs. A la cuisine,
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j'ai rencontre une Franýaise. originaire de la rtgion det Sanmur. mariee A un soldat amnricain pendant la guerre de 19141918. Elle est heureuse de pouvoir parler francais pendant
quelques instants. Nous quittons Jacksonville par le train. Au
bout d'une cinquantaine de kilomijtres, nous p~n6trons danu
I'Etat de Guorgie. et je puis \oir de nouveau des paysages qui
me rappellent les Landes, car la (Corgie est un des plus grands
producteurs de bois de pin maritime. 1Malheureuseinent la nuit
est dejk tonmbe quand nous traversons Sarannah oh se tient le
grand marche mondial des produits resineux.
23 norvmbre. - Nous arrivons a Baltimore a sept heures du
matin. Le Tris Hlonor6 PIre et M. Leary vont profiter des joursuivants pour visiter quelques maiscns de S(eurs. Pendant rc
temps, je serai I'hute de nos confreres de Brooklyn et je pourrai complter. ou du moins pousser plus avant, ma connais
sance de New-York. An moment de mon depart. dans I'apremidi, une lettre de Paris m'apporte une nouvelle bien triste et
hien inattendue : M. Collard a 6t! trouve mort dans son lit.
il y a quelques .jours. Je suis bien peind de la disparition de
ce cher confrere. que je connaissais depuis cinquante ans et
avec qui j'ai toujours eu les relations los plus cordiales. Sa disparition est une perte sensible pour les Missions et pour l'Uuvre
de la Sainte-Agonie. Arriv6 A New Jersey, je prends le car du
chemin de fer qui, aprEs nous avoir fail traverser en ferry
boat le Hudson River, me conduit A Brooklyn. Au terminus, je
suis accucilli par le bon M. Farrell qui porte alligremnent ses
quatre-vingts ans. Mis h ma disposition par l'aimable M. Garcia,
Supdrieur de Brooklyn, il se fera moon guide pour ma visite de
New-York dans la journde de demain.
23 novembre. - En compagnie de MM. Farrell et Hummel
je vais d'abord \oir la cathddrale 6piscopalienne de St John the'
Divine. C'est un bel 6difice gothlique dont la construction a ddej
cottd quelque vingt millions de dollars et n'est pas encore
ache\de. A I'inttrieur. sur le mur de droite, des vitrines contiennent des calices, des patcnes, des ciboires de diverses dates
et provenant de differents pays. I'n pasteur attache au service de 1'6glise, nous aborde et s'offre A nous donner quelques
renseignements. J'apprends par lui que les chanoines disent tous
les jours en comlnun v\-pres et complies, mais ricitent en particulier le reste de l'office. J'allais oublier de mentiomner les
belles portes de bronze que j'ai admirdes sur la facade et qui
rappellent celles de Santa Maria dei Fiori h Florence.
Nous allons ensuite voir le magnifique ensemble, nomm6
, Les Cloitres ,. Dans un cadre Avoquant un monast6re, Rockfeller a rassemblh un grand nombre d'objets d'art du moyen
Age : statues, peintures, tapisseries. objets d'orf6vrerie, portes,
fragments de cloitres. J'admire tout particulibrement une magnifique porte flanquie de deux belles statues et la splendide
tapisserie qui raconte la chasse i la licorne. Il y a aussi de
beaux triptyques et tableaux sur bois. Le musee possede depuis
quelque temps le fameux acalice d'Antioche ). II faudrait pouvoir passer ici deux ou trois jours. H6las, ! Nous achevons cette
matinee par un peierinage & sainte Cabrini dont le corps est
vdn6rd dans l'h6pital dirigý par ses filles.
C'est vendredi Au restaurant de I' u Ancre n nous pouvons faire un excellent repas maigre. AprBs le diner, nous parcourons en voiture quelques quartiers de New-York, notamment

-

164 -

Harlem, le quartier des Noirs, et les BronR.
Nous jetons un
coup d'oeil sur runiversitO de Fordham dirigee par les P6res
.TJsuites et nous rentrons a Brooklyn \ers dix-sept heures.
25 novembre. - Je sors a\ec M. Hunniel malgrd un temps
deja bien mauxais et qui menace de devenir affreux. II pleut &
torrents, le vent soulfle avec violence. Nous visitons un mnusbe
d'art ancien. Puis nous dinons aujourd'hui encore a 1' , Anchor
Hotel ,. En route, nous venons en aide a une pauvre femnie
ddsemparee. Les che\eux ýpars. les habits trenmps, elle a vainement tentd de gagner sa maison qui est assez proche. Nous
la prenons dans notre auto dont nous avors eu du mal a ouvrir
la porte contre la poussie du vent. et nous la ramenons chez
elle toute tremblante d'ijiotion. Elle ne sait comment nous dire
sa gratitude. Apris le diner, nous allons visiter un curieux
musee d'art indien. lais le gardien nous prtvient \ite qu'en
raison du temps qu'il fait et de la tempete qui se prdpare, it
a recu l'ordre de fermer les portes du musee. Nous repartons
done sous un ciel d'un noir encre de Chine. De tous c6tts ce
ae sont que vitrines ddfoncdes par le vent, panneaux jet6s a
terre, arbres brisds ou d6racines. La radio que nous ocoutons
vn cours de route recommande a ceux qui peuvent rester chez
eux de ne pas sortir cette nuit, car la tempete va s'aggraver.
Je pense aux pclheurs qui sont en mer. Puissent-ils Utre prevenus A temps pour 6chapper au naufrage ! Le Libertd ne doit
pas etre. en ce moment, bien loin des cotes de I'Amerique du
Nord. Ses passagers seront sans doute bien secouds. Espdrons
qu'il n'aura pas trop de retard et que notre voyage de retour se
fera dans de meilleures conditions.
26 novembre. -- Je rentre A Philadelphie. Le a Vincentian
Club n donne aujourd'hui son banquet annuel auquel la pla'.'
du Trbs Hlonor6 Pere est tout indiqu6e. C'est lui, en effet, qui
ttant Visiteur de la province orientale des Etats-Unis, a presid6 h la fondation de cette organisation destinde A venir en
aide aux missions de Chine. Quand j'arrive h Germantown ojc
se demande si le principal invit6 sera de la fete. Car le Tr;s
Honore Pere et M. Leary ne sout pas encore arrivds de Baltimore, leur train avant un notable retard & cause' des degaIts
causes par la tempUte d'hier. Ils arrivent cependant un pen
avant treize heures. La salle. pourtant, vaste, es? remplie de
convives. A la fin du repas, des chanteurs benivoles nous font
entendre quelques morceaux de leur repertoire. Puis. les jeunes gens de I'Action Catholique jouent avec beaucoup d'art unf.
scene dvoquant le sacrifice de sa vie fait par M. Dufour pour
sauver celle de Monsieur Vincent, gravement malade. Apres Itdiscours, c'est un long d6fil6 des invitds qui viennent saluer
a Father Slattery a. Je suis heureux de constater une fois de
plus la \endration dont est l'objet le Tres Honord Pere, et la
chaude sympathie dont jouit la Compagnie dans le monde des
laiques. Le soir. aprbs le souper. j'ai un long et intdressant
entretien avec Monseigneur Krause, le g6ndreux confesseur de
la foi en Chine. Ii me parle de la situation religieuse dans ce
pays et en Pologne. II pense que l'Eglise verra des jours tres
durs, mais sa confiance demeure indbranlable.
27 novembre. - A dix heures et demie, le Trbs Honord Pbre
chante la grand'messe, avec assistance au tr6ne de Son Excellence le cardinal Dougherty, archeveque de Philadelphie. Les
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seminaristes chantent fort bien une messe de Cyprien Boyer.
A 1'46,angile. un prelat, Monseigneur Mc Nalty, nous parle de
I'Assomption de la Sainte Vierge et souligne les vertus qui
valurent A Marie, cette glorification anticipee. Au diner, qui
groupe, avec les confreres de Germantown et ceux d'autres
maisons de la ville, un bon nombre de notabilitds echltsiastiques. je m'entretiens a\ec plaisir avec mon voisin, SupDrieur
du Grand Seminaire de Philadelphie. Dans l'apres-midi nous
allous faire nos adieux A diverses maisons de confreres et saluer
une demoiselle, grande bienfaitrice de la Congrigation. Puis,
nous prenons le chemin de Bangor. En route, nous traversons
, Bethlehem ,,eclebre par sa production de l'acier. Bangor est
un centre d'extraction de I'ardoise. Mais la nuit est tombee quand
nous y arrivons. et nous ne pouvons voir les carrieres d'oi on
I'cxtrait. Nos confreres de Bangor sont tout heureux d'une
visite sur laquelle ils n'osaient compter. Apres avoir soupd
rapidement dans leur presbytere. nous allons voir 1'6cole construite sur la paroisse italienne A Roseto, dont nos confrires ont
aussi la charge. Bel edifice, qui atteste la gnderositd d'une minorite catholique. Non contents de cette rdussite. nos confreres
revent d'une High School, car il n'y a pas de centre d'instruction secondaire catholique dans un rayon de vingt-cinq, milles,
au grand ddtriment de la foi de la jeunesse. On espere que
I'autorit diocdsaine aidera i la r4alisation d'un projet de si
grande importance. II est vingt-trois heures quand nous rentrons a Germantown.
28 novembre. - Nous partons pour Princeton, oi( se trouve
l'Ecole apostolique de la Province. En route, arret & Trenton.
pour y saluer le jeune et actif &vuque du diocese. Tout recemment arriv6 i Trenton, il s'intdresse beaucoup A l'instruction
religieuse de ses diocesains et tdmoigne beaucoup de bienveillance a nos confreres de Princeton. Nous trouvons ceux-ci h
1'Ecole apostolique. Mais les 6lves, qui dtaient en conge, n'ont
pu rentrer A cause des d6egts causes par la tempete. J'admire
l'installation de 1'6cole et surtout le bijou qu'est la chapelle,
ornde de peintures ct de mosa'iques. et qui possode un tres bel
orgue. Apres le diner, M. King, professeur de franqais, me conduit A la celibre Universitd de Princeton. A l'entree du village
ii me signale le cottage habit6 par un professeur de I'UniversitM
et sa femme. Mine Bigelow est Beige d'origine, et elle a connu
son mari en Belgique, ofi il etait alle faire des etudes. Surpris
par 1'invasion allemande, ils partirent pour la France, et all1
rent finalement s'installer dans les Landes, oui ils furent maride
par M. Cazaux, alors archiprntre de Dax, aujourd'hui Oveque d'Lucon. en Vendee. Tous deux sont ravis de parler avec moi deLandes, de Dax,et surtout de M. Lalanne. professeur au Berceau,
et leur grand ami. Avec M. King je visite la catl'.draie et la
bibliothhque de i'Universit6. Nous apercevons I'Institut de Recherche Scientifique oil a demeur6 Einstein. C'est aussi h Prin-ceton que professe Jacques Maritain.
Nous repartons pour New-York. M. Frey, directeur de la
a Novena Band ,,offre un souper en 1'honneur du Trbs HonorS
PBre, au Carlton lHtel. J'v rencontre. avec les confreres de ce
groupe et ceux d'autres maisons, quelques laiques de nos amis.
Le repas est tris fraternel et tres gai, bien qu'on devine dans
les coeurs la m6lancolie des adieux.
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29 novembre. - Je sors avec M. Day pour une formalit6
concernant notre voyage. Puis nous allons \isiter la Biblioth;que Pierpon Morgan. Quel dommage que ce soit le jour de notre
di&part ! JP voudrais hien pou\oir m'arreter longueinent dexant
tous ces trdsors. II y a ici de pr6cieux manuscrits, des livres
d'heures et des missels magnifiquemient enlumines. La liblinthecaire nous introduit aimablement dans une salle reservee
oh l'on a groupe des autographes d'ecricains illustres. J'y )is
notamment le manuscrit d'Eug6nie Grandet, de Balzac.
Je me rends ensuite chez les Petites Soeurs des Pauvres oh
le d6sir de me voir. Elle m'appr;nn
une religieuse a tmroignf
en effet, qu'elle est parente d'un de nos confreres de France.
La comniunuaut vient me saluer. II y a li plusieurs jeunes reiigieuses qui sont arriv'es avant-hier par le Libertd. Elles me
aisent que le paquebot a Wtd terriblement secoud par la tempete
et que tous les passagers furent sdrieusement malades.
Nous rentrons A Saint John pour le diner. Puis, c'est le
depart pour le quai d'embarquement. De nombreux confreres
nous v attendent. II y a parni eux Monseigneur Krause, 'es
deux Visiteurs, le Sup6rieur de Germantown. M. Flaherty,
M. Devereaux. cousin du Tres Honord PNre. M. Dodd, M. Russo.
M. Thomas O'Connor, Supdrieur de Baltimore, M. Kieran Moran,
et combien d'autres que je m'excuse de ne pas nommer ! M. lazurkievicz n'a pu venir a cause de la perturbation apportee aux
transports par la tempete ; il en dit son regret au TrBs Honord
Pere dans un tWiegramme que nous trouvouis i bord avec heaucoup d'autres, notainnent ceux des Visitatriees et de M. Cronin.
Les derniers moments passes avee tous ces chers confrbres sur
le bateau sont bien 6motionnants. Comme il est touchant de voir
dans leur regard I'affectueuse veneration qu'ils out pour le surcesseur de saint Vincent ! Mais on va retirer les passereiles ; ii
faut se separer. Lentement le LibertW s'dloigne du quai oh il 6tait
amarr6. Les mains et les mouchoirs continuent i s'agiter Landis
que nous prenous le large et que la nuit tombe. II fait cependant
encore assez clair. pour que nous puissions apercevoir cette
fois. la statue de la Libert6. Les passagers sont peu nombreux,
et il a bien des places vidtes A la salle i manger. I.a cahine
voisine de la n6tre est inoccup6e. Nous sommes autorisds A y
d6poser nos bagages et h 'occuper pendant la journde.
30 nocembre. - Voyageant en classe cabine, c'est normalement i la Bibliotheque, sur des autels portatifs, que nous devrions c6l6brer la messe. Mais il n'y a pas de prdtre en premirre classe. Nous sommes done pris., le Trbs Honord Pere et
moi. ainsi qu'un religieux voyageant dans la mrme classe que
nous, de dire la messe dans la chapelle du LibertY. Elle est tres
belle. Ce qui attire d'abord I'attention, est une grande mosaique
occupant tout le fond du choeur et qui a pour theme : La s6paration de la terre et des eaux. Deux personnes communient .1
la messe du Trbs Honord PBre. Sans doute les Sceurs de la
Sagesse que j'ai vues hier au soir h bord doivent-elles avoir
quelque messe dans la classe u touriste ). Le religieux qui
voyage avec nous en classe cabine est un Conventuel americain,
le Pire Grassmann, commissaire provincial de son Ordre. II
s'occupe de travaux historiques, notamment de ce qui concerne
I'histoire de la jeune Indienne chretienne Tekakwitha. Ls
prieur6 ofi il reside se trouve precisdment A l'entrde du village
oi elle fut baptisde. Des fouilles ont permis au PBre Grassmann
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de retrouver le trauc de 1'enceinte du village ; et dans la partie
non encore dEgagee il espere d6couvrir les restes de la chapelle
de la mission. II se rend en France pour consulter, notamment
a Paris, A Versailles et a Chartres, des documents relatifs aux
origines religieuses du Canada. Puis il ira a Rome pour y assister au chapitre g6neral de son Ordre.
Tandis que je faisais ma visite au Saint-Sacrenient, quelques personnes sont entrees, ont fait quelques minutes d'adoration et sont sorties. Quand je sors A mon tour, elles sont
encore devant la chapelle. Un monsieur se d4tache du groupe
et vient me serrer la main. II me dit qu'il voyage en classe
Touriste, et je crois comprendre d'abord qu'il s'agit d'un PBre
Jesuite. Je me suis bien mepris. II precise qu'il est pasteur
anglican. 11 croyait que je 1'rtais, c'est pourquoi ii a conseill6
A quelques-uns de ses coreligionnaires d'assister A ma messe
et d'y communier. Je me demande aussit6t si les Religieuses
de la Sagesse ne se seront pas trompees sur sa qualit6. Ge soir,
j'ai pu me rassurer. Pendant que j'elais A la salle de lecture,
j'ai vu passer plusieurs voyageurs de la classe Touriste, & qui
on faisait visiter le paquebot. Apercevant parmi elles une Soeur
de la Sagesse, je I'aborde et je l'interroge. Elle sourit. C'est une
Canadienne franCaise. Elle me dit qu'il y a dans la classe Touriste un Benedictin et plusieurs pretres mexicains qui accompagnent des pelerins A Ronr.. Tous les matins cinq messes
seront done dites dans les locaux de cette classe. Le pasteur
anglican mange A la m4me table que les eccl]siastiques. On l'a
interrogd sur son identite, et on a Wte aussit6t fix6 sur la qualite de son sacerdoce.
La traversde se poursuit par un temps d'un calme exceptionnel, et ne comporte aucun incident notable. Nous arrivons
au Havre dans I'apres-midi du 4 dicembre Sur le quai nous
apercevons quelques cornettes de Filles de la Charite. Sans
aucun doute, ces Sceurs attendent le moment oi elles pourront
monter h bord pour aller saluer le Tres Honord Pere. Jai pitie
d'elles. car ii fait un froid glacial, et elles doivent Wtre transies.
Soudain elles apparaissent sur le pont. Ce sont les Supdrieures
des naisons du Havre. Elles connaissent bien le personnel des
transatlantiques. L'une d'entre elles s'occupe mEme de laver et
repasser le linge d'autel des chapelles du Libertd et de I'lle-deFrance. Elles seraient bien heureuses de nous offrir i'hospitalitd. Mais on nous attend a Paris. Aussi, des que les formalitds
habituelles sont terminees, nous prenons place dans le train
reserve aux passagers du LibertY. Nous arrivons en gare de
Saint-Lazare A I'heure indiquee. Mais un porteur mal inspire,
trouvant qu'il n'y avait pas assez de place dans notre compartinent. au depart du Havre, a pris l'initiative de faire enregistrer quelques-uns de nos bagages. Et tandis que le service
des douanes a fait tres rapidement et avec beaucoup de bienveillance le contr61e de ceux que nous avions avec nous, il
nous faut attendre assez longtemps en gare de Saint-Lazare
avant de pouvoir prendre nos bagages enregistrds. Plusieurs
confreres sont venus A notre rencontre, et nous prenons patience
en ecoutant ce qu'ils nous racontent des derniers dvdnements
de la Maison-MNre. II est deja tard quand nous arrivons c chez
nous ,. Et comme nous avons soupe dans le train, nous gagnons
tout de suite notre chambre.
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Voil& done termind ce long et si interessant voyage. Du
fond de notre coeur monte vers Dieu un Magnificat 6mu pour
les joies qu'ils nous a values. Personnellement, je garde un souvenir profond et ddlicieux des trois mois que je viens de passer
aux Etats-Unis DejA, du simple point de vue humain, quel
enrichissement que ce contact avee des pays si varies et, par
tant de cot6s, si differents des natres ! Sans rien enlever a
l'amour bien ldgitime que l'on a pour sa patrie. des voyages
comme celui-ci le prdservent de toute 6troitesse et rendent
impossible I'exclusivisme oui il est facile de glisser quand on
n'a jamais franchi la frontiere de son pays.
Mais surtout l'estime et I'amour de la vocation ne peuvent
que gagner & une experience de ce genre. Quel reconfort de
voir, si loin de son pays. les memes ceuvres faites dans le mome
esprit, malgr4 les diff6rences de temp6rament national et la
diversitq des conditions 6conomiques et sociales ! Quelle joie
de se sentir tout de suite en communion intime avec des frereet somurs en saint Vincent. mal-r6 ia difference de langue ! Et
comme ces liens de parent6 spirituelle sont resserrds par cette
continuit*i de .estes delicats et fraternels dont on est Fobjet I
Aussi. en terminant ce recit de notre voyage, j'6proyve le besoin
de redire une fois de plus ma reconnaissance aux chers confreres
et Sceurs des Etats-Unis. Je n'ai pu mentionner nommdment
tous ceux envers qui je suis redevable. et je m'en excuse h
nouveau aupr.s de ceux et celles que j'aurai ainsi omis de
mentionner. Du moins tous peuvent &tre assurds que souvent.
dans les chapelles de nos deux Maisons-Meres, j'dvoque leur
souvenir et que je prie la Vierge Immaculde et saint Vincent
de les combler de grfAces en retour de tout ce que j'ai requ
d'eux.
Pierre DuLAU.

SAINT-NICOLAS DES CHAMPS
SOUVENIRS DE FAMILLE
,d'aprbs divcrses notes de M. Jean Parrang)
Voir sur ce confrere : Annales, t. 106-107, p. 123-161.
La maison des Filles de la Charitd de la paroisse SaintNicolas-des-Champs fut dtablie avant le 17 novembre 1658, car
h cette date nous savons dejh que les Seurs de cette maison
6taient fideles au lever de quatre heures (cf. (Euvres de saint
Vincent, t. X, p. 594 ; conference du 17 novembre 1658). Nous
ignorons le nom des premieres Sceurs ; le premier nom que
nous connaissons est celui de Soeur Radegonde Lenfantin, qui
dtait A Saint-Nicolas, le 15 juin 1661 (sur Soaur R. Lenfantin.
voir Annales de la Congregation de la Mission, 1939, pp. 88-90).
Parmi les Soeurs qui, le 5 aoft 1672, declarent veritable le texte
des Regles communes on ne trouve aucune Sceur de SaintNicolas-des-Champs, alors que des Sceurs d'autres maisons voisines y figurenl. En 1684, nous rencontrons Sueur Marie Boullard. N9e en 1637 a Dachery. au diocese de Laon, entr6e dans la
Communaut6 le 1" septembre 1663, partie pour la Pologne en
1665, elle n'en revint que dix-huit ans plus tard ; a son retour
A Paris. elle fut < envoyee a la paroisse de Saint-Nicolas-des-
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Champs oh elle resta peu n. (Voir la notice qui lui est consacrie dans : t Circulairesdes Supdrieurs gendraux et des Swurs
Superieures... n Paris, 1845, t. II, pp. 609-617.)
Te 27 juin 1696, M. Jolly. superieur g6niral, autorisait par
lettre les Swurs de Saint-Nicolas-des-Cliamps A saigner les pauvres pourvu que les Dames de la Charit6. qui avaient insisld
pour cela, c aient quelque chirurgien pour saigner les honme...
et pour panser leurs plaies. ,
Le cur6 de Saint-Nicolas-des-Champs, Francois de Moatmignon, le merme qui, le 21 juin 1676, avec quatre autres docteurs avait approuv6 la premiere edition de la Vie de Mademoiselle Le Gras, par Gobillon, fit par testament du 20 mars
1697, et codicille du 17 aoit 1699, un legs de 5.000 iivres pour
contribuer h l'aequisition d'une maison au nom de la fabrique,
a pour servir, /ranche de loyer, au logement des Saeurs de la
Charitd de la pfaroisse n et o d Ia distribution des remedes et
nourritures des pauvres honteu.i malades... n Francois de Montmignon mourut a Paris le 26 octobre 1699 : ce ne fut cependant
que dans l'assembl6e du 26 derembre 1707 que la fabrique de
Saint-Nicolas-des-Champs pourvut h I'execution du legs Montrnignon, en affectant A l'habitation des Sceurs une maison situde
rue Aumaire, dont elle 6tait propri6taire depuis tres longtemos.
On lit dans cette ddlibhration que ce sont , les aum6nes des
personnes pieuses qui jusque h prdsent out paye le loyer du
loyeement des Swurs , et puis que la maison que la fabrique
leur destine en ce jour est a petite, situde dans la rue Aumaire,
proche de celle oi&demeurcnt prisentemwent lesdites S/iurs de
la Charitd, a la veritd asses ancienne et oH on est souvent oblige
de faire des rdparations,mais qui ne laisse pas d'dtre actuellement loude 280 livres. , Elle est , consistante en deux corps doe
logis. I'un sur Indite rue Aumaire. et I'autre entre cour et jardin, ot loge pirscntement le sieur Robert, marehand chapellier,
tenante d'un cdtd . la maison du sieur Trumeau. marchand de
vin, d'autre i celle du sieur Saillet. bourgeois de Paris, aboutissant par derrivre a la maison de MM. Vaillant. et par devant
sur ladite rue Aumaire.
On ajoute qu'il a sera donnd congq
le plus tdt que faire se pourra n la veuve Trumeau, qui en est
prdsentement locataire. A\ remarquer aussi la condition a,que
les grosses et menues rdparations de ladite maison seront d la
charge de la bourse desdits pauvres. sans que la fabrique y
puisse 'tre tenue en aucune maniere, ni mFme de la reconstruire d neuf, si la ndeessiti de le faire arrivait., Effectivement
cette maison de la fabrique ftait fort vieille Pt en fort mauvais
etat. et a Wtd rebAtie en 1711 a des libdralitds et aumanes de
diffdrents particuliers i;ar M. Charles Joubert.... architecte de
ladite fabrique ,.(Plaidoirie de MAlouchet. pour les Sceurs de
Charit6 contre I'Assistance publique. Tribunal civil de la Seine,
1" Chambre, audience du 21 fevrier 1894.)
Un registre de 1705 ou 1706, conserve aux Archives Nationales (L 1054) indique un personnel de cinq Sceurs pour la maison de Saint-Nicolas-des-Champs ; c'dtait beaucoup alors. la
plupart des maisons de Paris n'ayant que deux, trois ou quatre
Soeurs.

A la meme epoque, on volt quatre S(eurs de Saint-Nicolasdes-Champs venir d6poser au proces de beatification du Serviteur de Dieu Vincent de Paul, savoir : le 12 mai 1705, Sour
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Barbe Plantin. et le 29 du nmine mois, Soeur Michelle Duchange,
Soeur Jeanne Piou et S(eur Mathurine Throsnet.
Seur Barbe Plantin, tille de Robin Plantin et de Jeanne Martin, Agee de quarante-six ans, nde au village de Critbeuf-surSeine (diocese d'Evreux) et Fille de la Charite depuis vingt-troLs
ans, a present sur la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs, rue
Au Mere, tnioiine en faveur de trois gu6risons attribuees a
I'intorcession de Monsieur Vincent : 1t elle a vu gudrir Louis
de L'Epine, pauvre homme demeurant rue Gu6rin-Boisseau,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, auquel Soeur Michelle Duchange avait conseille de prier Monsieur Vincent ; 2' elle a vu
la guerison de Jacques Grou, rue Chariot, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, autre malade conseill par Sceur Michelle Duchange ; 3° Seur Plantin, demeurant il y a environ vingt ans,
i Rochefort, avec Sceur Nicolle Jouvin, I'avait connue incommodue d'une surditItris consid6rable, et a et6 etonnie de la
\oir aujourd'hui entendant tres bien, guerison attribude a Monsieur Vincent.
Swur Michelle Duchange, qui conseillait A tout le monde
de recourir & Monsieur Vincent, 6tait fille de Jacques Duchange
et de Gabrielle Langlois, agie d'environ cinquante ans, native
de Paris. Fille de la Charite depuis pres de trente ans, demeurant rue Aumer, paroisse Saint-Nicolas-des-Cliamps, s'est conlessee la derniere fois au vicaire de cette paroisse. Atteste la
guerison miraculeuse de L'Epine, demeurant rue Guerin-Boisseau, au Plat d'Etain, et celle de Jacques Grou, demeurant au
Marais, rue Charlot, auxquels elle axait port6 d'abord des secours
de charit6. Dapres une notice restee manuscrite dont de larges
extraits ont BtB publics dans les Annales de la Compagnie de la
Mission, 1939, pp. 72-79, on peut ajouter les pr6cisions suivantes : Seur Michelle Duchange a ite baptisee dans 1'6glise paroissiale de Saint-Nicolas-des-Chanips, elle est entree dans la
Communaute, le 28 decembre 1675, et elle est morte le 9 mai
1715.
Seur Jeanne Pion, agde de trente-deux ans, native d'Etriel,
diocese de Rouen, fille de Guillaume Pion et de Jeanne de
Crac, Fille de la Charitl depuis quatorze ans, demeurant rue
Au Mere, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, s'est confessee
dimanche dernier au vicaire de la paroisse et vient attester les
deux momes gudrisons que Smeur Michelle Duchange.
Saur Mathurine Throsnet, fille de Pierre Throsnet et de
Mathurine Croizt, ag6e de trenle-cinq ans, Fille de la Charitt
depuis treize ans, demeurante rue Au Merre, paroisse SaintNicolas-des-Champs. native de Villemareschal (diocese de Sens),
s'est confessde au vicaire de Saint-Nicolas-des-Champs, atteste
les deux guerisons rapporties par Sceur Duchange. Soeur Throsnet elle-meme a eu trois ans et demi une extinction de voix,
accompagnee d'un essouillement d'estomaa
et d'une difficulttde
respirer. Ayant en vain essayd les remedes et m6me ayant inutilement fait un voyage de treize mois dans son pays a F'air
natal, a son retour h Paris, elle s'adressa & Vincent de Paul,
fait une neuvaine qui commenca le 16 aofit 1704, et une autre
qui finit le 29 septembre suivant, et se trouva parfaitement
guerie.
A ce mime proces de beatification nous trouvons le 1i mai
1705, la deposition de Mademoiselle Marie Val, fille de Mathias
Val et de Catherine Chretien, native de Paris, Agde d'environ
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quarante-neuf ans, maitresse des Petites Ecoles de la paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs, et demeurante rue Saint-Martin de
la mime paroisse. Elle dit avoir entendu parler souvent de
Monsieur Vincent a feue sa mnre et a son oncle, pretre de la
Mission.
Le 29 mai suivant, e'est Mademoiselle Edmie Val. maltresse
d'Ecole de la Charite de Saint-Nicolas-des-Champs, ftlle de Mathias Val et de Catherine Chr6tien, Agde de cinquante ans, demeurante rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
A Paris, d'oi elle est native, qui vient ddposer qu'A I'-Age de cinq
ans, on la mena voir le cadavre de Monsieur Vincent expose
dans I'dglise de Saint-Lazare. Elle atteste aussi avoir dt6 gudrie
par le serviteur de Dieu d'un rmal de genoux qu'elle avait, il y
a environ vingt-sept ans, et pour lequel elle avait en vain essay6 les rem6des.
Parmi les Soeurs Servantes qui ont dirig la maison de la
rue Aumaire, nous connaissons Marie Boullard, Sceur Michel!e
Duchange a laquelle succada, peu apres 1705, probablement,
Scsur Claude Laygre, baptisde le It mars 1661, dans '6glise
Saint-Jacques de la Boucherie ;dont une tour subsiste, la Tour
Saint-Jacques), entree dans la Communautl,
le 21 septembre
1683 ; elle resta douze ans a Saint-Nicolas et mourut le 30 d.cembre t719. (Voir sa notice dans Annales de la Congrdgation de
la Mission, 1939, pp. 79-87). Apres elle nous trouvons en 1733,
Sup6rieure de Samt-Nicolas-des-Champs, Sceur FranCoise Sugiere. nee a Alais. en 1686, entree dans la Communautd le 11
juin 1705 ; elle devait mourir Superieure 4 Chantilly le 21 mai
1762.
Dans les Guides et Plans de Paris du xvur siecle, on trouve
mention des Filles de la Charitl6
Saint-Nicolas-des-Champs,
rue Aumaire (ou Au Maire, on Aumer, on encore Aumerre),
ayant pour ceuvre le soin des <v malades et prisonniers , (Lacaille. Plan de Paris, 1714 ; N. Le Fer, Atlas curieux, 1715).
Plus tard, en 1785, un petit volume intitul6 , Les rues el
environs de Paris ,, dans une lisle des Ecoles de Chariti, indique A Saint-Nicolas-des-Chamnps, I' a 3cole des filles tenue par
les Steurs de Saint-Lazare ,.
Arrive la grande Revolution et les scenes affligeantes du
9 avril 1791, jour ou plusieurs Sceurs eurent A subir d'odieux
traitements pour n'avoir pas suivi les cures assermentds et
avoir au contraire gardd leur contiance aux pretres fiddles,
aux insermentes. Un libell de t'6poque (" Fouet donne par la
sainte col.re du peuple n) nous apprend entre autres choses,
que t les Swurs Grisettes de Saint-Nicolas-des-Champs, n'auraient pas e't quittes a si bon miarche, pour avoir .refuse la
visite de leur nouveau et veritable pasteur et pour avoir dit que
dcux pieces de canon chargdes a mitraille balayeront bien toute
cette canaille, si nne forte garnison ne fut venue d leur secours. )
La Supdrieure gentrale, Soeur Deleau, protesta. Les Archives nationales (Fig 471) conservent de cette 6poque une liste
des 6tablissements de la Communaut6 en France, liste sur laquelle la Supdrieure g6n6rale signale les maisons oh les Soeurs
ont 6t0 plus maltraitees. On y lit que : a Saint-Nicolas-desChamps n'a pas td depargne ; on a voulu forcer les portes. Les
Saurs y ont dt6 molestees vivement, poursuivies avec insultes
dans les visites de leurs malades. *
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Quel ldait le personnel de la maison h cette dpoque ? Quel
a dtd son sort par la suite ? Tuetey. qui a ddpouill quantit6
de documents sur cette pdriode, n'indique rien pour les Seurs
de Saint-Nicolas-des-Champs dans son ( R6pertoire gdneral des
Sources manuscrites de 1'histoire de Paris pendant la Rdcolution. o Cependant, on trouve aux Archives Nationales (L 1054,
parmi cent soixante-dix certificats de sortie de Filles de la
Charit.6 ddlivres en 1792 par la Commune de Paris, celui de
Sceur Marie Anyglique Elisabcth Brochard, nie le 20 mai 754,
a Doingt (Oise). revue Fille de la Charit4 le 23 juin 1774, , employde ci-devant au service des pauvres de la paroisse SaintNicolas-des-Champs... ,
Les notices des Soeurs defuntes C( Circulaires des Supdrieurs gF:nraux et des Swurs Supdrieures... » Paris 1845. t. II.
pp. 942-944). nous ont conserve, en quelques pages prdcieuses
pour 1'histoire de 1'6poque et de la maison, le souvenir de Soeur
Jacqueline Dolivier, morte le 26 novembre 1825, Supdrieure de
Saint-Nicolas-des-Champs. Nee & Neschers, diocese de Clermont,
le 9 novembre 1744, de Jacques Dolivier et de Marie Meyrand,
elle perdit de bonne heure sa mere et fut elevee par sa grand'mbre maternelle, laquelle I'envoya dans la suite & Paris, oi elle
avait d'autres enfants, oncle et tante de Jacqueline. Ce fut sa
tante. Soaur Jacqueline Meyrand, Fille de la Charit, qui prit
soin de la faire dlever, et le frre de celle-ci, Pierre Mayrand,
vicaire de Saint-Louis-en-1'Ile. qui paya sa pension. Elle entra
dans la Comnunaut, le 7 avril 1760, et apris son noviciat, fut
placee a Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, oir elle avait postul6.
Apres quelques annees, elle fut envoyde dans une autre maison.
Elle etait i Saint-Nicolas-des-Champs a 1'dpoque de la Revolution. En 1792, el!e fut chassde des premieres sur le refus du
serment. Elle se retira aupres de sa vertueuse tante encore
Supirieure a Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, et alors plus que
septuagenaire. II leur fallut quitter le costume religieux, et peu
apres, au peril de leur vie. elle refuserent de nouveau le serment. Menacees dans leur maison, elles se virent obligdes de
ceder momentandment devant I'orage et se retirbrent toutes
deux dans leur famille. Mais bientit, elles revinrent h Paris oh
elles se r4unirent avec la Supdrieure et une ancienne compagne
de Saint-Nicolas-des-Champs, dans une maison qu'elles avaient
loude sur la paroisse aux numdros 84 et 86, de la rue Transnonain (actuellement partie de la rue Beaubourg comprise entre
la rue Chapon et la rue Turbigo)
c:'est lI que la tradition, au
xix" siecle, plaqait la maison des Sours de Saint-Nicolas pendant la Revolution. Quoique Scr-ur Meyrand eft Wt4 Supdrieure
de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, et fft la plus ancienne, elle
ob6issait ponctuellement A la Sup6rieure de Saint-Nicolas-desChamps. Spectacle ddifiant que celui de ces saintes filles, en
pleine Rdvolution, suivant tous les points de la Regle, vivant de
leur petit patrimoine et malgrd la mddiocritd de leur revenu,
trouvant encore moyen de secourir les pauvres.
Soeur Mayrand mourut saintement le 29 mai 1802, Agde de
quatre-vingt-quatre ans. Ma Soeur Bourdiolle (baptisde le 8 ddcembre 1727, entrde dans la Communautd le 11 mars 1746), Sup6rieure de Saint-Nicolas-des-Champs d0s avant la RBvolution,
succomba sous le poids de 1'Age et des ihfirmit6s le 27 mai 1806,
son ancienne compagne, Sour Hodet, mourut a peu pres a la
meme dpoque. C'est Sceur Dolivier qui soigna ces trois respecta-
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iles Filles de la Charitk et quoique seule en etal de travailler,
apres I'ouvrage de la maison, elle s'occupait encore du soin des
pauvres de la paroisse.
La maison de Saint-Nicolas-des-Champs d'oh les Soeurs
avaient etc chassees en 1792 leur fut rendue en 1806. Peu d'aniees apres, S(eur Dolivier, qui avait la conliance de toute la
paroisse, fut demandýe comme Supdrieure : elle exer.a cette
fonction jusqu't sa mort en 1825.
La maison du 45 de la rue Aumaire 6tant devenue insuffisante fut veudue par le Conseil general des hospices, suivant
proces-verbal d'adjudication du 27 d6cembre 1842. Des mars
1842, sur la deniande des Sceurs, du maire et des administrateurs du Bureau de Bienfaisance, le Conseil gneiral des Hospices avait fait transporter la maison de secours dans un autre
imiineuble du mieme quartier, nt 10 aujourd'hui n* 42) de la
rue du Vert-Bois ; I'administration continua I pourvoir gratuitement au logement des Swurs.
En 1888, en vertu du d6cret du 12 ao0t 1886, on expulsa
les Soeurs, qui s'etablirent oi. elles sont actuellement 22, rue
Montgolfier.
Sceur Nicolas nourut Superieure en 1889, Ag6e de quatrevingt-ueuf ans. Les S(eurs ilannanart, Ldo, Huelle et Metais
out dignement continue les traditions de bienfaisance et de
\ertu de leurs de\ancieres, dans cette paroisse chere aux Marillac.
AprBs cette revue rapide de quelques faits connus touchant
I'histoire de la Maison des Filles de la ChariL6 de Saint-Nicolas-des-Champs, essayuns de glaner de menus souvenirs rattachant saint Vincent. sainte Louise et la double famille a la paroisse.
11 est tres probable qu'avant son mariage (5 fdvrier 1613),
Louise de Marillac a loge chez son oncle, Michel de Marillac,
maitre des requetes, puis conseilier d'Etat. futur garde des
Sceaux ; or, colui-ci habitait rue Quincampoix. Son fils, Rend
de Marillac 6tait domiciliU rue Chapon. Nous le trouvons mentionn6. ainsi que sa mbre. dans un texte publid par A. Jal (,t
Dictionnaire critique... II" edit. 1872. p. 1311), extrait des Archi\es de la Ville de Paris, Registres de Saint-Nicolas-des-Champs
;disparus dans l'incendie de l'H6tel de Ville en mai 1871). 11
s'agit du bapt6me de deux cloches de I'6glise paroissiale. Voici
1'essentiel de ce texte : ( Led. jour (mardi 8 sept. 1620) ont este
tenus et nommis les deux petites cloches qui ensuiuent, c'est d
sqavoir Catherine par messire Jehan Jacques de Mesmes.. les
marraines dame Marie de Saint-Germain, femme de Messire
Michel de Marillac..., conseiller du Roy en ses conseils d'estat et
prive, dem. rue Quinquempoix et damoiselle Marie Habert... Et
Geneuiefue par messire Rend de Marillae, conseiller du Roy et
maistre des requestes de son hostel, dt rue Chappon, les marraines damoiselle Francoise Goulart... et damoiselle Marie Le
Conte... »
Un petit-fils de Rend de Marillac (cousin germain de Louise)
fut baptisd sous le nom de Rend, a Saint-Nicolas-des-Champs,
le 18 fevrier 1639...
Vers 1619, Mile Le Gras et son mari habitaient rue Courteau-Villain ou Cours-aux-Vitain (partie de I'actuelle rue de
Montmorency comprise entre la rue du Temple et la rue Beaubourg).
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Le 4 juin 1623, Louise de Marillac ful delivrde d'une peine
intfrieure dans 1'eglise minme de Saint-Nicolas. Voici en quela
termes elle a rapportL le fait. son origine et ses consequences :
SCe jour de Sainte-Monique [4 nmai] 1623, Dieu me fit la grice
de faire cwu de viduitd si Dieu appelait mon mari. Le jour de
l'Ascension en suicant, j'entrai dans un grand abattem•erl d'esprit, qui me dura jusqu'd ia I'entecdte, pour le doute qur j'acuis
si je decais quitter mon mari. colume je le dWsirais faire, pour
rdparer mon premier vwu et avoir plus de libertl de sercir
Dieu et le prochain. Je doutais encore que I'altache que j'acais
d mon directeur ni'euipdchail d'en prendre un autre, pensant
dtre oblijede de le quitter, et j'arais une grande peine pour le
doute de l'immortalitide '<ime.
CCes trois inc••ritudes linrent non dtme dans des peines
qui me semblent n'dtre pas imfainables.
, Le jour de la Pentec6te [4 juin 1623], tuant d Saint-.icolas-des-Champs, durant la Sainte Messe, tout en un instant,
mon esprit fut delairei de ses doutes, et fus avertie que je devais demcurer acce mon mari, et qu'un temps decait venir que
je serais en Nlat de faire v'eu de pauvrett, chastetd et obeissance, et que ce serait avec personnes oft quelques-unes feraient
le semblable.
a J'entendais lors etre en un lieu pour secourir le prochain,
mais je ne poucais cormprendre comment cela se pouvait faire,
d cause qu'il y en derail acoir allant et venant.
« Je fus encore assurde que je decais demeurer en repos
pour mion Directeur, et que Dieu m'en donnerait un qu'il me fit
voir alors, ce me semble, et sentis repugnance de l'accepter,
neanmoins jacquiescai ; et me semblit que c'dtait pour ne pas
encore devoir faire ce changement.
« Ma troisiiime peine me fut otee par l'assurance que je
sentis en mon esprit que c'dlait Dieu qui m'enseignait ce que
dessus, et que, y ayant un Dieu je ne devaic douter du reste...
'Pensees de Louise de Marillac....
tdition autographi6e, p. 6-7.)
Une plaque benie le 16 mars 1952 et placde dans la chapelle Saint-Vincent-de-Paul, conmemiore ce fail notable. Dans
cette inmme chapelle, d'autres plaques rappellent les libCralites
de la famille Amelot. en particulier de Marie de Saint-Germain,
veuve de Jean Ainelot, et cpouse en secondes noces de Michel
de Marillac. tante par consequent de Louise de Marillac.
Tant. que Vincent de Paul fut pr6cepteur, puis aumonier,
chez les Gondi, it demeura en leur hitel, rue Pavde-Saint-Sauveur (partie de l'actuelle rue Tiquetonne comprise entre la rue
Saint-Denis et la rue Dussoubs). Ce n'est que vers la fin de
I'annee 1625 que Monsieur Vincent quitta le quartier pour aller
habiter au Coliige des Bons-Enfants, au faubourg Saint-Victor.
Bien que paroissien de Saint-Sauveur jusqu'alors, ii dtait cependant A deux pas de Saint-Nicolas. Madame de Gondi, morte
e 23 juin 1625 (deux mois apr6s avoir signu le contrat de fondation de la Congr6gation de la Mission), fut inhumde au couvent des Carmelites de la rue Chapon, dont elle avait et~ la
bienfaitrice.
M. Pill6, un des anciens missionnaires de la Compagnie.
6tablie en 1625 par saint Vincent, avait dtd pretre habitu6 A
Saint-Nicolas-des-Champs. Entr6 dans la Congr6gation de la Mission vers octobre 1631, il mourut & Paris le 7 octobre 1642.
Monsieur Vincent fit I'dloge de ses vertus dans une circulaire
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adressde / toutes les maisons de la Coipagnie, le I" janvier
1643 ((Euvres de saint Vincent, t. II, pp. 326-354).
Une paroisienne de Saint-Nicolas-des-Champs merite une
mention particuliere : Madame de Mirainion. nde le 26 novembre 1629, file de Jacques Bonneau, restie V(euve it seize ans.
de Jean-Jacques de Beauharnais. seigneur de Miramion, elle
s'adonna entierement aux (Euvres de charit6, sous la direction
de Vincent de Paul et A 1'rcole de Louise de Marillac. Elle donnait sa matinde aux pauvres de Saint-Nicolas, sa paroisse : on
la voyait I'aprbs-midi dans les salles de I'HBtel-Dieu ou dats
les prisons. Elle vendit pour les pauvres ses bijoux, en particulier un magnifique collier de perles, qui lui rapporta 24.000
livres. Elle avait un orphelinat de vingt petites filles, sans pere
ni mere, dans une maison de location pres de Saint-Nicolasdes-Champs.
Nous ne pouvons mieux conclure ces pages qu'en affirmant
qu'il n'est guere de paroisse parisienne offrant autant et d'aussi
riches souvenirs a la double famille de saint Vincent et de
sainte Touise.
S(EUR MARIE GUILLON
(6 mai 1869-8 aout 1951)
Parmi les nombreuses notices qui saluent, au soir de leur
vie d'ici-bas. le devouement obscur et g6ndreux de tant de
Filles de la Charite, on ne peut faire qu'un choix. souvent bass
sur la chance qui fait decouvrir ces modestes couronnes : pale
retlet de celle de I'au-delh. que la foi sail prdparer dans 1'nergique accompiissement du devoir quotidien.
Ainsi. le journal paroissial des Ternes de novembre 1951,
evoque la figure de Sceur Marguerite, une solide Auvergnate,
qui. rue Baven, manifesta durant tant d'annees son dUvouement
et son esprit vincentien. Ddceuee le 8 aout 1951 ia 'hupital SaintI Rambouillet oii elle emit
Joseph, a Paris. on I'avait vue
ses vceux en 1905 : puis au Bourget :; Amiens (Saint-Jacques)
en 1906 ; a Paris (Bonne-Nouvelle) en 1908 : A Sedan. en 1914;
puis de nouveau A Paris : a Saint-Ambroise d'abord en 1919,
puis enfin, depuis 1926, a Saint-Ferdinand-des-Ternes.
Cette fois, c'est done vrai, nous ne verrons plus sur terre
notre bonne Saeur Marguerite. Sa robuste nature et son dnergie
ddcidde avaient eu tant de fois raison des infirmitds accumuldee
par toute une vie de ddvouement, que nous nous prenions A
esperer que longtemps encore nous verrions la cornette en bataille de la chere Scour d travers les rues... et les dtages de son
quartier. Fille de la Chariti : elle en avait si bien incarnd le
a type , que l'on imagine facilement Ie film qui I'aurait eu
comme principal personnage. A son arrivee dans la Maison du
Pere, saint Vincent - envers qui elle avait une si totale confiance - n'aura pas eu de peine a la reconnaitre - au premier
coup d'owil - pour u sienne ", et nut de ceux qui l'ont connue
ne doute qu'elle ne soit, en compagnie de son cher PBre, aux
toutes premiires places prbs du Seigneur.
Sceur Marguerite 6tait nee le 6 mars 1869, a Pont-du-Ch4teau. pres de Clermont-Ferrand, au cwur de cette Auvergne
qu'elle aimait tant. Elle eut la grdce d'appartenird une famille
profonddment et virilement chritienne. Quand elle parlait de
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sa mere. toujours avec beaucoup d'emotion, on ne poucait s'empecher d'dvoquer le tezte des cl'roverbes a faisant I'eloge de la
, Femme forte ,. Cette maman avait compris qu'il n'y a pas
d'dducation sans sacrifice et elle acait su initier ses filles as
don de soi - dans les petites choses - leur apprenant ainsi d
diriger. sans la fausser, une sensibilite qui devait rester - chez
Swur Marguerite tres vice jusqu'd la fin de sa vie. Son pere,
solide chretien, apportait son appui i l'action de son epouse surtout par son exemple - et ii devait, le moment venu, accepter acec courage Ic depart de sa fille cherie. Enfance et jeunesse
heareuses, paisibles dans une ambiance d'affection profonde ot
les notions de respect, de justice ct surtout de charite avaient
garde toute leur valeur ; avec comme fond de tableau la recherche de la volonte de Dieu ct un attacheinent sans borne a sos
Eylise.
A sa petite patrie auvergnate. i sa famille, a toute son education premiere, Sacur Marguerite devait sa foi profodule et
sans complications. son jugement fermie et toujours appuyd sur
la realitt concrete, la ~erdeur de sa franchise, et son solide bon
sens, nuance de bokhomie souriante ; toutes ces qualites naturelies et surnaturelles qui la mettaient d I'aise dans tous les
miieux, parlant avec la meme autorite et la mdme simplicit.
e la dame du f monde , comme t la plus humble de ses chkres
c vieilles a (1).

A sa famille religieuse, elle dtait profond6ment attachde.
Elle y ttait venue par un ccappel incontestable, rien ne semblant en effet, dans sa jeunesse, l'orienter vers les Filles de la
Charite. Elle ne douta jamais de sa vocation, et cependant ce
fut dans les larmes que sa vie rcligieuse ddbuta. D'une nature
sensible a l'extrdme, elle ressentit douloureusement la s6paration d'avec sa famille et il lui fallut marcher courageusement
sur son ctur pour perseverer. C'est le 16 juin 1893, qu'elle se
presenta h la Communaute de I'Hotel-Dieu, a Clermont-Ferrand.
pour y arcomplir son postulat. Di lIa, elle vint faire son noviciat au ccSminaire , de la rue du Bac, et celui-ci termin6. fut
desiynde pour l'Ecole des Enfants de troupe de Rambouillet,
ohi elle se vit chargye de la ddpense. Elle devait garder un soucenir tres vivant de ce premier poste qu'elle occupa jusqu'a
la Separation, cherchant d faire passer dans I'dme de tous les
adolescents qu'elle voyait se sucedder dans l'dcole toute la foi
dont elle-meme vivait. Ce fut un dechirement et chez les enlants
et chez les Swurs lorsqu'un sectarisme aveugle arracha les religieuses a leurs chers petits gars...
Au sortir de Rambouillet, Steur Marguerite fut dirigde sur
la a Bonne Garde , de la rue Reaumur. Plus de cent vingt jeunes travailleuses se partagerent et son ddvouement et son affection, et nombre d'entre elles devaient lui rester fiddles jusqu'd
la fin de sa vie. C'est lt que la guerre de 1914-1918 vint la
prendre... II fallait des Soeurs pour les ambulances militaires ;
Swur Marguerite fut affectde dans un h6pital de Sedan. Toujours sur la brcche durant ces quatre anndes d'dpouvante, elle
resta fidtle i son poste sous les bombardements et durant le
siege de la ville, alors qu'autour d'elle sa Superieure et plusieurs de ses compagnes tombaient sous le poids de la lourde
tdche et... terrass6es par la faim. It fallait entendre Seur Mar(1) Avec tout ce que ce mot pouvait contenir d'affection dans la
Louche de la sceur.

-

177 -

guerite raconter sa comparution devant un conseil de guerre
allemtand. Accusde d'avoir soignd un officier francais suspect
d'espionnage, elle s'y presenta - non sans crainte intdrieure mais avec un imperturbable sang-froid et s'en lira en disarmant
ses interlocuteurs par sa tranquille franchise...
A la fin de la guerre, it fallut plusieurs mois d'hospitalisation a Saint-Joseph, et une douloureuse operation, avcc la
rdaction de sa vigoureuse nature pour permettre d I'organisme
profonddment atteint par les privations et les gaz de reprendre
le dossus. Mais la convalescence fut tongue. Jusqu'au li janrier 1926, elle fut affectee a l'orphelinat de la paroisse SaintAmbroise et, d cette date, elle dtait ddsignde pour la Maison de
la rue Bayen. Pendant vingt-cinq ans, elle devait parcourir les
rueas du quartier, monter inlassablement les dtayes, n'JJargnant
ni sa fattgue, ni son devouement. Qu'il s'agisse de ses malades
ouiqu'il s'agisse de ses chers vieillards, personne n'eit dtd capable d'arrdter SCur Marguerite, et on la voyait partir. Iant t
n',ec sa petite trousse, pour faire ses , piques - comme
c
elle
disait - tant6t avec son yros sac de provisions [parfois un a
ihaque main), montant dans les sixinmes cc qu'elle destinait a
rlhacune de ses protIeges... La fiddlitd de son affection sc vdrifait par la r6gularitd qu'elle apportait a suicre dans les maix.ons de retraite ou d'assistance ses bonnes t. vicilles u... qui,
sans elle, n'auraient jamais eu de risite, ni I'ultime consolation,
dans leur ddtresse, d'une presence aimnante. Dans les derniers
mois, elle avait du mal & porter ses paquets, elle eut recours
anx bras de nos jeunes, qui ne sauront jamais, ici-bas, I'infinie
reconnaissance que leur vouait la chAre Swur. Its peuvent dtre
assurds de sa protection et de sa maternelle intercession.
It va sans dire que le d6vouement de Sceur Marguerite ne
se limitait pas aux besoins mntdriels ; elle dtait de celles qui
ont le don inestimable de sacoir consoler et de savoir parler,
sans discours, des realitds surnaturelles.Ce qui frappait, quand
on la connaissait bien et qu'on la suicait dans son mintstare,
c'est qu'elle pouvait tout dire et a tout Ic mnonde. Ce qui, venant
d'une autre, awrait blessi et pcnt-etre a tout jamais ferme une
dine, d'elle etait acceptd et compris. L'explication en est simple:
elle avait ses deux pieds solidement appuy&s sur terre, mais son
ime, par sa foi si simple, se trouvait tout naturellement au
contact de Dieu et de ses saints protecteurs. Souvent itm'est
revenu - en I'entendant parler ou en entendant parler d'elle
- la phrase entendue du Supdricur de Saint-Sulpice, d propos
du cardinal Pacelli, au retour du sacre du cardinal Verdier :
de Swur Marguerite aussi on pouvait dire qu'elle etait a naturellement surnaturelle ,... Elle avait un incontestable don de
sympathie : d'emblee, elle appriciaitune situation, d'emblic on
se sentait compris par elle, le contact etait 6tabli et quand la
cornette branlante s'dloignait, on savait que l'on aurait en elle
un appui efficace qui ne se ddroberait pas. On souriait parfois
quand on ddcouvrait le temps qu'il fallait d la chbre Seur pour
faire ses trajets... arrdtce d tous les coins de rue par ceux que
sa conversation reconfortait ; le repas de la communautd pourait attendre... ii y acait un pen de bonheur et plus de force
,hez ceux qui Ctaient les responsables du retard. 11 est a noter
l'ailleurs qu'il n'y avait rien de minvre dans la charitd de la
Seur, elle ne connaissait que la edrite et nulle force au monde
ne l'aurait enmpchie de dire ce qu'elle pensait. Mais a travers
sa franchise - au besoin un peu brutale - on sentait vibrer
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I'amour de Dieu pour ses enfants, d'amour de Dieu utilisant le
cour de so fille pour se manifester sensiblement. Admirable
resultat d'une sensibilitt vice, mais dominde, et sup6rieurcmeint
equilibrje par la grdce.
Le meilleur floge de notre chore Seur Marguerite, ce sont
les larmes - sinceres et douloureuses - qui coulerent silencieusement dans tant de chambres de sixieme a la nouvelle de
sa mort. Que ceux et celles que son depart a a Maison du Pere
laisse meurtris sacikent bien qu'ele ne les abandonne pas et
qu'elle veille sur eux. Et que nous tous nous demandions, d
I'exemple de l'humble religieuse et par son intercession, le secret d'une charitd vraie et efficace. C'est ainsi qu'elle continuera
i vivre au milieu de cette communautt paroissiale qu'elle aimait
tant.

IRAN
LES MISSIONS DES LAZARISTES
ET DES SOEURS DE SAINT-VINCENT DE PAUL

En ce debut de 1952, et depuis un an surtout. le monde
entier a les yeux fixes sur I'Iran. Ce pays, au passe prestigieux.
A l'histoire plusieurs fois millenaire, pays de legendes merveilleuses et d'incontestables grandeurs, se presente, & premiere
vue, comme un immense et haut plateau dbsertique, entoure
au Nord, au Nord-Ouest et a l'Ouest, par de longues et hautes
chaines de montagnes, dont I'aspect sauvage, ddnud6, ddchiquet6 aurait tent6 le crayon de Gustave Dord (1883-1883). Le
touriste. le globe-trotter, l'amateur de voyages rapides et superficiels, tous ceux qui ne font que passer quelques jours ou quelques semaines en Iran, n'arrivent pas A comprendre comnent
et pourquoi des Ames d'artiste, comme Pierre Loti, des poites,
comme Firdousi, KhayySm, Saadi, HAfiz, ont pu chanter, en un
langage gracieux et fleuri, les beautes de certains paysages de
Perse, la douceur et I'enchantement de ses jardins et de ses
vergers, la magie des couleurs que donne aux moindres reliefs,
aux plus humbles d6pressions de terrain, la lumiere pure et
cristalline d'un soleil ardent et implacable.
II faut avoir v6eu de longues anndes dans ce pays, ou. a
I'exemple des anciens voyageurs, des Chardin, des Morgan, des
Gobineau, des Jaubert, avoir visite lentement , yavach-yavach ,
. dos d'Ane ou de chameau. chacune des provinces de la Perse.
pour sentir I'attrait irresistible, le charme pdentrant de ces
paysages, de ces sites, tour a tour simples et grandioses, mornes et riants, arides et verdoyants.
L'Iran est, par excellence, pays de contrastes. Son sol,
dtrange et tourmentd, aux trois-quarts aride et denudd, form6
ou plutot ddforme par d'abruptes montagnes, a I'aspect chaolique, dent les flanes bouleversds renferment, dit-on, des merveilles de richesses inexploitees, dtird sur des centaines de kilometres par de larges bandes de plateaux couverts de sable
rocailleux, ou il n'y a ni v.egtation ni rivibres, prdsente cA et
fa, dans le creux des valldes, prOs des sources aux eaux claires
at limpides, et le long des ruisseaux serpentant au fond des ravins, de magnifiques oasis de verdure, parsem6es de champs
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de bid, de seigle et d'avoine, de prairies grasses et fertiles, au
milieu desquelies se dressent les humbles et prthistoriques maisons des villages, aux toits de terre grise, perces d'une petite
ouverture par oh s'dchappe, en volutes Idgeres et gracieuses,
la fumne des fours A pain et des cuisines campagnardes. Ce
sont, sans doute, ces oasis. ces lieux de repos et de paix. ces
nids de verdure, apres lesquels soupiraient les voyageurs, harass6s de fatigue, pendant les longues et monotones heures de leur
marche h travers i'immensitd des deserts, qui out inspird les
poetes et leur ont fait cel6brer, en vers gracieux et imag6's,
les beautds d'une nature qui n'existaient qu'en miniature.
Ecoutez plut6t Hamid-od-Din, derivain du xir sidcle apri's
Jesus-Christ, ddcrire un paysage ideal du Nord de l'lran : , Une
fois, avec de nobles compaynols, je voyayeais en Azerbaidjan,
traversant prairies couvertes de ficurs rouges et herbages verdoyants. L'univers avait mis son voile printanier et sa robe
offerte par la nature. La terre des jardins s'dtait colorde, le
tapis du sol etait de brocart ; on eat dit sur la prairie les planetes Venus et Jupiter... , Et voici un autre dcrivain, Ibn Isfandyar (xnr sikcle), vantant les qualites propres a sa province
natale, le Tabaristan : a Le Tabaristdnforme un royaume a part
et d'un seul tenant. Les indiygnes n'ont nut besoin d'importer
quoi que ce soit de l'exterieur, car its disposent de tout ce qu'on
trouve dans les rdyions les plus fertiles : produits des moissons,
fourrage frais et vert en toute saison ; eaux limpides et salubres ; pains varids, faits de froment, de riz ou de millet ; toutes sortes de viandes, oiseaux et autre gibier sauraye ; cuisine
savoureuse; vins bien clairs. rouyes, blancs et rosds... L'hiver au
Tabaristdn, 4quivaut d I'automne en d'autres rigions ; et son
automne, d lear printemps. Son territoire est tout en jardins
et en vergers, oai le regard ne tombe que sur la verdure., En
realitd, meme au Tabaristin, que domine le pie conique du
Demavend, cratere de prbs de six mille metres, endormi dans
les neiges dternelles. le territoire est loin d'etre tout en jardins
et en vergers, et le regard tombe bien plus souvent sur des roes
ou du sable que sur de la verdure.
Ce qui manque h l'Iran pour le transformer en un vaste
Eden o la flore pousserait luxuriante, c'est 1'eau. Sous les chaudes et brflantes caresses d'un soleil permanent, si le sol dtait
entibrement irrigud, les terres se cultiveraient presque sans
effort, la nature verdoierait et le pays se peuplerait dix fois
plus.
Pays de contrastes, l'Iran l'est non seulement par son sol,
mais aussi par son ciel. J'ai devant moi plusieurs livres parlant de la Perse. L'un s'intitule : Sous le ciel de la Perse, par
Hermann Norden ; un autre : Au Soleil de Perse, par Jacques
Hardouin ; un troisibme, de Claude Anet, renferme cette phrase
lapidaire rdsumant les impressions de l'auteur au moment de
quitter le pays : a Qu'est la lumiere si vantde de Rome auprbs
de celle d'lspahan ? ,, et chacun a encore en memoire les premiers mots du livre de Pierre Loti < Vers Ispahann : Qui veut
venir avec moi voir Ispahan, sous le beau ciel de mai, se prepare
A de longues marches, au brflant soleil...
Oui. le soleil de 1'Iran est c9lebre; son ciel est extraordinaire. A Chiraz comme A Tabriz, a Kermanchah comme a MWched, a Rdzaieh comme A Tehdran ou a Ispahan, ce ciel est
dternellement d'un b'eu turquoise qu'aucun nuage ne trouble

-

180 -

pendant de longs mois. Une rare limpidit6 d'atmosphere rapproche d6mesurlient les horizons et 6claire les moindr.cs details
d'une lumibre intense. Et ces nuits silencieuses oil les astres
brillent d'un delat inaccoutum6 h nos yeux d'Europeens, comme
elles nous invitent a la meditation et & la reverie ! Oh I je comprends la nostalgie de ces Iraniens, dloignds pour un temps de
Ieur patrie, et qui songent avec regret au beau ciel de leur
pays !
Et cependant. quel contraste selon les differentes regio:is
de I'lran
En certains endroits, en Azerbaidjan, par exemple,
E
lhi\er est rigoureux. presque sibdrien, atteignant parfois moins
trente degres. Aillears, colnmie 1 Chiraz, ii s'ecoule prc-que
sais rigueur. L'dtd rayoune tropical au Sud. algerien au Centre, tempird au Nord. Mais ljartout une variation subite, une
chute anornale de temperature entre le jour et la nuit.
Et ces contrastes de la nature, on les retrouve dgalement
dans l'oeuvre accomplie ici par les hommes. Dans les grandes
villes : Tdhdran, Tabriz, Ispahan, Chiraz, Recht, voici des constructions modernes. d'dnormes bAtiments administratifs, d'hotels,
des palaces, cindmas parlants, des collbges qui ne le cedent en
rien & ceux des principales capitales d'Europe ou d'Amerique;
surtout dans les quartiers populaires, faubourgs et banlieues
tout proche, on rencontre encore de ces masures en terre battue,
de ces huttes basses et enfumdes, de ces cubes de boue et de
branchages, oi, la nuit, s'entassent pele-mele, des families enti'res, au mdpris de toute regle d'hygiene.
11 y a, en Iran, depuis surtout vingt ans, grace aux efforts
vraiment gigantesques de I'ancien Roi, Reza Chah le Grand
Pahlavi, un reseau assez important de routes (environ vingt
mille kilometres de d6veloppement), parfois m"nme aspiialtes,
sur lesquelles le trafic se fait presque r6guliurenment, assurd par
de nombreuses sociedts de transport : autobus, autocars, camions. taxis. Plusieurs lignes de chemin de fer partent de la
capitale pour aller jusqu'aux villes les plus reculdes de l'Empire : Ahwaz, Bandar-Chah, Mianeh, Chahroud sont ainsi desservies par des trains dont la vitesse moyenne horaire est de
quarante a quarante-cinq kilometres. Tout dernibrement, le
Journal de Tdhdran annoncait triomphalement que le rapide
Th6dran-Ahwaz avait parcouru la distance s6parant ces deux
villes, soit huit cent dix-neuf kilometres, en moins de vingtdeux heures. Parmi ces lignes de chemin de fer, ii faut signaler
particulibremnent le Transiranien qui relie la Mer Caspienne au
Golfe Persique, et qui a permis de transporter, pendant la derniere guerre, un dnorme matdriel en U.R.S.S. ; c'est grace A lui
surtout que I'Iran a dtd appel4 le cc Pont de la Victoire o. Enfin,
un service rcgulier adrien met Tabriz a deux heures de Tdhdran,
Mdched ' deux heures quarante-cinq, Chiraz h deux heures
vingt, Ispahan & Une heure vingt, et Abadan, h deux heures quarante-cinq. Avec le monde extdrieur, 'Iran, grace a l'aviation,
est & quelques heures des grandes capitales europdennes. G'est
ainsi que la Compagnie c Air-France ) vous transporte en douze
heures de Tehdran h Paris (cinq mille kilometres).
Mais tous ces moyens de transport modernes n'ont pas encore completement supplant6 les antiques caravanes, les longues et traditionnelles files de chameaux, et il arrive parfois,
en voyage, que pendant une halte. dans le silence de I'immensitd des ddserts, 1'on entende au loin le son lent et cadence des
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clochettes suspendues au cou des chameaux qui, semblables a
de grands fantOmes myst6rieux, transportent de nuit, a travers
les plaines de I'Iran, des sacs de blW, de riz ou de colon, de Kazvin
ou d'Hamadan jusqu'aux bords de la Caspienne. II arrive aussi
que l'on apergoive, grimpant paisiblement un sentier accroch6
au flanc de la montagne. tout un troupeau de ces petits anes
d'lran, gris et doux, sur lesquels sont montis de lourds paysans
a se tenant ou sur le cou de la bete ou sur la croupe, mais jamais d la place oit vous et moi nous asseyons quand nous montons a dne ,.
Ah ! ces ines et ces chameaux de Perse, coiune ils font
bien partie du decor de ce pays, comme ils rendent toujours,
malgre le progres, de r6els et indispensables services ! Sans
eux, la Perse ne serait plus la Perse ! Ils ont dars leur maintien, dans leur demarche et jusque dans leur maniere de manger, ce je ne sais quoi de nonchalant. de placide, de supremement indifferent, qui distingue le veritable Oriental, de ces
Occidentaux toujours presses, toujours affaires, en proie h de
perpdtuelles agitations, a des besoins fievreux de deplacements.
Anes et chameaux en Iran sont ordinairement calmes et paisibles, soumis et dociles ; ils supportent sans murmure les
lourdes charges. les fardeaux pesants que l'on entasse sur leur
dos, accomplissaut de nuit surtout, de longues 4tapes sans s'arreter, aiment le son des grelots et des clochettes suspendus h
leur cou, font valoir, les ines particulirement, toutes ces petites
bandes de cuir ou d'etoffe orndes de verroteries de couleur dont
on les pare ; ce sont des animaux que I'on estime grandenient,
malgrd leur odeur assez peu agreable et leur salete parfois
repoussante. Ils se fichent rarenient, trLs rarement, mais quand
ils le font, il vaut mieux ne pas s'en approcher. les laisser faire
et attendre tranquillement que la crise soit passee.
Pays de contrastes au point de vue physique et naturel,
1'Iran 1'est encore au point de vue ethnographique. Sa population est un milange de races diverses, de types ditffrents ; c'est
un amalgame de tribus de toute origine, de toute langue, de
toute religion : Afghans et Baloutches a 1'est ; Baghtyaris,
Kaschkais, Lours A l'ouest et au centre ; Kurdes nontagnards,
si celebres par leur courage et leur hospitalit6, le long des fronLibres turques et irakiennes. Au Nord, sur les confins du Caucase. de 1'Araxe et du Karadagh russe, les Azerbaidjanais qui
s'6tendent le long de la Caspienne. dans le Guilan et le Mazand&ran, jusqu'aAsterabad oh, au temps de Chah Abbas, se refugierent les families des Kadjars. Enfin, diss6mines et noyes au
milieu de toutes ces tribus, des Gubbres ou Parsis. disciples de
Zoroastre, concentr6s particuliirement dans Teheran, Ispahan,
Chiraz et Yezd ; cette dernibre ville est leur lieu de pelerinage
obligatoire ; des Juifs, encore tres nombreux en Iran, malgre
leur d6part massif pour Israe!. et formant des colonies dans les
plaines de Chahpour en Azerbaidjan ou de grouillants quartiers dans les principales villes de 1'Empire ; des Arm6niens,
un peu partout, mais surtout A Djoulfa-Ispahan, a Tehdran et
h Tabriz ; des Chaldiens, dans les plaines de Chahpour et de
Rdzaieh qu'ils abandonnent de plus en plus, surtout les jeunes,
pour se rendre a Tdheran et vers le Sud.
Chacune de ces tribus et de ces minoritds a conserv6 son
dialecte particulier, sa langue maternelle. Le persan ou farsi
qui, il y a trente ans seulement, ne se parlait que dans les
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grandes villes du centre et du sud, parmi la haute societe d+es
fonctionnaires et du clerg6, tend & devenir vraiment, grace aux
Bcoles, colleges et universitds, la langue nationale et unique,
supplantant d6tinitivement tous les autres dialectes. Cependant,
aclucllement encore, 1'immense majoritd des habitants de
1'Azerbaidjan, province du Nord de l'lran, parle le ture azdri.
Dominant toutes ces tribus et minoritls, les impr6gnant de
leur esprit et de leur civilisation, leur imposant peu a peu.
comme je viens de le dire, leur langue et leurs coutumes. es
vrais Persans, les vrais Iraniens, de la grande famille indo-europ6enne, done de notre race et de notre sang, se groupent en
plein centre de 1'Iran. Depuis Reza Chah, le Grand, une certaine unite rationale s'est crede, grace particulierement au ddeeloppement de l'instruction publique dans de tres nombreux dta-blissements scolaires, grace aussi h une plus parfaite connaissance des devoirs envers la Patrie, acquise par les jeunes gens
astreints au service militaire obligatoire. Des rives de l'Araxe
et de la Caspienne jusqu'au Golfe Persique et aux frontieres du
Baloutchistan et de l'Afghanistan, 'ITran forme une seule et
mxme nation, une seule et mime grande famille. La tentative
d'assassinat qui ent lieu. voilk trois ans, contre I'auguste personne de Sa Majest6 Iimp6riale le Chachinchah, Mohammed Heza
Chah Pahlavi, riveilla dans le cceur de tous les Iraniens, a quelque tribu ou religion qu'ils appartinssent, ce sentiment intime
et profond de l'amour de la Patrie, qu'incarne, en quelque sorte,
lear jrune et Uien-aini Roi et Empereur.
A la suite de cet abominable attentat. de toutes les provinces de l'Iran, des plus humbles bourgades aux plus grandes
cites, des milliers et des milliers de t•lIgrammes affluerent
la
Cour Impdriale. manifestant I'attachement profond et sincere
de toutes les classes de la soci-it6 au jeune roi Mohammed Reza
Chah Pah!avi. De l'6tranger 4galement, les chefs d'Etat des nations amies de l'Iran s'unirent au peuple iranien pour ieliciter
I'empereur d'avoir ;chapp6 A la mort. Entre autres, le Pape
Pie XII fit parvenir iminddiatement un message au chef v6nere
de 1'Iran pour exprimer au souverain sa consternation au sujet
de cet attentat ; puis, I'ayant fdlicitd d'avoir si heureusement
kchapp h4un si grave danger. Sa Saintetd souhaitait A Sa Majestd Imperiale un prompt retablissement et suppliait la divine
Providence d'accorder A I'Empire de l'Iran, dans l'harmonieuse
collaboration de toutes les classes sociales. paix, tranquillit6 et
prosperitd.
Ce message du Pape au Souverain de 1'Iran montre bien
que les relations entre le Saint-Siege et le representant supr6me
de la noble nation iranienne sont excellentes. D'ailleurs, depuis
1874, le Saint-Siege a toujours eu en Perse un envoy6 special,
risidant d'abord a Ourniah-Kbosrova. puts A Tdehran, sous le
titre de delegu6 apostolique. L'actuel repr6sentant du SaintSiege, Monseigneur Paolo Pappalardo, se trouve en Iran depuis
bientot sept ans. 11 a succidd au tres regrettd Monseigneur Alcide
Marina, de la Congrigation de la Mission. decede b Rome le
17 septembre 1950.
Une des preuves les plus 6clatantes des relations amicales
qui unissent 1'Iran et le Saint-Sige a et6 la visite de courtoisie
que Sa Majestd Impdriale. le Chahinchah Mohammed Raza Pahiavi, au cours de son voyage triomphal en certains pays d'Europe. a bien voulu faire, le 20 aott 1948, A Pie XII, alors en
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residence & Castel-Gandolfo. Cette visite a pris, pour tous les
catholiques de 1'Iran, le caracltre d'un v\cneinent historique.
Le Souverain Pontife rePut avec les plus grands honneurs le
Chef de I'Iran et lui remit la plus haute dtcoration que le SaintSiige puisse accorder i un Chef d'Etat, la decoration de l'Eperon
d'Or, que possedent seules actuellement douze personnalitds
dans le monde entier. De retour dans sa capitale, le souverain
de I'Iran fit immbdiatement parvenir au Saint-Pere, par 'intermddiaire de son ambassadeur A Rome, un magnifique tapis
iranien, en gage de sa tres vive satisfaction. De plus, Sa MajestW
Imperiale a bien voulu temoigner sa personnelle sympathie, en
accordant, le 30 mai 1949, la decoration de l'ordre Homayoun
de premier degr &i
Monseigneur Paolo Pappalardo, deldgu6 apostolique.
Les Lazaristes et les Filles de la Charite sont dtablis en
Iran depuis plus de cent ans. Le veritable fondateur de la Mission Lazariste en Perse a et6 Monsieur Eugene Bore, cdlbre
orientaliste, et qui devint, par la suite, SupBrieur g6neral de
ces mnmes Lazaristes et des Filles de la Charite. Encore simple
laique, et aig de vingt-huit ans, il fut charge, en 1837, par le
ministere de 1'Instruction publique et 1'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, d'une mission scientifique en Perse ; il
arriva A Tabriz. capitale de i'Azerbaidjan, le 6 novembre t838.
Fort du bienveillant appui du gouverneur de Tabriz, le
prince Karaman-Mirza, frere du roi de Perse, Mohammed Chah,
il se proposa d'ouvrir A Tabriz meme une cole. Le roi de Perse,
mis au courant probablement par son frere, adressa a Eugene
Bor6 ce a firman
6
Blogieux
et protecteur que je me permets de
citer tout au long : a Que le tres glorieux et tres puissantprince
Karaman Mirza notre frIre, gouverneur de la Province de
l'Azerbaidjan, lumibre de nos yeux et favori des 6toiles, sache
que par t'effet des sollicitudes de l'esprit bienceillant et sanctifid
de Notre Majestd Auguste, it a dtd decidd : que l'honorable Monsieur Eugene Bord, d'un sacoir et d'une capuitd reconnus, 'une
des colonnes du Messic, ayant fait connaitre aux Ministres du
Royaume victorieux qu'il dtait venu dans la terre d'Orient pour
y propager l'instruction et que, dans ce but, il s'dtait fix4 d Tabriz, sur sa demande d'enseigner d la jeunesse persane la langue
franCaise et de l'instruire dans les sciences de I'histoire, de la
gdographie, de la philosophie, de la physique, de la gdometrie
et de la mddecine, sans exiger aucune rdtribution du Sublime
Empire, Nous ordonnons a Notre tres puissant frorc. que, attendu
les avantages de toutes sortes rdsultant de l'dducation de la jeunesse et de l'acquisition de ces sciences, on accorde respect, protection et encouragement t lhonorable susdit Monsieur Eug.ne
Bore et que tant qu'il s'occupera de cette noble tdche, personne
ne s'oppose en rien & Notre Auguste Yolontd devenue Loi. Que
Notre frdre mette tons ses soins et tous ses efforts & son accomplissement. Donne en Notre Palais, le 15 de Rebbi, Van de I'h&gire 1255. n
L'4cole fut ouverte a Tabriz fin mars 1839. Eugýne Bor6
crda dgalement en octobre de la mime annee trois autres 6coles
A Ardichai, a Babari et a Mavana, dans la r6gion de R6zaieh.
En 1840, une cinquieme ecole fut encore ouverte par ses soins
i Djoulfa, pros d'Ispahan.
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GrAce aux demandes reitbrdes de Monsieur Eugene Bore.
arri\ait enfin & Tabriz, au mrois de decembre 1840, avec le titre
de Pr6fet apostolique de la Perse. Monsieur Ambroise-Gabriel
Fornier, Pretre de la Congregation de la Mission. La Mission des
Lazaristes en Perse etait fond6e.
Sur cette histoire de la Mission Lazariste en Perse, I'un de
nos confreres, Monsieur Aristide Chatelet, dont le nom est tris
estime en Iran, oh il est restd de longues ann6es, s'est charge,
en effet, de rediger une sdrie d'articles s6rieusement documentds
et dont le titre est prdcisiment : La Mission Lazariste en Perse.
Paru dans la ,,Rerue d'Hisloire des Missionsa de 1933 h 1939.
ce magnifique travail retrace, avec un rdel souci de la v\rite
et dans un style clair et elegant, I'historique de la fondation, du
ddveloppement et du rayonnement de chacun de nos dtablissements religieux en Iran. C'est d'ailleurs & cette source que j'ai
puis6 personnellement la plupart des renseignements concernant
a fondation de nos diff6rentes maisons. Je me contenterai de
donner ici un bref aperqu sur chacune des maisons de Lazaristes
et des Filles de la Charitd existant actuellement en Iran.
**
La Province d'Iran comprend, en 1952, quatre maisons de
Missionnaires et quatre maisons de Filles de la Charitd, 6tablies h Teh6ran, Tabriz, Rezaieh et Ispahan.
La plus ancienne de ces Missions est celle de Rdzaieh, fondde en 184t. Ambroise Fornier, en effet. n'avait pu se maintenir A Tabriz. Sur ordre du gouvernement. il avait du repasser
la frontibre, avant Wtd accusd. bien A faux, de prosdlytisme aupres des musulmans.
Rdzaieh (I'ancienne Ourmiah - place de l'eau -) est une
des principales villes de la riche Province d'Azer .idjan. Situ6e
a une vingtaine de kilomntres a l'ouest du lac. qui porte son
nom, Rezaieh, en la belle saison, est un veritable nid de verdure : encerclde, de tres pros, par de hautes montagnes. la ville
s'ouvre face au lac, et par c6tes, a l'est, au sud, au nord surtout,
vers des plaines fertiles, couvertes de champs de ble, riz, mais,
tabac. parsemres de saules, jujubiers. platanes et peupliers
des vignes, aux ceps vigoureux, produisent les fameux raisins
de ia region, celEbres dans tout le pays. Dans Ia plaine de Rdzaieh, il y en a, m'a-t-on affirm, une quarantaine d'especes.
Quatre rivi res, au nord le Nazlou tchai et le Rauze tchai.
au centre, pris de la ville, le Chaher ou Berdesur tchai, et au
sud le Barandouz tchai, bien connues des pdcheurs amateurs de
la Mission, arrosent la plaine et grAce t d'innombrables ruisselets, savamment repartis par les paysans, fcondent champs et
vergers, apportant partout humidite et fertilitd.
Dans cette vaste plaine qui s'tend sur prs de quatrevingts kilometres de long et une trentaine de large, se trouvent, dissminds, plus de trois cents svillages, trois cents llots
de verdure, dans lesquels vit une population, en majeure partie
musulmane, estimpe B cent soixante mille habitants, parmi lesquels quatre
acinq mille Chalddens catholiques, et quelques
milliers d'Armmniens gr6goriens.
C'est surtout pour ces Chalddens catholiques qu'ont U6t
cr6•es et maintenues ? Rezaieh les deux maisons des Lazaristes et des Filles de la Charit6.
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A la lete de cette Communautd de Chaldeens catholiques se
trouve un jeune archeveque, Ag6 d'une quarantaine d'awues, et
sacr6 tout dernierement & TBhdran, le 30 decembre 1951. Ne en
1910, a Khosrova, pres de Chahpour (Salmas), d'une bonne
famille de paysans catholiques, Monseigneur Zaya Dachtou, a
succed6 a I'un de nos confreres. Monseigneur Abel Zaya, dec6dd ic
17 mars 1951, h T1'ge de quatre-vingts ans. Plein d'ardeur, aimant
sa nation, Monseigneur Dachtou fera grand bien a Rezaieh. II
peut compler sur l'aide de la Mission qui. comme par le passe,
s'efforcera de collaborer aveI le chef spirituel des Chaldeens,
dans l'ceuvre de 1'dvaugelisation de son peuple.
Actuellement, nos deux maisons de Rezaieh se trouvent
dans une situation difficile. Elles sont certainement parmi les
plus pauvres et les noins favorisdes de nos Missions. Rezaieh,
en effet, a heaucoup perdu au point de vue catholique, de son
ancienne importance. Cela est dil, en tres grande partie, au
depart massif de la population chretieime en 1917 et en 1946,
i la suite des dvenenents de la Grande Guerre et de la Revolution en Azerbaidjan. Les euvres sont assez prdcaires. Alors qu'eu
1930, au moment de mon arriv6e en Perse, la Mission comprenait petit et grand Sdminaire ;avec une trentaine d'dtudiants),
une dcole de formation pour quelque trente cat6chistes, et la
predication dans plus de soixante villages chr6tiens, actuellement, il n'y a qu'un modeste orphelinat d'une dizaine de petits
Chalddens ; cet orphelinat comprenait, en 1951, vingt-quatre
enfants ; le nombre a soudainemeut diminue, mais peut, avec
des ressources appropriees, reprendre et meme augmenter. Nos
confreres leur font la classe et le catdchisme ; iUs donnent l'instruction religieuse en franyais aux enfants des Sceurs. La paroisse est, en grande partie, confide au clergd indigene, mais lt
encore les missionnaires rendent de vrais services. C'est ainsi
que Monsieur Herman Rigter, polyglotte, confesse en chaldden
les nombreuses personnes qui s'adressent k lui. En somme. nos
confreres, M. Max Zwick. le SupBrieur, M. Rigter, et le frere
coadjuteur Emile Novelle font ce qu'ils peuvent avec des moyens
hien limites. Un pretre indigene, M. Martin Rachidi, reside a la
Mission et, par ses connaissances des langues et sa profonde
experience du pays, rend de grands services.
Le PRre Zwick, ancien Superieur de la Mission d'Ispahan.
ofi il avait reussi a crder des ceuvres florissantes, a acceptd, au
prix d'un sacrifice mdritoire, de quitter sa chore maison pour
aller remplacer a Rdzaieh. M. Pierre Franssen, nommd curd de
la paroisse de l'Immaculee-Conception A Tdhbran.
Le Pere Zwick, nous en sommes convaincus, parviendra h
crder dgalement & Rezaieh des oeuvres d'apostolat prosperes et
a redonner A cette Mission. si chore aux enfants de saint Vincent, son ancienne splendeur.
A catd de nos confreres, travaillent avee un zele infatigable et un ddvouement A toute epreuve, nos admirables Filles
de la Charitb.
La fondation de la maison des Soeurs de Rdzaieh remonte
A 1857. a Vers la fin de cette annie, dit le Pere Cluzel. futur ddlegud apostolique en Perse, M. Darnis ('un des premiers missionnaires lazaristes). conduisit a Ourmiah deux des cinq Soeurs
de Khosrovah : la Swur Marie-Philomene de Couesbouc et la'
Sieur Anna Eyvaz ,.L'ann6e suivante. trois autres Sceurs vinrent les rejoindre : Seur Cullin, Sceur Heudiard et Sceur Serrurier.
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La maison des Filles de la Charitl A IRzaieh, fernle ien
1917, par suite des troubles de la Grande Guerre, fut ou\erte a
nouveau en 1931. La Superieure actuelle, la Rdevrende MCre
Corman, ig6e de soixante-six ans, est une des plus anciennes
Filles de la Charitd de 1'Iran, Rtant arrivie en ce pays en 1912.
Elle se trouvait deja k Rezaieh avant la guerre de 1914.
Aidees par trois compagnes, animnes du plus pur dv\ouement des enfants de saint Vincent, elles s'adonnent humblement
mais efficacement a des ceuvres d'dducation et de bienfaisance.
Elles possedent un ouvroir d'une trentaine de jeunes filles, un
orphelinat de vingt-cinq enfants completement h leur charge ;
elles font la classe A une quarantaine d'leves, visitent pauvres
et malades. et rendent d'inappreciables services au clerg, local
et aux missionnaires. Elles ont vingt-neuf Enfants de Marie et
seize aspirantes en ville, quelques petits groupements dans les
villages, et se proposent de creter sous peu I'ceuvre des , Louise
de Marillac ,. Comme m'crivait dernierement la R·1vrende
S(eur Corman, elles font ce qu'elles peuvent, mais pas toujours
ce qu'elles veuient.
Beaucoup d'obstacles, en effet, les arrdtent et genent leurs
mouveinents. Et le plus grand de ces obstacles est certainement
Ie manque d'argent. Elles n'ont pas meme le n6cessaire. Le bAtiment qui les abrite. construit hativement par les soins du PNre
Franssen, il y a une quinzaine d'ann6es, est assez endommagd.
surtout la partie qu'elles se reservent pour leur usage parliculier. J'ai eu l'occasion de visiter une fois leur dortoir ; je crois
que meme les pauvres qu'elles aident ne se contenteraient pas
d'une chanibre aussi nue et aussi delabrie. Le plafond serait A
refaire completement, et les fendtres mal jointes laissent passer
le froid en hiver ; en voyant ce dortoir, je pensais a la pauvre
chambre du ( bon Monsieur Vincent n, notre Fondateur.
De Rezaieh, revenons a Tabriz (ou Tauris), capitate de
1'Azerbaidjan. Cette ville de deux cent treize mille cinq cent quarante-deux habitants, surnonnnee la t Coupole de l'Islamisme ,
et consideree par certains comme le ( Centre du monde », remonte A la plus haute antiquitd. Elle aurait etR fondee I'an 175
de l'hUgire (797 de 1'*re chr6tienne), par Hoveidah, favorite d'Haroun-al-Rachid. I'aliie de Charlemagne ; mais il est plus probable que cette favorite ne fit que la restaurer, puisqu'on parle
d6jh de cette ville au Ine siecle apres Jesus-Christ.
L'origine du norn de cette ville, Tabriz ou Tauris, a donn6
lieu h plusieurs interpretations. que je me permets de noter,
pour les amateurs d'tyvmologie.
D'apres certains. Tabriz viendrait du mot arminien : Tavrezh, qui veut dire vengeance. Khosrov I" d'Armdnie, avant
vou!u venger la mort de son frcre, attaqua en 246 et defit'Ardashir. le premier roi de la dynastie des Sassanides. En souvenir de cette victoire, il aurait donn6 A la ville de Tabriz, alors
appelee Shahistan. le nom de Ta-vrezh. La ville fut reprise par
Chahpour, puis remise par GalBre h Tiridate avec la province
d'AtropatLne (en armdnien : Aderbadagan ; en persan : AzerAbadagan. de Azer : feu, et de Abadagan : lieu habit6). Tiridate
fit de Tabriz sa capitale et l'embellit. Arshag, roi d'Arm6nie,
aidd par les Huns et les Alains, envahit I'Azerbaidjan (vers 363)
et vainquit Chahpour. pres de Tabriz. Sous les Sassanides, cette
ville continua d'etre une importante cite.
D'apres une opinion plus vraisemblable. Tabriz viendrait d'un
mot persan, qui signifie dissipde, tombee, gudrie. En effet,
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d'apres une 1ýende. Hovcedah. favorite d'Haroun-al-llachid,
malade d'une fievre incurable, ayant recu des medecins I'ordre
de voyager pour recouvrer la santd, aurait t60 guerie en arrivant en ce pays. Elle aurait dgalement fait vemr de Damas le
ce6ebre astrologue Sathah, pour que celui-ci d6terminAt 1'dpoque la plus favorable i la fondation de la nouvelle ville. II est
probable, comme je l'ai d6jt dit. qu'elle ne fit qu'embellir et
agrandir celle qui existait ddjt.
D'autres auteurs enin font d6river le nom de Tabriz du
sanscrit : Tab, chaleur ; Riz, 6maner, allusion sans doute h la
chaleur quc vient des montagnes environnantes
Quoi qu'il en soit. en 858. Tabriz fut d6truite en partie par
un violent tremblement de terre et reconstruite par les soins du
calife Motawakil. Devenue capitale de la Perse sous les Mongols, Tabriz vit alors son apogde de gloire, dont ii ne reste
aujourd'hui que de rares souvenirs, entre autres une belle mosquee en ruines, couverte d'dmail bleu, la mosqu6e de Djehan
(ou Djihon). Chah. bijou de I'art seldjoukide.
Au temps de Jean Chardin (1643-1713). au dire de Louis
Dubeux (1798-1863) elle comptait cent cinquante mille habitants. Le chiffre de sa population a d'ailleurs fort varid. I1 aurait
0t6 en 1829, de cinquante mille habitants ; en 1853, de quarante
mille. pour remonter en 1876 a cent mille et meme a trois cent
mille, se rapprochant des cinq cent mille qui lui 6tait attribu6
aux temps antiques. Peut-ýtre faut-il rechercher la cause de ces
variations de chiffres dans le fait que Tabriz a e6t plusieurs
fois ravagee par des tremblements de terre. (En 1725, un violent
tremblement de terre d6truisit Tabriz en grande partie, occasionnant la mort de quatre-vingt mille personnes).
Aujourd'hui. Tabriz est la seconde ille de I'Iran. Ses habitants, de race blanche claire, sont travailleurs, intelligents. mais
plutit fiers et batailleurs ; plusieurs fois, dans l'histoire, ils se
sent r6volt6s contre le pouvoir central de Tdh6ran. On trouve
A Tabriz une communaut6 de sept h huit mille Armeniens grdgoriens. Les catholiques : Chald6ens, Arm6niens et latins, y sent
peu nombreux : environ trois cents t trois cent cinquante.
La Mission des Lazaristes i Tabriz date de 1901. M. Auguste
Malaval, qui en fut le fondateur, 6tait venu de France, par Ourmiah, le 28 mars de cette mime annte. et avait annonc6, le
dimanche suivant 31 mars, aux fideles residant h Tabriz que,
ddsormais, les missionnaires seraient A poste fixe parmi eux.
Le 17 juin, eut lieu l'inauguration de la Maison des Missionnaires, sous la presidence du dIl6gu6 apostolique, Monseigneur
Francois Lesn6. M. Malaval et son confrere, M. Ernest Mas, en
prenaient possession. Cent einquante catholiques de tout rite
formaient alors la commiunaut6 des fidbles. Dbs leur arriv6e,
nos deux missionnaires se mirent a I'oeuvre et er6erent un petit
S6minaire arm6nien et une 6cole qui prosp6ra bien vita
A la date du 6 d6cembre 1902. M. Francois Berthounesque,
nouvellement arrive, ecrivait h Paris -: a Nous avons dejt une
6cole assez prospere ; fondde seulement i y a deux ans, elle reqoit plus de soixante dl&ves qui, depuis l'dge de dix ans jusqu'd
vingt ans, viennent tous prendre des lecons de franfais. Mais la
partie la plus intdressante de notre ecole, ce sont neuf petits
sdminaristes que nous essayons d'orienter vers la prttrise... ,
Ce bon confrere, itgO maintenant de soixante-quinze ans, et
doyen des Missionnaires d'Iran, a joud, dans I'histoire de la
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Mission Lazariste en Perse, au cours de la premiere moitid de ce
siecle, un rdle de tout premier plan. Supdrieur de la Mission de
Tabriz, de 1906 & 1936, Supbrieur de la maison de Teheran,
de 1936 h 1946, Visiteur de la Province de Perse, de 1919 & 1941,
il a vu se derouler bien des 6venements soit en Azerbaidjan.
soit dans la capitale. II a assist hAla rdvolte de Tabriz centre
Teheran, de juillet 1908 A juillet 1909. <c Depuis quarante-cinq
jours, ecrivait-il, le 3 aott 1908, nous sommes en pleine guerre
civile. Nuit et jour, Le canoA gronde d deur cents mhtres de ches
nous ; la famine se fait sentir ; on ne trouve plus de pain... Le
sang coule. ii y a un grand nombre de morts et de blessds... Pries
pour nous ! n
II a eu le bonheur de pouvoir faire construire l'une des
plus grandps eglises catholiques en Perse, celle de Tabriz, qui
utu solennellement benite le 8 ddcembre 1910, en presence du
Gouverneur g6ndral de I'Azerbaidjan, des consuls de France, de
Russie. d'Angleterre. de Turquie, et d'un grand nombre de personnalites et de fideles.
Mobilise en France, pendant la guerre de 1914-1918, ii revint
dans sa chere Mission de Tabriz en 1921 et la dirigea. ainsi que
toute la Province, jusqu'en 1936, date b laquelle ii fut place,
commne Visiteur et Superieur b Tdheran. Relevd de sa charge de
Visiteur, le 17 septembre 1941, en raison de son Age et de ses
infirmit6s. il continua de diriger la maison de Tehdran et devint
cure de la paroisse de limmacul6e-Conception. Le 13 aout
1946, sous l'active impulsion de M. Auguste Poiron, alors Visiteur en Iran. on commenca 1'agrandissement de 1'dglise paroissiale, construite en 1867, mais devenue trop petite pour le nombre toujours croissant des catholiques. M. Berthounesque bdnit
la premiere pierre de la nouvelle 6glise qui fut achev6e en 1948
et consacrne par Monseigneur Paolo Pappalardo.
Le Gouvernement de la R6publique franQaise, reconnaissant
les services exceptionnels rendus, pendant pres d'un demi-siecle.
par le Pere Frangois Berthounesque, A la culture et A la pensee francaise, lui conferait, au mois de juin 1948, la croix de
la Ldgion d'honneur. Au cours d'une cer6monie plus intime
qu'officielle, M. Pierre Lafond, ambassadeur de France en Iran.
entour6 de hautes personnalites, parmi lesquelles Monseigneur
Paolo Pappalardo, alors g6rant de la Ddelgation apostolique, et
M. le Docteur Siassi. recteur de I'Universit6 de Teheran, dpinglait sur la poitrine de notre confrere, pres de la Mddaille
c Bene Merenti , du Saint-Siege, la nouvelle decoration, aux
applaudissements prolongds des quatre cents 6leves de notre College Saint-Louis.
Malade, infirme. presque impotent, le bon Monsieur Berthounesque retourna & Tabriz, le 28 aout 1951. II y vit maintenant,
entoure des soins affectueux de ses chers confreres, offrant chaque jour A Dieu ses pribres et ses sacrifices pour le plus grand
bien des Ames et le succes des oeuvres de la Province qu'il a
tant aim6e et si profond6ment edifiee.
A la tlte de la maison de Tabriz, se trouve M. Auguste
Poiron. lui aussi ancien et recent Visiteur de I'Iran. II succ6da,
en effet, A M. Berthounesque, le 17 septembre 1941, et fit agrder
sa d6mission I'annae derniere. Encore relativement jeune, ii
n'a que cinquante-huit ans. plein d'allant, spirituel et enjoud,
il dirige avec maitrise une maison que I'auteur de ces lignes
connalt bien, y ayant reside soit comme simple confrere, soit
comme Supdrieur pendant pres de vingt et un ans.
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La Mission de Tabriz possede actuellenient couinie cuvres
principales : une paroisse de trois cent a trois cent cinquante
fidiles, une petite ecole, un modeste pensionnat, des cours de
frangais le soir, et des wours a 1'Universite de la ville. Deux
missionnaires assurent reellement la vie de ces euvres : le Suptrieur, M. Poiron, et un jeune confrere de treate-six ans, actif
et travailleur, M. Yves Ker\ran, Breton de la Bretagne bretonnante.
nnd natif d'Ergue-Aimel ,, pres de Quimper, dans le
Finistere. Du matin au soir, ces deux missionnaires sont sur la
breche, donnant jusqu'a six et sept heures de lemons par jour.
Pros d'eux, les aidant par leurs prieres et I'exemple de leur vie,
demeurent. humbles et cachds, le bon M. Berthiuunesque, et le
Frere coadjuteur Jules Longue-Epee, ce dernier Ag6 de plus de
quatre-vingt un an, et ayant dejh vingt et un ans de sejour en
Iran. Un pretre arnluiten indigene, le RItvrend Ter Marcos
Stepanian, veteran lui aussi de la Mission de Tabriz, est officiellement le cur6 des ArmnIlieus et Chaldeens catholiques de la
paroisse.
Sur cette chlire Mission de Tabriz qui fit I'objet des premiers soins du Pere Bord, et qui donnait tant d'esp6rance A son
premier fondateur, le Pere Malaval, dans un bon cri d'enthousiasme, s'6criait : a L'avenir apparlient h Ia Mission de Tabriz ! a
Certes, si, pour le moment. 1'ecole et le pensionnat n'existent pratiquement plus, ii y a encore de l'espoir. A 1'Universit6,
Yves Kervran sont, je le sais, granM. Auguste Poiron et I.
dement apprecids par la centaine d'6tudiants, auxquels its veulent bien consacrer une partie de leur temps et de leur labeur :
en outre, leurs cours du soir sent actuellement fr6quentds par
une soixantaine d'auditeurs : officiers, commergants, 6elves et
professeurs des grandes ecoles. Tout cela montre qu'on les estime en haut lieu, et qu'on serait heureux de les voir 6tendre
leur action culturelle aupres de la jeunesse iranienne. MM. Poiron et Kervran voudraient bien, eux aussi, se donner encore
davantage A l'oeuvre si belle de 1'education et de 1'enseignement.
Mais, comme le rappelle l'axiome des Anciens : primus vivere.
deinde philosophari.Les cours b l'Universitd, malgr6 de belles
promesses maintes fois rditerees de la part des autorit6s, ne sont
pas retribues, et les lemons du soir ne rapportent qu'une somme
dcrisoire. Le budget de la maison est un vdritable casse-tWte pour
le pauvre Supdrieur qui ne sailt comment subvenir aux multiples
besoins de sa maison...
La maison des Filles de la Charite de Tabriz remonte a
1904. Depuis lorigtemps dedj la population de la ville d4sirait
grandement voir nos Sceurs s'dtablir a Tabriz ; elle r6clamait
mbme avec insistance leur venue aupres des missionnaires.
En 1889. le consul de France A Tabriz, M. Barnay, manifestait son desir tres net de voir non seulement les missionnaires,
mais encore les Filles de la Charit6 & Tabriz, ot, A son avis,
u elles seraient encore d'un plus grand bien que dans ces lieux
perdus de Khosrova et d'Ourmiah ,.
En septembre 1902, sur l'ordre de Monseigneur Lesn6, d61hgue apostolique, MI. Malaval avait achetd A Tabriz, pres de la
maison des missionnaires, pour la somme de douze mille cinq
cents francs, un vaste terrain destine & Utre mis a la disposition des Filles de la Charitd.
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En fait, celles-ci n'arriv6rent h Tabriz que le vendredi
13 mai 1904. Elles firent, au nombre de cinq. une entree triomiphale dans la ville. C'etaient, sous la conduite de leur Superieure, la v6niree Sceur Elisabeth Martinroche, d4cedie le 1" uetobre 1944, les Filles de la Charit6 : Scur Marthe Marquis, Swur
Gabrielle Martin. Soeur Joseph Stomkowska et Soeur Marie Bertrand. Seule, cette derniere se trouve encore A Tabriz ; Suur
Joseph Stomkowska est au Liban, les autres sont mortes.
Les (euvres de la maison des Filles de la Charite de Tabriz
comprennent actuellenient : un peusionnat et internat d'une
quarantaine d'enfants, un externat ou dcole de pres de deux
cents 6eives, un ouvroir d'une trentaine de jeunes filles, une
<,cole mdnagere de pres de vingt-cinq enfants, la visite des pauvres et des infirmes, une dizaine d'Enfants de Marie et l'ceu\re
des a Louise de Marillac i. Trois dames infirmes restent A demeure chez elles, ainsi qu'une demi-douzaine de jeunes filles
4tudiantes a l'Universit6.
Pour assurer toutes ces ceuvres, dignes des Enfants de saint
Vincent, sept Sceurs seuleinent se trouvent A Tabriz, et encore,
parmi elles, il y a une Sceur aige de quatre-vingt-cinq ans, et
une autre, la Sceur Marie-Bertrand, Agde de pres de quatre-vingLs
ans. Animees du plus pur esprit de charitd de leur saint Fondateur, elles s'adonnent comme leurs compagnes de Rdzaieh, Tdheran et Ispahan, aux ceuvres si belles, mais combien harassanlts, de leur sainte vocation, sous la conduite de leur Supdrieure,
!a R4virende Mere Pouillart. Celle-ci, digne heritiere de la maternelle S(eur Martinroche, se d6voue sans treve, depuis 1941,
aux charges si delicates et si importantes qui lui out 4te confi6es
par l'obeissance. Je sais qu'elle serait heureuse de voir auzmenter et son personnel et ses ressources.
A plus de mille kilometres de Tabriz, dans des pays plus
chauds et mieux connus des voyageurs, voici Ispahan, la ville
des rc•es et des roses ! Ispahan, I'incomparable cite reposant
dans un fond de verdure comme un bijou dans son 6erin ! Ispahan, ancienne capitale des rois de Perse, a Centre du monde n,
a ombril de l'univers ,,et qui dtait au d6but du xviwr s.icle,
ville florissante. Ispahan, dont Chardin disait qu'elle avail an
xvr siecle. un million d'habitants, cent soixante mosqudes, quarante-huit colleges, mille huit cents caravansdrails et deux cent
soixante-treize bains publics, Ispahan se prdsente de nos jours,
comme la plupart des villes d'lran, sous un double aspect de
vlle trop rapidement modernisde et encore farouchement attachde aux vestiges de gloire du pass6. C'est la, surtout, a Ispahan, que l'on se rend vraiment compte de ces contrastes dont
je parlais au debut de cette relation.
Ispahan, c'est la "ille des mosqudes, aux domes bleus et
dords, 6tincelants au soleil, aux minarets recouverts de a cachis a d'un bleu-vert inaltdrable ; c'est aussi la ville des cindmas et theatres, aux affiches criardes et multicolores. s'illuminant le soir d'affreuses lumi6res aveuglantes.
Ispahan, c'est la cit6 des merveilleux palai§ de Chah-Abbas,
aux murs tapissds de belles fresques peintes par des Italiens
ou des Hollandais, et repr6sentant danses, batailles, chasses,
jeux ; c'est le reliquaire de vdritables joyaux d'a~rchitectures.
que I'un de nos compatriotes, M. Godard, s'efforce de preserver
des injures du temps ou de restaurer dans leur dtat primitif ;
c'est le musde naturel des antiques richesses de la Perse ; on
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voit, en effet. h Ispahan, des vestiges encore impressionnants
d'anciens monuments, tels le Teehhel Sotoum, ou Palais des
Quarante Colonnes, qui n'en possede, en raalit6. que vingt, mais
qui, par reflexion dans la piece d'eau rectangulaire placee devai•t
lui, donne I'illusion d'en posseder quarante ; tel encore le palai.
d'Ali-Kapou, c construction elevde, avec au premier dtage un
haut portique de colonnes de bois Olanc6es. sous lequel le Roi
recevait les ambassadeurs, et d'ofi il regardait les divertissements et les jeux de polo qui se donnaient sur la place ,.
Ispahan, c'est aussi, de nos jours, la ville des casernes et
surtout des usines, oui pres de vingt mille ouvriers, dans de vastes ateliers, parmi le vacarme des machines, travaillent aux
tissages des dtoffes et des cotonnades.
Ispahan, c'est la ville des jardins et des fleurs, la ville aux
larges avenues bord6es d'arbres majestueux, tel le magnifique
Kiabana ChaharBajAh , (quatre jardins) - les Champs-Elysees
d'Ispahan - parure et gloire de la citd ; c'est la xille des rivibres aux eaux couleur de jade, la ville du i, Maidan y Chah n,
immense place, qui nous rappelle par ses dimensions la place
de la Concorde & Paris, et qui est encore considdree comme I'une
des plus fameuses du monde. Mais Ispahan, c'est aussi la ville
des a Koutchds , (ruelles tortueuses et dtroites), la ville des
ruisseaux aux eaux sales et boueuses, la ville des ruines et des
, delabrements dans tous ces edifices qui jouent encore la splendeur ?. C'est la ville des caravanserails ,( transformes en garages
oi les m6caniciens rdparent h grands coups de marteau les
camions et les autobus ,.
C'est dans cette ville, non loin du celebre pont Allah-VerdiKhan qui relie Ispahan h Djoulfa, et qui enjambe la riviere
Zahendd-Roud, que se trouve la Mission des Peres Lazaristes.
Cette Mission, fond&e en 1903, grace A la prudente, mais tenace
activitd de Monseigneur Lesnd, db6lgue apostolique, fut d'abord
6tablie a Djo;lfa, faubourg d'Ispahan, petite agglomdration armenienne, qui porte ce nom en souvenir de la ville de Djoulfa,
en Azerbaidjan. sur les bords de 1'Araxe. En 1605, Chah Abbas.
par mesure de protection envers les chretiens du Khanat d'Erivan qui, opprimes sous la tyrannie des Osmanlis, I'avaient
appel6 A leur secours, dans le but surtout d'avoir pres de sa
Capitale des gens industrieux, habiles, commerCants, fit deplacer
plusieurs milliers de families armdniennes des bor-ds de l'Araxe
jusqu't la rive sud du Zahendd-Roud.
Le premier Supdrieur de la Mission Lazariste d'lspahan
fut M. Emile Demuth. qui arriva A Djoulfa-Ispahan, le 29 mai
1903. Polyglotte remarquable, travailleur infatigable, d'une dnergie h toute 6preuve, d'une activit6 debordante. M. Demuth dut
faire face, des le d6but, A de nombreuses difficult6s, devant lesquelles il se trouvait seul. Son optimisme proverbial, son imagination ardente le firent triompher de toutes ces difficultds.
Le 14 juin 1904, M. Jean Galaup, notre actuel Procureur provincial, arrivait A Djoulfa. Une ecole pour les chr6tiens fut
ouverte a Djoulfa en 1903 et devait compter jusqu'a cent vingt
16lves en 1934.
En 1909, la Mission acquerait A Ispahan mmme une vaste
propridtW, tout pres du pont Allah-Verdi-Khan, oh I'ann6e suivante, le 22 novembre, etait cr66e, uniquement pour les musulmans, une 6cole, qui devint par la suite c61lbre a Ispahan,
Sohb ) (Etoile du matin). Des la premiere annde, les
Sdtareh
t
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6leves affluerent, jusqu'au debut de i911, on comptait deux
cents 16lves.
En septembre 1915. les missionnaires, ainsi que les Filles
de la Charit6, durent, par ordre de la 16gation de France &
Tdheran, vaacuer Djoulfa et Ispahan, par suite de I'avance des
armees turque et allemande. Passant par Teheran, ils retouruerent presque tous en France.
Trois ans durant, les vastes locaux de Djoulfa et d'Ispahan
furent laisses A la garde du pretre indigene arm6nien, le Pere
Tazpazian Melcolm.
Ce fut, sous le SupBriorat de M. Jean Galaup (1920-19401
que, sur la demande de I'Orientale, la maison des Lazaristes A
Djoulfa, ainsi d'ailleurs que celle des Filles de la CharitB en
cette meme localit6, furent transferees aux Arm6niens catholiques (clerge et S(Gurs). Ce transfert eut lieu sur la fin de 1934.
Les Missionnaires et les Sceurs s'etablirent d6finitivement &
Ispahan, les premiers dans leur propri6te pres du pout AllahVerdi-Khan, et les secondes dans une maison privde qu'elles
achetUrent par la suite.
La maison actuelle des RR.PP. Lazaristes est de toutes nos
maisons, la plus agreable h habiter. C'est une veritable maison
de campagne, situee & quelques centaines de metres de la ri\ ire
Zahendd-Roud et entouree de vergers et jardins. Un bras de
cette riviere traverse la propridt6 apportant fralcheur et fecondite.
Le Superieur actuel de la Mission d'Ispahan est un Alsacien, M. Paul Kieffer. II a succedd, I'annde dernibre, & M. Max
Zwick, dont le nom reste attach6 . la creation de l'ceuvre principale : un pensionnat d'une quarantaine d'enfants. pour la plupart musulmans et arminiens. Nos confreres, MM. Poghos Ter
Poghossian, Ferdinando Stoppino et Michel Collet, s'adonnent
avec coeur & l'instruction et A lI'ducation de ces enfants. Ils
seraicnt heureux de developper cette euvre, pleine de promesses pour I'avenir. Is n'oublient pas, en effet, que c'est par
la jeunesse, par 1'dducation donnee aux enfants et aux jeunes
:cns, qu'ils pourront le mieux, realiser oeuvre d'apostolat, faire
au morns connaitre et estimer la religion catholique. Nos confreres s'occupent egalement d'une petite paroisse, composde
niens, de quelques Chaldeens et de Laprincipalement d'Armi
tins Ils assurent, en outre, la direction spirituelle des Filles
de la Charit&.
Celles-ci sont dtablies au eaur meme de la ville, dans une
ancienne maison princiere, mais qui depuis longtemps a perdu sa
splendeur et surtout toute commodit6. Autrefois. les Filles de
la Charitd, comme les Missionnaires, habitaient Djoulfa. Les
premieres arriverent, le 14 juin 1904, sous la conduite de Soeur
Choblet, leur Supdrieure ; on y trouvait Soeur Marie Vilette,
Soeur Vincent Galichet, Soeur Joseph Brasseur et Smur Louise
Guind. Ayant Lleur tte le
le jeune o M. Jean Galaup, elles firent
une entrde triomphale A Djoulfa, et placerent leur maison sous
la protection de la Vierge Puissante.
En 1937, les Filles de la Charitd vinrent s'dtablir A Ispahan
meme. La Rdv6rende Mere Jaubert, I'actuelle Soeur Supdrieure,
qui succeda en 1944, a l'inoubliable Sceur Barada, m'envoyait
tout dernierement un rapport sur les oeuvres de sa maison.
Les Soeurs sont au nombre de sept, trois franIaises, une
hongroise, une italienne, une arm6nienne et une libanaise. Elles
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posshdent comme ouvres principales : une dcole de cent soixantedix-sept deeves, reparties en six classes ; un pensionnat de quarante enfants ; un ouvroir d'une vingtaine de jeunes filles, et
un dispensaire oh cent cinquante 4 deux cents inalades sont soignds chaque jour.
L'6cole est dirigde par Sceur Superieure elle-mnine, secondle par quatre de ses compagnes, une dame arm6nienne payee
mille cinq cents rials (douze mille francs), par mois et trois
professeurs de persan, qui, lhacune, pour trois heures de cours
quotidiens, reVoivent mensuellement mille rials (huit mille fr.).
Le programme est le m6me que celui des 6coles primaires
I')'an'aises et iraniennes. jusqu'au certificat d'dtudes.
Celle 6cole pourrail se d6velopper, car les ileves se prdsentent nombreuse.s chaque annee, a la rentree. La Smur Sup6rieure se voit dans 1'obligation d'en refuser un grand nombre,
Is sales de classe etant trop petites ; et les moyens manquent pour construire. D'ailleurs, les recettes fournies par les
pensions des leves suffisenit peine h payer les professeurs.
Certes, grAce A la bieuveillance de I. Jean Camborde, cons.iller culturel aupres de 1'ambassade de France a Teheran. la
maison des Filles de la CharitW d'Ispahan, comme d'ailleurs tous
nos 6tablissements scolaires en Iran, recoivent du Gou\eruemient
franqais des subventions annuelles importantes, mais ces subventiou sont loin de suffire aux d6penses occasionnees par i'entretien de 1'ecole et le paiement des professeurs.
Le Pensionnat, dirig6 par nos Seurs, comprend, je l'ai dit,
quarante enfants. mais sur ce nombre, il y a douze gratuites
et seize A tarif rtcduit : une douzaine seulement pavent la pension entiere. soit mille cinq cents rials (douze mille francs) par
mois. Plus encore que I'4cole, cette ceuvre est a recommander,
car il est deident que nos Sirurs peuvent avoir une action plus
directa et plus profoude sur les Ames de ces enfants qui demeurent internes chez elles.
A l'ouvroir. dirige par une Sceur, vingt jeunes filles apprennent broderie, couture et divers travaux d'intdrieur qui leur
permettront de devenir plus tard de sdrieuses nimnagres, d'expertes meres de famille. Nourries, logees et blanchies a la maison, elles recoivent encore, des qu'elles peuvent se rendre utiles,
quelques modestes sonmmes variant de trois cents a cinq cents
rials par mois.
Mais I'ceuvre qui, A men avis. aurait besoin d'etre le plus
soutenue. c'est le dispensaire. LA vraiment, nos Scurs montrent
ce qu'elles sont : dignes heritibres du grand saint Vincent de
Paul, exercant leur admirable charit6 chretienne.
Chaque jour, de sept heures du matin a midi, ddfilent sans
interruption toutes les miseres, souffrances et douleurs : mbres
indigentes qui viennent demander du lait pour leurs b6bds ;
enfants fam6liques ; syphilitiques qu'il faudrait soigner, mais
dont personne ne s'occupe ; brfiures A tous les degrds, teigneux,
pansements de toutes sertes. Les musulmans eux-m6mes, les
plus nombreux d'ailleurs, accourent chez nos Soeurs et benissent
Dieu de leur avoir envoyd des anges venus de si loin pour soulager leurs miseres et jeter en leur ccur un reflet de cette
bontd qui dniane d'Allah, le Dieu unique, le Pere de tous les
hommes.
J'ai assiste moi-miee, il y a trois mois, A cet dmouvant
ddfild ; j'en etais dmu jusqu'aux larmes. Et comme je demandais
13
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i la R1verende Mere Jaubert comment elle pouvait assurer une
telle oeuvre : < Je me le demande moi-mdme, rdpondit-elle ; nos
deux Seurs infirmitres, la Saur Gambaro, dipl6mde, et la Swur
Mary, qui exerce depuis 1927, recoivent chaque jour cent, cent
cinquante et mdme deux cents malades. M. le Docteur Danechvar Attaollah veut bien venir trois fois par semaine ; it reste
deux houres parmi nos malades et nous le payons mille cinq
cents rials par mois. Une jeune fille que nous retribuons 6galement (mille rials par mois) s'occupe du menage, de la preparation des remedes et de la presentation des malades. La clientele
est si pauvre que les consultations, les remedes et les pansements sont gratuits ou presque. Les plus gd6nreux de nos malades nous donnent parfois deux rials, cinq rials ou dix rials.
Its ne payent mdme pas le coton, les bandes, la gaze et le reste. >
Et la Rdv6rende MBre Jaubert, en terminant ses confidences, me disait : <<Oh ! mon Pere, si vous dcrivez en France, demandez de l'aide pour notre dispensaire, nous avons besoin de
beaucoup de choses et tout nous ferait plaisir. Mais le meilleur
moyen serait encore de nous envoyer de l'argent, car, ajouta-telle, avec de I'argent, nous pourrions nous procurer et le matdriel et les remedes et les instruments de chirurgie ndcessaires
pour notre wuare. Son Excellence Monsieur I'Ambassadeur de
France e Teh:ran, et Madame Coulet, nous ont de•d fait parvenir, l'annde dernimre, une grande caisse de remedes, contenant
de vrais trdsors, et nous leur en sommes infinimentLreconnaissantes. Mais it nous faut toujours de I'aide, car nous avons tou*oursdes malades. Faites quelque chose pour nous, mon Pere ! ,
Puisse cet appel trouver un echo favorable I
D'Ispahan, revenons A Thheran, capitale de 1'Iran, capitale
aussi des (Euvres catholiques de ce pays.
Tdli6ran, capitale de I'Iran depuis 1787, immense agglomeration de huit cent mille habitants, citd modernisde par la
volontU toute-puissante de 'un de ses plus grands rois, Reza
Chah le Grand, Tdhdran peut 4tre considdrde, a juste titre.
comme le symbole de la renaissance iranienne au d6but de ce
siecle.
J'ai vu Tehdran, pour la premiere fois, en 1930. A part
quelques rares avenues, quelques belles places anciennes, teile
le Top Khand , ou c Maidan Sdpah ,,. quelques massifs bitiments administratifs : I'Htel de Ville, l'Imperial Bank of Iran,
quelques rues animdes et commercantes, comme la cledbre rue
< LalEzar ", ce n'6tait ••ure ou'un labyrinthe de (, KoutchLs »,
un lacis de ruelles tortueuses et mal eclairBes la nuit, une ville
endormie dans les vestiges de gloire du passd, oh les mosqudes
aux minarets Blances, les portes recouvertes de faiences plus
ou moins criardes, donnaient un air de v6tustl plutot que d'anciennetd. La population elle-meme semblait endormie. J'4tais
profond6ment dtonnd de voir les TWhdrannais flAner lentement
dans les rues, formant de longues processions, dgrenant 6ternellement leur atasbih n, que dans ma simplicite naive je prenais
pour un chapelet, ou encore se promenant deux par deux, en
se tenant par le pouce ou par le petit doigt comme de grands
enfants, havardant gravement comme il sied A des personnages
qui ont i'eternite devant eux.
Quelle difference maintenant ! Tehdran ressemble A une
fourmilitre ou regne une activit6 d'autant plus fidvreuse de
nos jours que les passions sont litteralement dechaindes contre

-

195 -

I'dtranger. C'est un va-et-vient perpdtuel dans les larges avenues, bien tracees, asphalt6es et borddes de maisons neuves,
construites au cours de ces vingt dernieres anndes. Le soir, surtout, au moment du coucher du soleil, les grands boulevards,
les a khiabanes , aux noms illustres deFirdousi, Saadi, Pahlavi, Clah Reza, les moindres rues elles-memes sent continuellement sillonndes d'automobiles de grand luxe, de marque anidricaine particulibrenent, de taxis parmi lesquels se distinguent
les Citroins aux phares jaunes, d'autobus, d'autocars ; disparues
les antiques i drochk's
it deux chevaux, aux cochers sympathiques et goguenards ! Supprimds, les fameux tramways A
traction animale ! C'est maintenant la vie, le mouvement, I'agitation perpetuelle ; et dans le ronflement des moteurs d'avions
qui survolent quotidiennenment la ville et qui assurent un trafic
regulier et rapide avec les grandes capitales europdennes.
C'est dans cette ville tumultueuse que se trouvent rdunis
nos principaux centres catholiques, nds, eux aussi, pour la plupart, au cours de ces \ingt dernieres annees.
A l'exception, en effet, de la Mission Lazariste et de 1'etablissement des Filles de la CharitB, qui datent du siecle dernier,
toutes les autres creations religieuses sont rdcentes.
Tehdran, siege de la DdI6gation apostolique depuis 1924,
comprend actuellement plusieurs centres paroissiaux et missionnaires. Alors qu'b Tabriz, R4zaieh et Ispahan, on ne trouve
que Lazaristes et Filles de la Charitd, avec un clerge indigene
emoryonnaire, & Tehdran, ii y a diverses maisons religieuses et
trois Eglises paroissiales.
Les Rivdrends Peres -Salesiens, etablis 4 Tdhdran depuis
1937. se consacrent, sous la conduite de leur Supdrieur, le R.P.
Flavio Fedeli, i r'cuvre de 1'enseignement et a I'dducation des
enfants. Dans une maison de fortune nos courageux Peres Salesiens, avee un optimisne A toute epreuve, font la classe h deux
cent quinze leves externes et internes, et ont organisd, selon
I'esprit de leur Inslitut, un pensionnat de soixante enfants.
De plus, ils dirigent une dglise paroissiale, I'dglise de la
Consolata, construite en 1937, sur un terrain appartenant A
I'ambassade d'ltalie, et poss6dant les seules orgues qui existent
en Iran. Le R.P. Natale Del Mistro, veteran de leur Mission et
musicien dans 'mine, est officiellement le cure de cette paroisse
second6 par un dynamique vicaire, le R.P. Jacques Streitt.
.es Chalddens catholiques, environ trois mille, a Tdhdran,
possedent 6galement une cathddrale, de style babylonien, la plus
spacieuse de 'Ilran. Cette cathedrale repose sur une vaste crypte,
qui sert de salle de confirences, de r6unions et de thdttre. La
premiere pierre do cette crypte fut solennellement posde le
26 avril 1946 ; un an apres, au mois d'aoit 1947, on commencait la construction de I'dglise.
Cette construction a vraiment Bid I'ceuvre personnelle de
Monseigneur Joseph Cheikho, archeveque des Chalddens. Avec
une tenacit6 admirable, Monseigneur Cheikho a vu, enfin, s'dlever, en plein Tehdran, ce magnifique edifice religieux, d6did A
saint Joseph, son patron et patron de l'Eglise universelle.
La consecration de cette cathedrale eut lieu le 9 juillet 1950.
Sa Bdatitude, Monseigneur Joseph VII Ghanima. patriarche
chaldden de Babylone. itait venue en personne de Bagdad pour
presider ees fetes grandioses. Entour6e de Monseigneur le DI16gue apostolique en Iran, de plusieurs archeveques et dvdques
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thalddens et d'une foule innombrable de fidbles, Sa Beatitude
olfi-

consacra ia nou\elle 6glise, en presence d'un reprisentant.
ciel de S.M.1. le Chachinchah, de F'ambassadeur d'lrak At des
repr6sentants des ambassades de France et d'ltalie et de la li1gation d'Argentine.
De plus. grace toujours au zele infatigable de Monseigneur
Cheikho et de ses devouds collaborateurs, Monseigneur Thomas,
chorev4que, et le R.P. Jean Issal, la communaute chaiddeliie
1
possede un petit Sdminaire. .red en 1947, et comprenant actue
une
fonder
de
enain
vient
Elle
sedinaristes.
quatorze
lement
modeste rcole, ou treate enfants chalddens appremnent leur laugue conjointenent avec l lalngue persane, ecole qui a 6t4 officiellement reconmue par le gouvernement iranien. le 1" octobre 1951.
?\gr Cheikho me disait, il y a quelques jours, combien 11
ddsirerait voir augmenter le nombre de ses seminaristes. < Penses done, mon Pire, notre archidiocese de Senna, est l'un des
plus vastes du monde, puisqu'il s'dtend sur une surface de un
million deux cent mille kilometres carrgs ; et pour travailler sur
cet immense territoire, nous n'avons en tout et pour tout que
cinq prdtres. n Messis quidem multa...
Les Armdniens catholiques n'ont pas encore d'6glise i T6h6ran. Par suite de la disparition soudaine du Pere Sttphane
Sarguissian, decedd brusquement le 30 juin 1951, apres une op6ration, its n'ont plus a leur disposition qu'un seul pretre, le
R.P. Emmanuel Poladian. Ce Pere, relativement jeune (quarante ans), se ddvoue sans relfche au bien spirituel de ses huit
cents fideles, prechant, confessant, catichisant, celebrant la
sainte messe dans 1'dglise de la Consolata des POres Salisiens.
La communaute arm6niennc catholique conserve cependant
I'espoir de possider biento6. ell aussi. une cathddrale, dont les
piremiers travaux ont commence en juin 1950 ; le 30 juillet sui\ant, les soubassements s'elevaient dedj a queiques metres et le
It6verendissime Monseigneur Abkar, Ordinaire des Arminiens
catholiques en Iran, 6tait venu sp6cialement d'Ispahan, ou il a
son siege, pour benir ces premieres fondations. Depuis ce temps,
les travaux ont Wtd arret6s, faute de ressources et de secours
Tout ce qui a Wt6 fait : achat du terrain, pose des fondations,
eldvation des murs de soubassement, est le resultat unique et
exclusif de la petite Communautd arrnenienne catholique de
Teheran. Puisse bientSt s'achever dans la capitale -de Il'Iran
1'dglise arm6nienne catholique ! Les Armdniens, en effet, doivent
tenir dans notre communaute catholique !a place a laquelle ils
ont droit.
D'ailleurs, nos catholiques arminiens ont fait, A Tehdran,
un reel effort au point de vue religieux. Grace aux Sceurs armdniennes de I'Immaculde-Conception, venues en Iran, d'abord a
Djoulfa en 1938, puis B Teheran en 1943, ils possedent un 6tablissement scolaire de quatre cents jeunes filles. Au dire de la
Revdrende Mere Sup6rieure, nouvellement arrivde, la Mire Ernestine Assioun, sur ces quatre cents ie6ves, quarante sont musulmanes, une dizaine, juives, toutes les autres arm6niemnes, en
majoritM gregoriennes.
M.alheureusement. les batiments qui abritent toutes ces 619ves n'appartiennent pas en propre aux Sceurs armdniennes.
Comme leurs compagnes italiennes, elles ont dt louer A des prix
tres dlevds des maisons particuliires. et toutes leurs ressources
disparaissent dans le paiement du loyer.

-

197 -

D'autres religieuses, les Saurs de Sainte Zite, au nombre de
sept, venues d'Italie il y a une quinzaine d'aiules. sous la conduite de la Rdv6rende Mere Josephine Morelli, ont cr6 ha Tbleran une dcole de pres de deux cent cinquante l66ves, et un pensionnat de soixante jeunes filles. Elles aussi, je viens de le dire,
ont 6te obligees de louer une vaste et grande maison particulibre, belle sans doute, mais non prevue pour des ceuvres d'epseignement. Avec une patience et une humilitd admirables, dignes
de leur sainte Fondatrice, elles se donnent sans reserve, sous
la conduite de leur Supirieure actuelle, la Rev6rende .Mre
Sacchi, aux ceuvres de leur sainte vocation, faisant la classe,
4levant avec tendresse et douceur leurs quarante orphelines,
completement A leur charge, et contribuant ainsi, dans toute
la mesure de leurs faibles moyens. au soulagement de la misere.
C'est aussi au soulagement de la nmisre que se consacrent,
ou du moins vont se consacrer prochainenient dcux religieuses
francaises, de la Congregation de Jdsus Rdparateur. Appeldes en
Iran par I'un des plus grands m6decins de I'Empire, le professeur docteur Adi, en vue de diriger sa clinique, instainment
demanddes A !eur Sup6rieure gendrale par Monsieur I'Ambassadeur de France, elles sont arriv6es. voila plusieurs mois, et travailleront h partir du 1" mars. dans l'Association du Lion et
Soleil Rouge (la Croix-Rouge iranienne). Elles contribueront
ainsi largement i montrer le vdritable visage de I'Eglise catholique, exer;ant la charit6 et prodiguant leurs soins aux inalades, dont elles seront lea v6ritables ar)ges gardiens.
C'est en parfaite collaboration avec toutes ces communautds
de pretres et de religieuses, que Filles de !a Charite et Missionnaires Lazaristes travaillent h Tl6ehran, sous la direction
bienveillante et paternelle du DdlWguB apostolique, Monseigneur
Paolo Pappalardo.
La fondation de la Maison des Filles de la Charitd A WTheran remonte au 5 mai 1875. Mgr Cluzel, sacr6 I'annee prdcddente,
le 8 septembre a Paris, archev4que d'H6racle., et nommi par le
Saint-Siege, administrateur apostolique d'Ispahan, et d146gupi
apostolique en Perse, avait bien voulu se charger de les anener
lui-meme d'Ourmiah et Khosrova. jusqu'a Teheran. M1.Plagnard, alors i Thlieran, etait all6 les chercher a Ourmiah.
C'dtaient les Soeurs Dupuy, Estrampes, Richomme et Bonin,
Frangaises, et une Chalddenne d'Ourmiah, Sceur Marie Isaac Bey.
Installdes dans une maison contigu6 A la Mission, que
M. Plagnard avait achetde poar elles en 1868, nos Soeurs ouvrirent aussit6t un dispensaire qui accueillait rdgulibrement de
trois h quatre cents malades. une dcole ofi vinrent I'annee m6me
vingt-cinq jeunes filles, un asile pour les petits garcons et. plus
tard, une 6cole A I'autre bout de la ville, A Darvazeh Kazvine,
le vrai centre de la communautd arm6niemie.
Ces oeuvres premieres se sont bien ddvelopp6es depuis. Parier ici du College , Jeanne d'Are a de Teheran, c'est parler du
plus grand et plus florissant 6tablissement scolaire catholique,
de l'Iran.
Ce Coll6ge, appel6 aussi officiellement ie College a Chams 1,
du nom de Son Altesse Impiriale, la Princesse Chams, Sceur du
Roi d'Iran, est situd au coeur de la yille, un peu en retrait de
I'avenue Firdousi, en face de l'ambassade britannique.
De construction r6cente (la premiere pierre fut posde en
avril 1928, par les soins de Soeur Pollin). les batiments k deux
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dtages donnent l'impression de , Grand College n. En rdalite.
cet dtablissement, nalgr6 son importance est loin d'etre suffisant, puisque, chaque annde, la BRvdrende MAre Soviche, I'actuelle Sceur Superieure, se voit dans l'obligation de refuser un
grand nombre d'dlRves. Celles-ci. de toute nationalitd et de toute
religion, sont au nombre de plus de neuf cents, rdparties en
vingt-deux classes.
Les dtudes primaires vont. comme en France, jusqu'au certificat d'4tudes. Soixante ClBves se prdsenteront en juin prochain
A l'Institut Franc-o-Iranien, pour y subir les dpreuves du certificat. Les cours secondaires vont jusqu'au brevet le1mentaire ;
cependant, les i~lves qui, pour des raisons quelconques, ne desirent pas continuer leurs etudes, peuvent obtenir, A la fin de la
huitieme (quatrieme de France), un dipldme decernd par 1'Institut Franco-Iranien. Des ddmarches aupres de IInstruction publique sont en cours en ce moment pour obtenir une reconnaissance officielle.
Ayant obtenu leur brevet 164mentaire, les jeunes filles dp
c Jeanne d'Arc u continuent d'ordinaire leurs dtudes au lycee
Franco-Iranien, ou, si elles sont fortundes, se rendent en Europe
(France, Suisse, Angleterre).
L'6tude du persan se fait paralllement b celle du francais ; cependant. 'i n'y a que seize classes de persan, les enfants
dtrangBres, assez nombreuses, n'etant pas soumises a ces 4tudes.
L'anglais est la seconde langue etrangere enseign6e A l'ecole.
De temps t autre, des expositions pddagogiques, geographiques et historiques, montrent aux Otrangers de passage, amsi
qu'aux parents le r6sultat des efforts accomplis au College. Des
uoudes en langue frangaise a l'occasion
pieces de theatre sont
des fetes et lors de la distribution des prix. Des conferences sur
des sujets scientifiques ou litt6raires sont donndes par diverses
personnalites de Tehdran, suivant leurs specialit6s. Des films
docunentaircs, aimablement prtd6s par I'Institut Franco-Iranien, retracent devant les veux dmerveilles des eleves les scenes
vivantes et imagoes des leoons theoriques apprises en classe.
Une petite revue cc Le Babillard ,, parait chaque mois, permettant de garder le contact avec les anciennes.
Tout est mis en oeuvre au College c Jeanne d'Arc , pour
moderniser 1'enseignement, pour le rendre A la fois utilitaire
et dducatif, rdaliste et idealiste, pratique et surtout moral.
Le cOte moral et religieux est loin, en effet, d'etre ndgligc.
Il est mnme, chez nos Sceurs, I'objet d'une attention toute particuliere. Ces cours de catschisme ont lieu. r6gulibrement chaque jour, dans toutes les classes, pour les l66ves chr6tiennes, et
le R.P. Franssen, curd de la paroisse, ainsi que des pretres armdnien et chald6en, expliquent et commentent les lemons enseigndes par les Sceurs. Chaque dimanche, une messe dialogude
et chantde dans les diff6rents rites reunit dans la nouvelle chapelle quelques centaines de chrdtiennes, auxquelles le pretre
adresse une courle exhortation. C'est 6galement dans cette nouvelle chapelle, pas encore entierement terminde, qu'avec la bienveillante autorisation du d6ldgu6 apostolique, les enfants s'adonnent . diverses activilds religieuses : jeux et mimes evangdliques, projections catechistiques, preparations d'expositions sacrdes et de chants polyphoniques A la paroisse.
Le College cc Jeanne d'Arc , regoit aussi des pensionnaires
de neuf A seize ans. Trente-neuf se sont fait inscrire cette annie.
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Parmi elles, quinze seuleinent sont chrdtiennes. les autres musulmanes. Elles sout, naturellement, l'obiet de soins particuliers de la part de nos Sceurs qui s'efforcent d'en faire des sujets
d'elite par une formation morale et religieuse tres poussee.
A cWtl du College , Jeanne d'Are *, uno c-ole gratuite vienl
d',tre ouverte depuis deux ans. Cinquante enfants chretiennes
regoivent ainsi tune solide instruction. Les cours se font en persan le matin, et en frangais le soir. Le repas de midi leur est
donnd aussi gratuitement ; il en est souvent de meme quand il
s'agit de I'habillement. Jusqu'a present, il n'y a que trois classes. Les meilleures lbves sont acceptdes gratuitement au College a Jeanne d'Arc ,.Les autres suivent alors des legons de couture a l'ouvroir.
Get ouvroir, oii travaillent de grandes jeunes files, est en
pleine prospiritL et les commandes affluent. Aussi, les jetues
lles sont bien payees ; elles reqoivent chacune par mois entre
mille et mille cinq cents rials (huit mille et douze mille francs).
Une vente de charite vers Noel et une kermesse au nmois de mai
permettent d'ecouler le surplus et contribuent ainsi a fournir
I'argent necessaire pour !'ecole gratuite et le dispeusaire.
[in disnensaire. en effet, existe chez nos Sueurs de Teheran ;
ii ouvre gratuitement ses portes h qui veut en profiter ; aussi
les clients ne manquent jamais. Quatre consultations medicales
out lieu chaque semnaine : une de m6decine g6n6rale, une pour
les yeux, une pour les enfants, une enfin pour les mamans et
nourrissons. Les medicaments, souvent prepares par la Soeur
du Dispensaire, les pansements, les piqares sont donnis gratuitement. La Sceur du Dispensaire fait encore la visite des pauvres
et des malades & domicile et l'on peut tvaluer h nne trentaine
le nombre des familles secourues presque entieremient par les
Filles de :a Charite.
Diverses activites sont exercdes encore par nos Sceurs. Tout
d'abord les Enfants de Marie. Officiellement trente jeunes filles
sont inscrites dans cette Association, sous la direction de notre
confrere, M.. Emile Toulemonde. Une r6unior, mensuelle en
groupe un certain nombre pour une pLtite meditation sur I'Evangile et un cercle d'etudes sur des sujets pratiques. Chaque mois
aussi les Enfants de Marie assistent A une messe dite spi'cialement A leur intention, et chaque premier samedi du mois,
I'heure sainte les reunit h la paroisse. A l'occasion des fetes,
les Enfants de Marie organisent des seances ou de petites loteries au profit des pauvres. Un journal mensuel, l'Etoile d'Orient.
annonce les r6unions, les activitds, et permet une formation
plus poussee. Enfin, chaque annee, plusieurs d'entre elles assistune Retraite fermine ; e'est ainsi que I'annde derniere,
tent
une dizaine' d'Enfants de Marie se sont reunies A la fin des
vacances pour passer quelques jours dans le recueillement et
la priere.
Pour les plus jeunes existe le mouvement a Ames Vail,
antes ,.Chaque vendredi, un groupe d'environ quarante enfants
vient rdgulibrement A lI'cole pour y apprendre chants et rondes,
et acquerir un esprit d'equipe grace h des jeux communs. Cinq
jeunes filles des classes supmricures aident la Soeur 6 r6aliser
au mieux ces activites. Seules, ces cinq dirigeantes out une
reunion hebdomadaire, leur permettant d'acqudrir une formation a Ames Vaillantes -.A vrai dire, le mouvement Ames Vaillantes, qui est essentiellement une oeuvre d'action catholique, est
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dilricilement realisable en ce pays, puisque bon nombre de ce;
enfants sont musulmanes ou chrdtienncs schismatiques. Ainsi.
parrni les dirieanites, on compte deux juives. leux chretinciini
et une seule catholi(iu,
Enfin, pendant !es vacances, les Soeurs orpanisent une colonie, dans une maison de campagne, aux environs de Teheran.
Les activites sont celles des colonies de vacances en France. et
permettent une connaissance plus profonde des enfants ainsi
qu'une confiance plus grande de leur part vis-a-vis de leurs 6dlcatrices.
Enfin, sur , notre
Mi.ssion de Tghgran. j'espre o'tre assez
bref, car il r4t toujours dlicat de parler de soi-minme.
La Mission des Lazaristes de Teh6ran a 4td fondde le 21 novembre 1861. Le a Journal manuscrit de la Maison de la Corgregation de la Mission d 7'Theran ) commence par ces mots :
a Novembre, 21. 1861. - Selon le ddsir, plusieurs fois manifestO
de la Propagande de Rome et de nos Superieurs, apres divers
contre-temps de plusieurs annees, enfin en ce jour, MM. Varcse
et Plagnard, pretres de la Congregation de la Mission. at missionnaires apostoliques en Perse arrivent & Tdhdran pour l'dtablissement d'une maison de la Congregation de la Mission en
cette ville...
Ces premiers missionnaires, accompagnrs de leurs deux
domestiques, amends d'Ourmiah. Youkhanna et Isshac de Barridjoukh, allerent d'abord s'6tablir au sud de la ville. quartier
de Chah Abdul Azim, dans une maison appartenant A un nomme
Angelo La Rocca, et qui avait Otd loude l'a'vance, le 5 mai 1681.
Les d6buts furent modestes. II y avait alors a Teh6ran quatrevingt-sept catholiques, presque tous Europeens. Sur le conseil
du conite de Gobineau. ministre de France en Perse, MM. Varbse et Plagnard ouvrirent. en fUvricr 186?. une Ocole gratuite
oui ils recevaient les enfants sais distinction de religion. Le
15 mai de !a meme ann6e. IM.Varbse fut nommr SupBrieur de la
Maison de Teheran, au moment meme ofi la Mission de Perse
4tait drigde en Province de la Congregation. avec M. Cluzel
comme Visiteur.
Le Collbge Saint-Louis de Tehbran a Ot6 fondd le 22 f6vrier
1862. par MM. Varese et Plagnard. Lazaristes. arrives en cette
ville le 21 novembre, de I'ann6e prdcedente. II commenca A fonetionner le 10 mars 1862, donnant alors l'enseignement gratuit.
En 1863, une quinzaine d'dlcves suivaient les cours. En 1890,
adjoint a 1'Ncole, qui comptait dix-huit externes, un internal
groupant neuf enfants. En 1897. sous l'impulsion de Mgr So:tag, le Collbge vit notablement augmenter le nombre de ses t6~ves. Sous la direction de M. Delteil (1905-1912). le Collge acauit
une grande popularitO et se peupla de plus en plus : il comiptait cent soixante 61ives en 1909. C'est M. De!teil qui entreprit
la construction des bAtiments qui, encore aujourd'hui abritent
le Collhge. Sous M. Chatelet, le College Saint-Louis connut une
ere de prosperitd que malencontreusement vint interrompre la
guerre de 1914. Peu aprBs, il fallut plusieurs anndes de patient
travail pour redonner a 1'Ecole son d6veloppement anterieur.
Alors qu'on croyait y Ctre parvenu, plusieurs decrets, appliques
d'ailleurs aves beaucoup de moderation et d'4gards, vinrent menacer une couvre que son passe semblait autoriser a regarder
l'axenir avec confiance. En 1932, un premier d6cret interdisait
I'enscignement primaire aux 6coles 6trangres et, par la, pri\ait le CollEge Saint-Louis d'environ deux dleves. En 1940, un
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second ddcret interdisait aux m6mes ýcoles l'eniseignetient secondaire : le CollBge comptait alors trois cent quarante dlbves :
il ne pouvait plus dispenser son enseignement qu'aux ktrangers.
DBs lors, la rentrde suivante ne s'effectua qu'avec une centaino
d'6lcves dont une dizaine d'internes.
Avec le temps, la rigueur de ces decrets se montra moins
s6vere et, & chaque nouvelle rentrte, le College cut la joie d.i
voir grossir regulierement le nombre do ses 6Iv\es. Ainsi. ',n
ce d6but de 1952. il faut compter environ cinq cent trente ei6ees
presents, tous externes ; I'internat a dte fermw en 19-13. De diverses nationalites sont reprtsentles chez nos 6lv'es ; on y
trouve : Iraniens, Belges. Bulgares, Tch6ques, Francais, Grecs.
Irakiens, Italieas. Yougoslaves. Libanais. Polonais. Russes, Syriens, Suisses, Allemands. Turcs, Hongrois. Les confessions religieuses ne sont pas moins nombreuses. .es catholiques de divers rites :latins, armdniens. chaldeens, syriens) forment environ un tiers de notre effectif scolaire. Les autres confessions
chr6tiennes sont repr,;senttes par les armeniens grigoriens, les
chaldbens nestoriens, les grees et les russes orthodoxes, les protestants ;evangeliques surtout) ; enfin, viennent les musulmans.
les israelites et les sans-religion. Pour ne pas violenter les
consciences nous n'imposons l'etude du cat6chisme qu'aux cher-tiens ; certains non-chritiens sont autorises, avec la permission
de leurs parents, A se livrer A cette etude.
L'annee scolaire, divisee en trois trimestres. dure neuf mois,
du 15 septembre au 15 juin. Les cinq jours de classe, sent :
lundi, mardi, mercredi. jeudi, samedi : en Iran. le vendredi demeure officiellement jour de conge. Chaque jour comporte cino
heures de classes r6parties en six cours de cinquante minutes :
auatre cours pour la matinde, de huit h midi, et deux cours
de quaterze A seize heures.
Pour ee qui est des etudes. le cycle parcouru au College
Saint-Louis comprend deux sections : une primaire et une secondaire.
D'autres 6tablissements scolaires s'adonnent A TehEran au
mrnme travail d'instruction : l'Institut Franro-Iranien. le Lvcde
Razzi. I'Ecole Jeanne d'Arc. sans parler des 4coles dtrang6res.
L'eole, ceuvre orimordiale de la Mission, comprenait, en
.anvier 1863. une quinzaine d'lAves. musulmans et armeniens.
parmi lesquels se trouvait Son Altesse le Prince Farman Farma
qui, en janvier 1924. daigna accepter la pr6sidence d'honneur
de I'Union Saint-Louis. l'Association des Anciens E'Bves du Collige. M. VarAse Otait bientOt nomme Superieur a Ourmiah (9 septembre 1863) et le pauvre M. Plagnard dut rester pratiquement seul h Teheran. jusqu'en 1869. Entre temps, la Mission
s'dtait ddplac6e ; elle avait quittd Chah Abdul Azim, pour venir
se fixer, le 16 avril 1866. h I'endroit qu'elle occupe actuellement,
en plein centre de la ville, entre I'avenue Lalezar et I'avenue
Firdousi.
Notre dglise paroissiale, dddide a I'lmmaculde-Conception,
est actuellement dirigde par le R.P. Pierre Franssen qui, h I'Age
de
de soixante-dix ans. se trouve etre le a plus jeune curde
l'Iran, puisqu'il n'a 6t0 olficiellement installi dans sa charge
que le f1 novembre 1951. Venant de Rdzaieh oLi i! a travailli
comme Superieur de la Mission pendant vingt-huit ans, il a
succedd au R.P. Francois Berthounesque, que !'Age et les infirmits ont obligd A se retirer.
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Avee une ardeur et un zele que beaucoup de jeunes lui
en\ieraient, notre v6nere confrere M. Franssen s'occupe du soin
des Ames qui lui ont 4t6 confides. En dehors des devoirs de sa
charge pastorale, it fait, chaque jour, pendant deux ou trois
heures, la classe de catechisme aux enfants et aux jeunes filles
de a Jeanne d'Arc , et assure la direction spirituelle de nos
Soeurs. Pour Faider A la paroisse, ii a comme vicaire M. Emile
Toulemonde, directeur des Enfants de Marie, conf6rencier et
notaire au Tribunal ecclesiastique interrituel de I'lran.
M. Franssen est charge dgalement d'une oeuvre d'apostolat,
chere au cceur de notre delegud apostolique, Mlgr Paolo Pappalardo, I'(Euvre des Dames de l'Aclion Catholique. Ces dames,
venues de toutes les classes de la socidtd iranienne et europeenne, se reunissent, chaque dimanche apres-midi, au nombre
de vingt ou vingt-cinq, dans les locaux de notre Mission, sous
la direction de M. Franssen. Le but de leur Association est de
promouloir dans tous les milieux, particulierement dans les famiiles, la connaissance et I'amour de notre sainte religion, de
venir en aide aux pauvres et aux ddsh6rites de la terre, de ddfendre et soutenir. avec un esprit vraiment catholique, les droits
de Dieu en toutes choses.
Le grand ddsir de .lgr le D4dlgud Apostolique et le nutre,
serait de creer dgalement, pour les hommes et les jeunes gens
catholiques. une oeuvre semblable d'apostolat. Nous y pensons
sdrieuseinent, car dans cette immense ville de T4heran, il y a
bien des Iunes abandounnes, eloigndes de toute pratique religieuse, et auxquelles nous pourrions faire un bien immense par
cette Association d'hommes d'Action catholique. Le seul obstacle, mais d'importance, qui se dresse contre pareil projet, est
ie manque de pretres, de missionnaires : messis quidem multa,
operarii autem pauci.
D'autres oeuvres. de jeunesse particuliierement, existent
encore daus notre Mission. Notre ddvou6 et actif collaborateur,
M. Michel Goyaux, vient, cette annee, de reprendre en mains la
direction des Scouts, oeuvre d'apostolat et de noble dmulation
parmi nos enfants et jeunes gens, que I'on a jugce plus appropride B notre milieu si disparate au point de vue religieux que
I'oeuvre des " Ceurs Vaillants , qui s'adressait trop exclusivement A la jeunesse strictement catholique.
Le mouvement scout, qui a pour but de faire de nos enfants,
quelles que soient leur religion ou leur nationalitd, de jeunes
garcons eveillds, actifs, joyeux, gdn6reux, souples et vigoureux,
correspond parfaitement A la mentalit iranienne. Sa Majest6
Impdriale dtait elle-mtme, dans sa jeunesse et au ddbut de son
r6gne, un fervent de ce mouvement, et plusieurs timbres representent encore l'Empereur en tenue de scout. II y a quinze jours.
huit de nos enfants, parmi lesquels le fi's d'un gdenral iranien,
ont etd admis, apres une serieuse preparation, a faire la promesse traditionnelle.
Une autre crdation du PAre Goyaux. qui date de plusieurs
annies, est la mandcanterie des Petits Chanteurs a la Croix de
bois, affilide, en ddcembre 1950, A la cel6bre Feddration inter.
nationale des Petits Chanteurs a la Croix de bois, fondde et
dirigee par Mlgr Maillet, de renommee mondiale. Nos enfants,
au nombre de trente-neuf, revatus de leur longue robe blanche,
la croix sur la poitrine, assurent les chants polyphoniques aux
grandes cerdmonies religieuses, et forment schola pour les
grands'messes du dimanche. A l'occasion des fetes de Noil, ils

sont allis bdnevolement dans plusieurs maisons de grands malades non contagieux, faire entendre un repertoire de vieux et
c61lbres chants de Moel. Plusieurs fois, je les ai accompagnes
dans ce8 d6placements ; c'etait vraiment touchant de voir la
joie et le bonheur des malades et des infirmes qui recevaient
ainsi leur visite. Nos enfants, par leur presence et leurs melodies, apportaient vraiment avec eux un rayon d'esperance qui
allait droit au coeur de ces pauvres malheureux. lgr le Deldgud
apostolique, ainsi quo Monsieur l'Ambassadeur de France out
tenu A les faire venir chez eux, et nos enfants, I~ aussi, ont
remport4 un tres vif succes.
Voila un aperqu bien succinct des diverses activitds des
Missionnaires Lazaristes et des Filles de la Charit6 en Iran, au
debut de cette annie 1952.
II faut esperer qu'il nous sera donnd de continuer notre
oeuvre d'apostolat, d'enseignement et d'education ; nous avons
eu une alerte assez grave au sujet des 6coles & la fin de janvier.
II serait vraiment dommage que tant de belles ceuvres, fondees
depuis tant d'anines en ce cher pays, que nous considerons
comme notre seconde patrie, et qui sont toutes h l'avantage de
la population, soient arrktees, brisees, en plein essor, au moment meme ob I'Iran, en proie A d'6normes dificultts de toute
sorte, a tant besoin d'aide non seulement materielle, mais surtout morale et spirituelle. Notre devoir a nous, Enfants de saint
Vincent, est tout trace : quoi qu'il arrive, quels que soient ies
dvenements intLrieurs ou exterieurs qui se prbsentent, nous
devons rester fermement, inebranlablement, farouchement attachds a ce noble pays, A son gouvernement, A son roi, qui nous
out si souvent et si d6licatement manifestJleur profonde sympathie et qui, malgr6 les bouleversements, les guerres et les
crises de toute nature, ont garde intacte la confiance qu'ils
avaient bien voulu placer en nous. C'est pour nous un devoir
d'honneur, autant que d'amour et de reconnaissance. Oui, I'Iran
peut compter sur les Missionnaires Catholiques et sur les Filles
de la Charitd.
The6ran, le 1" mars 1952.
Joseph LE CUNUDER.
JAVA
LE VICARIAT APOSTOLIQUE DE SOURABAIA
Aperfu historique (1923-1952)
Lorsqu'en 1923 nos premiers confr6res ddbarquerent dans
ce qui est actuellement le vicariat de Surabaia (1), dans I'tle
de Java, 1'dvangelisation de la population indigene n'avait pas
(1) La nouvelle mission de Surabaia comprenait en 1923 les trois
rdsidences (ou districts) de Surabaia, Rembang et Kediri, avec une surface de plus de 20.000 kilometres carr6s et une population d'environ
6 millions, dont 5 millions et demi indignes, 60.000 Chinois et plus
de 15.000 Europdens. Le nombre des catholiques etait de 4.600, dont
40 indigbnes.
A I'rrection de la Prefecture apostolique. le 15 fdvrier 1928, le
territoire fut augmenlt de la rdsidence de Madiun (une surface de
5.882 kilometres carres avcc tn million el demi d'habitants). Le total
des catholiques, y compris ceux de Madiun. etait A cc moment de
10.500. La Prefecture devint Vicariat apostolique, le 16 octobre 1941.
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encore ddbutd. La premiere occupation de nos missionnaires fut
le ministbre parmi les habitants parlant le hollandais, groupis
en quelques centres et disperses sur un vaste espace de plantations dans les plaines et les montagnes. Cependant, dis ce
d6but, la pensde de M. de Backere (2), notre premier superieur
et futur prdfet aposlolique, se porta vers l'oeuvre de la conversion des Javanais : c'dtait d'ailleurs le mandat de tout apostolat. Pendant longtemps cette conversion d'une population musutnane avait 6td regardce ronunme une entreprise improductive, mais l'exp6ricnce rdcente des Pires Jesuites dans le centre de Java venait douvrir les yeux en dmnontrant que le Javanais n'6tait tout de mrme pas partout un musulman obstin6.
L'expirience missionnaire nous manquait, mais sur 1'exeniple de nos voisins. on commena par ouvrir des dcoles pour les
Javanais, avee le nderlandais comnne langue vehiculaire. Ces
&coles primaires de sept ans passaient pour donner une instruction distinguee et n'Ctaient accessibles au d6but que pour
les enfants de familles honorables. L'dpouse du president actuel de la Rdpublique Indondsienne, n'a eu. dit-on, que cet enseignement. En fait : c'dtait la base de tout enseignement supdrieur. Le gouverneiient indo-nderlandais d'alors n'etait pas
tr6s gdndreux A fournir des subsides pour 1'enseignement confessionnel, et pourtant on ne pouvait pas toujours, pour commencer, attendre Ihcure oiz une subvention serait accordde. Les
Cong-dgations de FrBres et de Smurs Ataient trop accoutumees
A des postes salaries pour risquer des sommes quelque peu
consid6rables dans 1'enseignement non r6tribu6 : aussi les frai'
pesaient sur les Lazaristes, nouveaux venus qui poussaient a la
conversion des indigenes. A c6t6 de ces 6coles en langue nierlandaise, il fallut cuvrir des ecoles primaires purement javanaises, enseignemeat de trois ou de six ans selon les lieux et
leurs exigences. Le Gouvernement avait decide de pousser l'enseignement, de combattre I'analphabitisme, et la mission devait s'assurer quehques postes au moins dans cette population
de plus de dix millions. of les catholiques javanais ne se comptalent encore que par unites, tout au plus par dizaines.
En meme temps, on entreprit l'dvangdlisation des Chinois,
surtout les natifs d'ici, assez nombreux tant -dans les ports de
mer que daus ies villes de I'intdrieur.
Ces anndes furent coiteuses, aussi bien par ddfaut de subsides que par d6faut de cooperation de la part des fonctionnaires, souvent aussi par ddfaut d'expdrience qui nous fit plus
d'une fois commencer avec confiance des ceuvres qu'il fallut
abandonner plus tard sans autre resultat qu'une lecon cherement payee. Bien qu'entre temps le nombre des catechum6nes
et convertis s'accrit constamment, les soucis p6cuniers 6puiserent les forces de Mgr de Backere et le bouleverserent tellement
qu'il dit abandonner sa chbre mission. C'Btait en dcembre 1936.
Pourtant la situation dtait bien loin d'etre ddsespdrde et aprMs
(2) De Backere (Thdophile), nd & Eede (non loin des embouchures
de 1'Escaut), le 25 mai 1882 ; vocation & Wernhout, le 10 sept. 1902 ;
ordonn6 pritre par Mgr Hofman, k Panningen, le 5 juin 1909 ; doctoral en thdologie et licence en philosophie, a Rome * puis professeur
a Panningen, ct de 1914 a 1919. directeur du Seminaire interne ;
Superieur a Wernhout (1919-1923) : Supdrieur de la nouvelle Mission
de Surabaia (1923-1929) : premier Pr6fet apostolique de Surabaia
(1928-1937' : niort le i juillet 19i5. A Veglhe! Ho!l-ndc).

-

205 -

les annees de malaises universel, I'a\enir s'annoniaRit plus beau
des 1938. Entre temps I'esprit apostolique avait et6 rt\eill6 chez
les Freres et les Sturs. nos aides ; de nouvelles congregations
etaient venues a notre secours. Non seulement a Surabaia oil
les 6coles dtaient bonddes d'616ves, mais aussi & Blitar, Kediri,
Madiun, on reussissait a former de beaux noyaux ; Tjepu, Modjokerto, Wlingi, Paree dtaient en germination, et autour de ces
places 6parpillees, des postes de mission oui la semence germait
et niontait, tandis que la moisson se prdparait. Sans meconnaltre les difficultes, on peut dire que Mgr Verhoeks, le nouveau
prdfet apostolique, trou\a a son arrivee une mission en marche. et les annetis qui sui\irent jusqu'A I'invasion japonaise en
1942 ne tirent qu'augmenter notre confiance dans I'avenir. Helas, lorsque Monseigneur, nomine vicaire apostolique, fut sacre
e6vque en mai 1942, la mission en dtait venue a un tournant
de son histoire (3). Allait-elle sombrer dans la tourniente ?
Qu'en resterait-il apres les annees que les missionnaires aussi
bien que les civils derneurrent ddtenus dans les horribles camps
japonais, extenues par la faim et son cortege de maladies et vermine ? Seuls, deux prltres indigenes empruntes aux Peres Jesuites restaient pour le service religieux des milliers d'Europdens, mulAtres, Chinois et indig~nes. Toutes nos ecoles, plus
de cent, avec pres de neuf mille c.kves, taient supprimees.
excepte quatre ou cinq, qui d'ailleurs ne recurent aucune subvention. La defaite du Japon ne lit pas lever une aurore nouvelle. L'independance de I'Indonesie, proclamde sous 1'dgide de
l'ennemi. etait sanctionnle par la Sociedt des Nations. Pendant
la lutte de quatre ans, les ruines s'accumulerent, plusieurs
confreres n'echapperent qu'k peine au massacre, d'autres eurenc
un nouvel internenment de plus d'un an. Lorsqu'en 1946, h Surabaia d'abord, on put enfin reprendre haleine, c'dtait une ville
ddserte que plusieurs centaines de mille d'habitants avait Wtd
contraints d'dvacuer. Les Hollandais, peu & peu libdres des
camps, venaient y chercher abri ; les Chinois, tant les honn-•es
gens que les pillards, s'y estimaient plus en stret6, sous la protection d'une armne europdenne. Tout etait h refaire dans cette
grande ville, la plus belie des dglises avait 6t6 incendide, les
cures ou postes avaient etd pilles, aussi bien que plusieurs
maiSuns relieieuses. Mais enfin, Ja stret ktait rdcuper6e, on se
mit au travail de relhvenient et de reconstruction.
Dans l'intUrieur du pays, en cette anude 1946, les confreres hollandais internes reussirent i obtenir enfin la permission
de dire une messe le dimanche pour nos catholiques javanais et
autres. Apres neuf mois, un jeune pretre s6culier du vicariat et
un confrere, tous deux Javanais, vinrent au secours. Mais dans
le cours des anndes qui suivirent, plusieurs postes, egiises, _coles furent encore saccagds et d6molis. victimes soi-disant de la
stratdgie de la terre brilde. lais, laissons 1l la lutte militaire.
On peut dire que d&s 1947, la mission commengait h Surabaia
a se degager de cette camisole de force dans laquelle I'admi(3) Verhoeks (Michel), n6 a Velddriel ;proche Bois-le-Duc), le 29
mars 1893 : vocation k Paris, le 14 septcmbre 1911 ; ordonnd pretre
A Panningen, par Mgr Schrijnen. le 27 avril 1919 ; professeur & Panningen (1919-1933) ; procureur de la Province (1933), puis Sup6rieur
de NimBgue (1934-1938) ; prdfet apostolique de Surabaia (1938-1941) ;
vicaire apostolique (1941) : sacr6 le 8 mai 1942, par Mgr Soegiapranata,
S.J., vie. ap. javanais de Semarang ; Mgr Verhoeks ddcddd subitement
le 8 mai 1952 I Surabaja.
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nistration avait comprima tous ceux qui de quelque favon pouvaient Otre utilis6s dans le travail de reconstruction, dans I'ent et le service hospitalier coimne dans les autrs foncseigýrleiwc
tions d'utilit publique.
Les Freres et Sceurs charg6s de I'enseignement s-olaire,
6taient retirds des dcoles publiques ou ils avaient Wetdispersas,
et relevaient 1'enseignement confessionnel. Dans l'interieur du
pays de miime un petit nombre de maltres d'6cole catholiques
s'organisurent, avec l'aide des missionnaires pour mettre I'ecole
confessionnelle sur une nouvelle base. Ils ny cherchaient pas
seulement un gagne-pain ; l'esprit apostolique leur disait que
ce serait un moyen precieux pour rdeduquer la jeunesse qui, de
jour en jour devenait plus dissolue et plus ddsequilibree. Ainsi
se rebAtit pen a pen un bastion de I'ceuvre missionnaire, certainement le plus important A l'heure actuelle : I'enseignement.
LA oi lia sdcurit6 etait assurde, on marcha bientdt a grands pas,
et du jour oi la fin de la lutte balaya les incertitudes, la mission employa toutes ses ressources pour conquerir des positions.
La population indigene retourna et afflua dans les villes, plusieurs virent leur nombre d'habitants triple, voire mWme quintupld. Dans ces centres, la mission possede peut-etre quelques
4coles primaires en moins, mais en comparant ý l'annee 1941,
1'enseignement moyen s'est developp6 et accru ; le nombre des
6coliers d4passe h cette heure celui d'avant-guerre. Dans les
villages, hMlas ! I'enseignement n'a pu Wtre remis sur pied, on
y manque un peu de tout : instituteurs, mobilier. Les leves
ne feraient pas defaut mais pendant sept ans, le pays a 6normnment souffert, et depuis, le Gouvernement n'a guere amdliord les conditions d'existence, au contraire, il semble qu'on
s'achemine toujours vers l'apauvrissement.
Entre temps, le nombre de confreres augmenta ; la plupart
de ceux qui, par suite des souffrances enduries, avaient besoin
d'un congd de convalescence, revenaient avec de nouvelles forces.; en outre, nombre de jeunes missionnaires venaient renforcer nos rangs. Par ailleurs, nous pimnes en 1948 jeter les bases
d'un petit sdminaire, qui compte actuellement trente-deux 6l6ves, rdpartis en einq classes, qui se destinent a travailler plus
tard dans notre vicariat, soit comme prNtres skculiers, soit s'ils
veulent, comme membres de la congr6gation de la Mission. L'annde prochaine ce sera le grand smninaire. Le petit seminaire
a de droit six classes, mais il n'y a pas d'el1ves en seconde.
Voilk bien I'espoir de I'avenir. On ne salt en effet dauns
quelle mesure les missionnaires dtrangers pourront continuer
leur travail. Actuellement, on ne nous fait pas de difficultes :
la religion catholique et ses ouvriers, pretres ou religieux, sent
considErds comme n'appartenant pas a une nation Utrangbre.
Nous ne redoutons pas un ostracisme, comme les missionnaires
en Chine ; mais ii y a bien des forces qui travaillent les esprits :
le nationalisme, le communisme, le paup6risme, I'islam, I'esprit
de faction, et tant d'autres encore. Par contre les ann6es d'expdrience ont prouv6 que le peuple javanais est ouvert au catholicisme : meme. a en juger par le grand nombre de vocations,
on lui ddcouvrirait une inclination raciale au sacerdoce et A
1'6tal relitieux. L'expression est peut-etre trop forte; mais
le fait est IA que parmi les jeunes convertis, dans ces families
catholiques de la premiere g6ndration, le nombre des vocations
est dtonnamment grand. Je note ici que la population de I'ile de
Java est en majorit6 javanaise, ce qui n'implique pas une race
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distincte, mais un passd dont I'empreinLe s'est gravee sur ces
plus de vingt-cinq millions qu'on appelle Javanais.
A c6t6 d'eux, dans l'ouest, les Soundanais, d'environ quinze
millions, et dans l'est les Madurais, d'environ six millions, sont
de m6me race. Mais ils ont subi d'autres influences, qui les ont
rendus, en general, plus attaches a l'islam, et pour les Soundanais, aussi, plus dissolus.
La libertcde conscience est garantie dans la Constitution,
et, de fait, on nous laisse accomplir notre travail missionnaire
sans difficultes. L'Etat est meme assez genereux en ce qui concerne les subventions. De plusieurs cotes on se montre sympathique pour la mission, dans laquelle on volt une institution
d'ordre, de paix, de loyautd, de devouement pour le peuple et
la nation qui, par ailleurs, dolt faire face a nombre de gros problImes.
Les Chinois forment toujours un groupe A part ; dans I'enseignement scolaire et religieux nous cherchons 1'unification.
Leur groupe donne chaque ann6e une belle gerbe de convertis,
presque exclusivement parmi ceux qui sont nds dans le pays.
Enfin, je dois signaler sp6cialement le travail des confreres qui,
parcourent la campagne et qui cherchent non seulement h retrouver les disperses par la guerre, mais aussi & guerir leurs
maux, surtout spirituels ; ils trouvent l'occasion de rassemblfr de nouveaux groupes de catlchuminnes. Ce travail, qui n'est
pas le contrepied de celui des grandes villes, prouve que partout I'Evangile trouvera des adeptes dans ce pays, des graines
qui, pour lever, n'attendent que le soleil propice
Jetant un dernier regard sur notre vicariat de Surabaia.
avec sa superficie de 26.461 kilometres carr6s, presque un vingtieme de la France, et ses onze millions d'habitants. nous v
voyons la mission grouper une chetive minorit6 d'un peu p:us
de vingt mille catholiques. Cette mission fut terriblement 6prouvee par l'occupation japonaise, et durant les quatre ans de la
lutte pour la liberation. Les oeuvres furent presque entierement
ruindes. Le relEvement a de( merveilleux, le bon Dieu a donn6
une benddiction singuliere a nos entreprises. La mission vit, elle
est pleine d'activitd. Les difficultds ne sont pas surinontees,
loin de la, il y en a chaque jour, et de trbs grosses. Mais le statut politique du jour nous est favorable. L'avenir est beau, et
nous remplit d'esperances, mais ces esperances nous les mettons surtout.en ia Providence. Car, apres tout, humainement
parlant, sur l'Indondsie plane une nu6e menaqante de problemes sociaux, dconomiques, politiques, financiers, que seuls des
hommes justes, drudits, loyaux, inthgres, seront B meme de
rdsoudre. Les trouvera-t-on dans cette jeune Rdpublique insulaire, agglom6rat de peuples, dans cet Extr6me-Orient ? Et si
on les trouve, reussiront-ils A se faire suivre, A gouverner ?
Parfois, ce semble ceuvre surhumaine de crder ordre et prospdritd dans l'Indonesie d'aujourd'hui (4). Dieu garde notre mission_ Pour elle, pour l'(euvre des missions,, il faut toujours
prier et peiner.
Henri VAN MEGEN.
(4) En 1952, I'lle de Java comprend six Vicariats apostoliques:
Bandoeng (1941), Batavia (1841), Malang (1939), Poerwikerto (1941).
Semarang (1940), Surabaia (1941) ; une prefecture : Soekaboemi ;1948).
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.M. FERNAND TiIlEFFRY (1868-1951)
1° lIremieres annies. - Issu de parents ais6s et fort born
catholiques, il naquit a Villemontois ;Soissons), le 16 juillel
1868. Toute sa vie, en cet anniversaire du bapteme, il remerciait Dieu d'avoir vu le jour sous les auspices de Notre-Dane
du Mont-Carmel.
Elitv au Petit Seminaire de Soissons, il eut entre autres
condisciples, le futur cardinal Binet, archeveque de Besangon.
La vocation pour les Missions 6trangýres lui monta aa
ewour ; aussi alla-t-il achever ses etudes a 1'ecole apostoliqu.
de Wernhout ; et puis, fut admis au Sdminaire interne, B Paris, le 2 septembre 1890. II etait sous-diacre quand, en 1894.
Mgr Coqset, son compatriote de Soissons, vicaire apostolique as
Kiang-Si meridional, 6tait de passage i ia Maison-MIre. Age de
\ingt-six ans, M. Thieffry suivit alors iMgr Coqset, et ils arrivxrent en Chine, en septembre de la imme annie.
Durant la tra\crsie. NMgr Coqset lui multipliait les classes
de chinois, lui faisant apprendre par coeur et non sans peine.
le cat6chisme chinois des vicariats du Kiang-si, composý- par
nos chers devanciers.
Ordonn6 diacre a Ki-an. M. Thieffry y recut la prutrise.
le 18 septembre 1896. t Voyez la chapelle actuelle du Purgatoire. Eh ! bien... alors, c'dtait le maitre-autel oh je regus le
sacerdoce... , et, disant cela. il demeurait tout dmotionn&.
2° Premibres annies missionnaires. Envov6 d'abord i
Pi-hia. et puis h Yong-fong, pour aider M. Festa, un \aillani,
inissionnaire qui frappe par des paiens a Pa-shui (Ki-shui.
purta jusqu'A la mort la suite de ces coups.
Vicaire de M. Ganduglia (tue par les Boxers le 25 septembre 1907), il se depensa dans les dizaines de villages entiireient catholiques, et apprit de M. Canduglia comment en Chine
doit se comporter un bon enfant de saint Vincent. Quand its
vtaient ensemble, ils faisaient scrupuleusement tous les exercices de la communaut4, tout comme A Saint-Lazare, depuis le
lever de quatre heures jusqu'au coucher A neuf heures. La cloche aussi sonnait B. son temps. Oh I les beaux temps I...
11 apprit aussi comment former les Religieuses chinoises,
car M. Canduglia, fondateur de la Soci&t6 indigene des Filles de
Sainte-Anne, lui indiquait tout ce qu'il faut faire pour leur
direction. Cette societe existe encore dans les dioceses de Kian
et de Kanchow ; elle a form4 plusieurs dizaines de milliers de
femmes chrdtiennes, et plusieurs gen6rations d'orphelines. A
present, ces Religieuses sont aussi sous la persecution communiste... qui veut leur arracher leur sainte vocation. Lors de notre d6part, toutes 6taient disposdes au martyre.
Quand survint la terrible persecution des Boxers en 1900,
le sous-pr6fet avertit les pretres catholiques, et sous escortcs
nos confreres purent se rendre h Shanghai. Plusieurs missionnaires des autres Provinces furent massacres ; et une trentaine
d'eux ont edt beatifi6s en 1947. On parle de 20.000 chrdtiens massacres en Chine par les Boxers en 1900. Dans le Kiang-si il y eut
des chretiens martyrs, et des Missions incendi6es.
3* "Pdcheurd'hommes. - Les choses etant rentries A peu
pros dans l'ordre, M. Thieffry fut envoy6 prendre le poste de
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M. Festa, comme directeur du grand District Kishui-Yungfong.
M. Festa fut nomm6 & Ningtu, oil, avec M. Schottey, ii faillit
recevoir la palme du martyre, sous les pierres des paiens. Mais
ils ne moururent pas, et assurerent nombre de conversions.
A son arrivie dans son district, M. Thieffry changea de Lactique ; pas de proces, mais des catlchistes. pour convertir les
patens.
En ces temps-la, les Missionnaires directeurs de district,
Ltaient compares aux sous-pr6fets, et les vicaires apostoliques
paraissaient des gouverneurs ; la Mission catholique avait alors
heaucoup d'influence sur les autorites civiles, qui, d'ordinaire.
dlonnaient raison (quelquefois contre la v6rit6) aux proces que les
chretiens soutenaient contre les paiens. Dans cet espoir, apres
1900, plusieurs paiens se declaraient catichumones pour gagner
leur proces. , Ce n'est pas la vraie methode, observait M. Thieffry)) ; et ii commenga A lancer aux quatre points de son district une legion de catdchistes qui pr6parerent au baptrune des
imilliers de catechumenes. Ainsi quand, en 1915, it quitta son
district, le nombre des chretiens s'dlevait & plus de trois mille,
au lieu de quelques centaines qu'il trouva h son arrivee : et ii
y laissa, ouvertes B la foi, une centaine de nouvelles stations et
des chr6tientds sans nombre.
II prit aussi h cceur I'euvre des orphelines abandonndes ;
il y d6pensa son argent et son temps. II 6tait toujours pret pour
aller donner les Extrnme -Onct ions. m6me dans les fortes chaleurs, ce qui le faisait beaucoup souffrir. II aimait les chrdtiens et les chretiens I'aimaient en retour, et on vivait ainsi en
vraie famille. Quand il fut changd, ce fut une douleur universelle... mais il fallait obbir.
4 ° Procureur-Directeurdu District de Ki-an. - Mgr Cicer
remarqua en lui des talents de procureur et de directeur, et Is
nomma procureur-directeur, h la place de M. Legris, choisi Visiteur de la Province mdridionale de Chine. Outre la Procure.
it avait la direction des sous-districts de Kian ; il etait chargd
des Filles de la Charitd, des Filles de Sainte-Anne et de I'Orphelinat. I! fut aussi provicaire.
Ii tLcha de remplir fidelement tous ces offices : pour les
sous-districts, il s'en remettait i la bonne volontd et au zele
des missionnaires qui iui 6taient soumis. Sa grande prdoccupation c'6tait de former chr6tiennement les orphelines que diri-eaient avec zble les Filles de la Charit6. Pour cela, chaque
jour, il faisait aux enfants le catechisme, leur prichant souvont, et les admit presque toutes parmi les Enfants de Marie.
II s'intdressait aussi aux vieux et aux vieilles de l'Hospice. et
apres avoir fait le cat6chisme aux orphelines, il le faisait A ces
gens qui etaient pres de la tombe. On peut dire que tout son
temps etait pris par catechismes et sermons aux Filles de la
Charit6 et A celles de Sainte-Anne. Pourtant. il ne negligeait aucun exercice de pi6td, et trouvait le temps pour les accomplir
tous comme le prescrivent nos Satntes RUgles. Bene fecit omnia.... peut-on dire de lui. En outre ii trouvait du temps pour
ecrire de belles et fraternelles lettres aux confreres du dehors,
entretenant ainsi parmi les missionnaires cet esprit de fraterpour vivre content au
nelle et cordiale union, si n6cessaire
milieu de tant de tribulations. Et. tous, nous lui sommes reconnaissants pour cet acte de charitd qui nous faisait beaucoup de
bien.
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5" Prisonnier pendant quatre-vingts jours chez les lRouges.
- En 1930 34 octobre), il prechait la retraite amnuelle aux orphelines, alors qu'on se battait aux alentours de Kian. Des balles
de fusil p6netraient mrme dans le toit de la chapelle, quand
la ville ful envahie par les Rouges, qui firent prisonniers Monseigneur Mignani, MM. de Jenlis, Barbato, Purino, Capozzi, et
nos chlres Swurs Leport, Larmichant, Merle, Rognoni, Ramos.
Except6 Monseigiieur et M. de Jenlis, qui furent envoyds par
les Rouges a Shanghai pour chercher notre rangon de six cent
mille dollars en argent (qu'ils n'eurent jamais), tous, pendant
quatre-vingts jours, nous restames prisonniers des Rouges.
M. Thieffry s'efforqa & ce que, tant nos Seurs que nos conferes, nous puissions tous faire nos exercices de piWt6, meme en
suivant les Rouges, l oh ils nous conduisaient. Pour cela,
M. Thieffry et quelques autres, se levaient toujours A quatre
heures. Toutes nos Sceurs aussi. On faisait la mrditation IA o•
on pouvait. Messe dans son cceur et communion spirituelle, le
breviaire en commun. Les Rouges fermaient-ils l'oeil, vile, confessions ; il entendait la confession des Sceurs, toutes portes
ouvertes, debout, comme en train de causer, et les Rouges ne
soup onnaient rien. Nous flmes plusieurs neuvaines pour utre
d6livrbs. Mais le Ciel paraissait sourd. Nous en fimes une der-~
nitre & 1'Enfant-Jesus, et nous frmes dlivres, comme vous savez, le 23 decembre 1930. n J'ai manqud deux fois le martyre.
me disait M. ThieTfry : en 1900 et en 1930 !... ,
6" De nouveau directeur, mais I Liny-Kiany. - Aprbs la
mort terrible de M. Anselmo (1934), Ml.r Mignani I'enxoya en
1935 prendre la succession des oeuvres de Ling-Kiang. II y fit
un grand bien... mais son Age ne lui permettait plus de s'appliquer comme il voulait aux ceuvres. Pour cela, il fut rappelM
h Ki-an. oA ii resta en sous-ordre jusqu'b sa mort. A LingKiaug. les chrdtiens et les orphelines conservent encore le souvenir de sa charit6 et bont6 et sa joie aussi, car partout il selna!t
Hilarem datorem diligit
la joie des vrais enfants de Dieu :
Deus. a
7 Dernieres annees. - Comme il ne pouvait plus tra\ailler, ses occupations dtaient toutes pour Dieu. Depuis quatre
heures du matin jusqu'au soir il ne faisait que prier : r6citer
des chapelets, faire Ie Chemin de Croix, des heures de visite au
Tres Saint-Sacrement II put cependant m'aider a faire le cat6chisme aux vieux et vieilles, et entendre les confession des orphelines, et cela quelques semaines avant sa mort, quand une
crise d'urdmie le fit beaucoup souffrir pendant trois semainos.
II r6cita le Breviaire jusqu'au dernier jour, et ce1lbra la messe
jusqu'I huit jours avant sa mort. survenue, dans les bras de ses
confreres,
Kian, le 13 avril 195l. II semblait dormir sur son
V
lit de mort. a Pretiosa in conspectu Domini mors sanctorum

ejus..

M. Thieffry nous a laissh
nombre de beaux exemples, soit
dans la vie de confrere, soit dans 1'6vang6lisation des paTens. 11
a toujours travaille avec fiddlitaet avee joie : il puisait des forces pros du Trbs Saint-Sacrement. et pres de la Vierge Marie
qu'il aimait comme une Mere chdrie. II est mort les armes a la
main, en bon soldat du Christ et le Seigneur lui aura dit comme
A quantitd de ses amis : , Bien, Serviteur bon et fidele... entre
dans la joie de ton Seigneur. .
Edouard BARBATO.
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MISSIONS AU LIBAN
MISSION DE MUNIYI

(16-24 OCTOBRE 1951)

Tripoli, maison des Missionnaires, depuis bien longlemps,
n'a pas connu tant d'agitation, tant de vie. La a Mission , reprend I La caisse se remplit d'ornements d'autel, de lentilles,
de riz, de sucre, de boites de sardines... Pour le moment on ne
va pas trop loin, et pas pour longtemps.
II faut aller dvangdliser a Muniy6 >.
dix kilohetres de
Tripoli - pros la raffinerie du petrole.
16 octobre. - Depart. - Nous quittons Tripoli Nous voila
sur la route cmtiere Tripoli-Tartous-Lattaquieh. La raffinerie
attire notre attention. Ce petrole que les Nations se disputent,
se trouve recueilli dans d'immenses rdserxoirs. II vient d'Irak et
on le purifie ici. Sur la cGte, les p6troliers stationnent, font leur
plein et transportent en Europe le precieux liquide.
Ouverture de la Mission. - Vers cinq heures du soir, le Pere
Sakre sonne h toute volde la grosse cloche de 1'Eglise. Celle-ci
a 6tW nouvellement bdLie, nais demeure inachevde. Elle est dddide h sainte Th6rese de I'Enfant-Jesus.
A la voix de la cloche, une vingtaine de personnes sont 1k.
Les missionnaires, comme les apotres, viennent porter la
a bonne nouvelle n, la v6rit6 et la force de Notre-Seigneur JdsusChrist.
Coucher : le jeune apprend de I'ancien cette belle priere
avant de s'endormir : a Seigneur, je vous donne mon coaur, et
je laisse mon corps aux puces. ,
17 octobre. - Premiere journde de Mission. - Lever matinal ; pas d'eau. II faut aller I P'eglise. Fort heureusement, tout
devant I'entree coule un ruisseau : on s'y ddharbouille comme
l'on peut. Les autres fois, la mer toute proche nous recevra :
bain ddlicieux dans l'eau tiede of se reflete encore la lumiire
tremblante des dtoiles.
A cinq heures. le Pere Sakre reprend son office de sonneur.
M. Ballouze tente de 1'aider, mais en vain. II manque d'exercice.
Cela viendra, esp6rons-le. avec le temps. Il y a une vingtaine
de personnes h la Messe. Ce nombre ira en augmentant pour
atteindre quarante ou cinquante.
Dans la matinte, promenade h travers la petite ville. Des
deux c6tes de la route nationale s'alignent les jardins d'orangers
comme a Ant-lias. Nous apprenons que la population est au
nombre de cinq mille, tous musulmans. Toutefois, il v a une
4glise orthodoxe, qui groupe autour d'elle sept cents chrdtiens.
Les Maronites, cent cinquante personnes, sont A I'entrde de la
ville pour la plupart, et proche l'dglise Sainte-ThdrBse.
Vers une heure de l'apris-midi, prddication par I'image,
des grandes images qui illustrent la vie de Notre-Seigneur, les
commandements, les sacrements, les pdchds capitaux, les fins
dernieres. Los femmes assistent en grande majoritd. ainsi que
les enfants :, les hommes sont nombreux en hiver. quand ils
sont libres. II s'agit de commenter le dogme, la morale en langage image, clair, simple, adaptd. Le Pere Sakre y excelle. 11
parle une heure et demie, et les gens 4coutent. Is rient, font
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des riflexions montrant qu'ils suivent avec soin la parole ardente du Pere.
Le dernier exercice, le plus important de la juurnee, e place
verssix heures. 11 s'agit du grand sermon. Les tidtles, hoImnes
et femnes, accourent nombreux a cet exercice. On rdcite le cliapelet, la priere du soir ; suivent quelques recommandations.
Enfin le sermon sur les grandes \vetris. Quelle satisfaction de
voir ces braves paysans et paysannes ecouter la Parole de Dieu.
On se sent pleinement missionnaires.
On cloture l'exercice par l'exposition de 'iniage de la Vier-e,
et la bdiidiction accompagnte du chant a Ya Omm Allah ,.
Puis le Pere benit ses enfants et leur souhaite le bonsoir.
Les autres journdes se suivent seniblables ; pour exhorter
les retardataires, nous alluns chez eux. Dhabitude la Mission
commence par les visites a domicile. Cette fois nous les avons
faites selon nos possibilites au courant de ia Mission. Ces visites sont d'un grand bienfait. On se fait connaitre, en confiance,
on se rend compte des difficultds de ces braves gens, on admire
leur foi limpide comme I'eau des sources, solide comme le roe
des niontagnes.
Au milieu de la Mission, surprise agrdable : visite de M. le
Supdrieur et du Pere Gebran. M. le SupErieur nous apporte des
medailles et quelques chapelets. Le Perc Gebran nous apporte
son sourire et nous encourage dans notre travail. A lui aussi,
inerci !
En gdnural, dans la journ6e, les missionnaires se tenaient
pros de l'dglise, sur la place. Quand ils n'allaient pas en classe.
petits garcons et petites filles se rassemblaient autour d'eux. 11
fallait leur apprendre le signe de la CIoix. le Pater, I'Ave, le
Credo. Leur rpedter cela dix. quinze, vingt fois. Pour faciliter
le travail, le Pater est divisd en deux parties, et chaque partie
on cinq phrases. Les cinq phrases dtaient representees par cinq
cailloux. La fillette devait. a chaque phrase, placer dans la grosse
main du Pere Sakre le petit cailloux. Mais il arrivait souvent que
les cinq cailloux 6taient dedj places des la premiere phrase.
11 n'y a pas de cure r6sident A a Muniyd6 . Les enfants demandent du pain, et personne pour leur en donner. Les grandes personnes vivent un peu dans la tiddeur. II faut de bons
prttres, des missionnaires, pour 6ciairer et maintenir la foi dans
la montagne sainte du Liban.
24 octobre. - C!6ture et ddpart. - L'dglise est comble ; tout
le monde. peut-on affirmer, s'est confess et a communid. Hdlas ! il faut partir ; d'autres Ames attendent. Les missionnaires
s'6loignent, tristes d'abandonner ces pauvres Ames sans pretres
Beautd de la vie missionnaire. - La vie du missionnaire
est dure materiellement. II faut vivre la vie du paysan, du montagnard. 11 laut santd solide et poitrine forte.
Mais, quelles joies et quelles consolations ! Mettre la grAce
dans les Ames, consoler, instruire, apprendre A prier.
La vie du missionnaire est tris belle ! C'est la vie de JBsusChrist lui-meme. Mais la moisson est grande et les ouvriers peu
nombreux !
MISSION DE HALBA (3-18 NOVEMBRE 1951)
Depart. - Cette fois, on restera deux mois en dehors de
la maison. II faut tout pr6voir : chapelle et cuisine. Notre cuisinier s'y connalt, car ii a dtd le compagnon du Pere Jr6minie
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et du PRre Sakre. Nous L'appelons a Napoleon ,,non soulement
i cause de sa petite taille, mais aussi A cause des prouesses I6gendaires dont jadis il fut le h6ros.
L'auto est 1b et il faut partir. Mgr Abd a eu le geste delicat
de nous envoyer une voiture pour nous transporter a\ec nos
lagages & Halba, chef-lieu du Caza de Akkar. Nous sortons de
la ville par la route c6tiere de Homs. Nous refaisons le mnime
chemin jusqu'h Munvid. On salue au passage f'eglise SainteTherese et la maison du Wakil du Wakf. A quinze kilometres
de Tripoli, nous arrivons h Nahr-el-Bared et nous franchissons
un large pont nouvellement bdti. Nous adinirons au ipas.-age les
champs de canne i sucre. Puis. aprbs El-Adbd on laisse i "auche la route de Homs pour prendre la direction de Halba. En
chernin, nous traversons le fleuve d'Arqa. Puis on contourne un
grand tell artificiel, qui n'est autre que 1'emplacement de I'ancienne forteresse d'Arqa. Plus tard, dit la barbe patriarcale,
nous irons visiter les ruines de cette ville phenicienne et nous
revivrons une dpoque trWs ancienne de notre histoire.
Maintenant. la route devient toute droite. La vaste plaine
d'Akkar se ddroule devant jusqu'h la mer. Plaine de 12.000 hectares, aux cultures riches et varides : b6, manis, coton, cacahuktes, oliviers. Nous sommes actuellement 4 vingt-huit kilometres de Tripoli ; nous apercevons les premieres maisons de
Halba. Elles s'6tagent depuis la plaine j.squ'au sommet de la
colline, couverte d'oiiviers. Nous passons devant le Sdrail et la
voiture stoppe au milieu de la petite ville. C'est le moment crucial, le moment de mendier son logement. Le Pere Sakre va
frapper aux portes, mais sans succes, car il v a eu malentendu.
Enfin, nous grimpons A l1'glise qui domine Halba.
Le chauffeur ddpose nos caisses sur la route et nous les
conflons A la garde du cuisinier. Nous ellons saluer Notre-Seigneur, mais. hdlas ! pas de Saint-Sacrenent. Pendant que nous
arrangions l'autel et mettons en place le nkcessaire pour le
culte, la Providence avait travaill6 pour nous. Un brave Libanais, Abdou-el-Abrass, nous avait apersus. De sa propre initiative, il se met A transporter nos bagages dans sa maison qui est
toute proche de I'dglise. Nous le remercions vivement. De plus,
il a mis aussitdt k notre disposition ses deux plus belles chambres. L'une servira (salon et chambre h coucher) pour le PVre
Sakre ; la seconde logera le jeune missionnaire, M. Ballouze,
avec le cuisinier et la batterie de cuismie.
II fait beau ! A nos pieds, la plaine d'Akkar, veritable grenier du Liban-Nord. Quand il pleut, on s'y enfonce jusqu'aux
genoux. La mer ! toujours la mer, dont on ne se lasse jamais.
Au loin, la liwite du Liban, le Nahr-el-K6ber. D'ici, de 14, des
tells artificiels (par exemple tell Abbas) habit6s par les paysans
d'Akkar.
Quel accueil nous reservent les gens de Halba ?
Parmi ses deux mille habitants, plus de la moitid sont musulmans, les autres chr6tiens. Parmi ces derniers, la majorite
est orthodoxe. Comme maronites, nous avons deux cents fidMles
environ. Done, milieu tres melang6, et qui promet une mission
difficile.
Soudain, le son monotone d'une barre de for nous tire de
nos rdflexions ; c'est la cloche de Halba ' Attachee h une branche de lilas, c'est une barre de fer qu'il faut battre avec un
petit marteau.-

-

214 -

Ouverture de la Mission. - On a beau battre la barre de
fer, l'eglise demeure vide. Les enfants accourent, mais oh soun
les grandes personnes ?... On commence par reciter le chapelet.
Personne ne repond. Ce soir, seuls, les Peres prient la Vierge
de b6nir la Mission. A la fin du chapelet, quand le Pire Sakre
ouvre le feu, il y avait en tout et pour tout quatre hoinmies et
neuf femmes. C'est bien maigre !
Nos h6tes nous apprennent qu'il ne faut pas s'tuonner de
1'indiff6rence religieuse des maronites de Halba. Its n'ont pas
le bonheur de poss6der un cure sur place : de plus, depuis six
mois, pas de messe le dimanche ! Les gens ont oubli6 le chemin
de 1'eglise ; ils travaillent tous les jours, mrnime diman:clie 't
fetes. Nagubre, quand Ie prrtre venait pour la messe, pour toute
assistance il avait un ou deux hommes et six femmnes...
Mission proprement dite. - Le 4 novembre est un dinianche ; le Pere Ballouze va dire la messe i& Nfaisse. Une vallie
s6pare les deux paroisses maronites. Eglise trns pauvre. Ornement et calice sont chez le Wakil, qui, par hasard, est descendu
a Tripoli. II faut revenir dire la messe A Halba. M. Sakre vielit
de terminer la sienne. Un homme et une vingtaine de femmes
assistaient 4 sa messe. Pauvre peuple ! Le saint Cure d'Ars avait
raison de dire : laissez une paroisse dix ans sans pretre. on y
adorera les b6tes ! Cette parole se v6rifie t la lettre. De plus,
nos maronites subissent la mauvaise influence des orthodoxcs,
qui ne vont jamais A la messe.
Visite des familles. - Nous penetrons dans toutes les maisons. Le Pere Sakre ne menage pas ses remontrances : il faut
venir A la Mission, assister a la messe le dimanche.
Au cours de nos visites. nous trouvons un grand nombre
d'enrants sans bapt4me ; ils s'echelonnent de I'age de six mois
6 cinq ans !
Venez d la Mission... - Les enfant, en nombre suffisant ;
il y a en plus vingt hommes et trente femmes. La Mission, c'est
le sujet habituel des conversations. Tout Halba est au courant
du grand evinement ; nul ne s'en disintlresse.
Consolations. - Les enfants nous procurent la plus grande
satisfaction. L'Ucole des garcons groupe quatre cent einquante
4l6ves de Halba et des villages voisins. Its ont la possibilitd de
poursuivre leurs etudes jusqu'au brevet. Les filles (trois cent
cinquante) possedent aussi leur kcole, mais seulement jusqu'au
certificat. Les jeunes filles voulant pousser les etudes jusqu'au
brevet, doivent suivre les cours avec les gargons.
Jusqu'i present, les cours de religion 6taient inexistants.
Monseigneur a nomm6 un prrtre qui portera & ces jeunes gens
et jeunes filles la lumiire de I'Evangile.
Pour notre part. nous les rdunissons apres le diner et le
soir h quatre heures. Maintenant ils connaissent par cceur leurs
prieres et les 6elments de la Doctrine chrtlienne. Ils r6citent.
le soir, le chapelet en commun. Nous avons prdpar6 un grand
nombre a la premiere communion.
Les femmes se confessent en general d&s la premi6re semaine. Les hommes hbsitent encore. Manque de temps ? Indifference ? Ignorance, plut6t.
Soirde mouvementee. - Un soir, dans l'dglise comble, moitie orthodoxe et moiti6 maronite, on entend une rumeur pendant la recitation du chapelet. Des hommes sortent. Au feu !...
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Au feu ! L'affolement se saisit de I'assistance... C'est la iaison
de Abou Ndgib qui flambe, assure-t-on. Les fewmnes poussent des
cris aigus et se lamentent. Les honnime font rouler de grosses
pierres sur la porte de la naison menacre par le feu. pour
essayer de la dfoncer... mais en vain ! La rlef est perdue. On
monte sur la lerrasse et on pioche la terre pour faire passer les
seaux d'eau. La porte s'ouvre enlin... Pendant deux minutes on
a tent6 de briser cette porte et la clef se trouvait dans la serrure... Heureusement, pas de flammes ! Une vieille poutre comtienait B s'enflammer et enfumer toute la maison. Des paysans
imprudents avaient alluimt un feu 4 cOt6 des tas de bois sees
et de la paille et sont partis sans l'6teindre. Apr's cet incident
fdcheux, tous remontent A l'Hglise pour renmercier Dieu et entendre le sermon qui portait sur le feu de I'enfer qui brtle les
mdchants. Salutaire coincidence.
Grace aux efforts de tous, grace surtout aux prieres faites
pour la Mission, Dieu a permis qu'un peu de bien se soit rdalis6 dans la paroisse de lialba. I.es enfants des classes ont prid
et offert des sacrifices. Aussi avions-nous chaque matin vingt
a trente communions.
Missionuaire bdlisseur. - Dans trois jours, 1'6evque doit
venir cl6turer la Mission. Le directeur de la Mission souffre de
voir I'entree de l'6glise sale et encombree de pierres. Comme
toujours et partout, transportd d'un zble ardent, il parvient h
d6cider les habitants i Mlaryir la place pour la rendre plus
convenable: Lui-m6me, il saisit la pioche et donne l'exemple
du travail. Enthousiasme ! Les uns piochent, les autres b•ttissent. En deux jours la place est en parfait 4tat : Monseigneur
sera heureux de cette initiative.
Cltture de la Mission. - Le Pare Sakre poursuit tenacmenet
les hommes qui ne se sont. pas confessds. It faut que tous demain. enfants, homnmes et femmnes, regoivent la Sainte Hostie
de la main de Monseigneur. En fail. tous les hommes, sauf une
famille (pour cause de deuil - cause d'ailleurs absurde) onL
accompli leurs devoirs. L'evqque a 4t6 tres touch6 de Faction
bienfaisante de la Mission. II a felicit6 publiquement les missionnaires, enfants de saint Vincent, de leur zele. 11 a promis
une cloche i condition que les habitants se chargent de bAtir
le clocher.
Puisse la Vierge JImmaeule garder Halba et ses maronites
dans leurs bonnes dispositions !
Dans la nuit du 18 novenmbre, nous quittons Halba pour
Beit-Ghettas.
Francois BALLOUZE.

SAINT VINCENT DE PAUL, LES FILLES DE LA CHARITE
ET LA MEDAILLE MIRACULEUSE
DANS L'IMAGERIE POPULAIRE
Du dernier tiers du xvii' siecle h 1870-1880, dates limites
prises dans la prdsente etude, le culte rendu b Dieu, a la Sainte
Vierge et aux saints, se concrdtisait, dans les families paysannes et chez les artisans des villes, par I'affichage d'images naives
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aux couleurs eclatantes, le plus souvent sur la hotte de la
cheminde, parfois aussi autour de celle-ci ou du ciel de lit
Ce sont ces images populaires qui sont connues 'e plus
commun6ment sous le vocable d'images d'Epinal, du lieu du berceau de la plus importante fabrique.
Decorant les intdrieurs les plus modestes, les images d'ua
prix modique, comblaient les voeux des fiddles en menagearnt
leur bourse ; le colporteur passait une fois I'an et l'on changeait
alors I'image salie ou dcehiree, en se laissant tenter par ime
ou pilsieurs autres.
Longtemps tiroes sur des bois graves, parfois sur cuivre
(dans I'imagerie de Paris et d'Avignon principalement), elles
furent 6galement lithographides des que cette invention se repandit au debut du xlx siocle, mais precisons cependant que
'image xylographide a dur6, parallelement A la lithographiee.
jusqu'k la fin du Second Empire.
L'art de graver sur bois, ou zylographie, remonte au xiv*
siccle environ, d'apres le plus ancien document connu : une
planche representant d'un c6td un fragment de Calvairc et de
'autre un morceau d'Annonciation. C'est le bois dit : Bois Protat, du nom de celui qui Ia d6couvert, calant une marche de
vieille maison.
Dans 1'dtat actuel des connaissances, on suppose que ce
sont les moines de Cluny, ou tout au moins des moines bourguignons, qui, les premiers, firent imprimer et diffuserent des
images populaires de piWte, tirdes sur des bois graves.
Quoique des images populaires aient Ut6 faites du xi\*
au xviri siecie, ii faut arriver vers 1770 pour voir 1'avenement de la v6ritable imagerie populaire, avec son dessin bien
souvent fruste et ses couleurs Oclatantes. toujours distribuees
avec un sens aigu des valeurs.
II ne faut point croire que l'imagier, tailleur de bois et
imprimeur, etait considerd alors comme un artiste. C'dtait au
contraire un trbs modeste artisan, interpr6tant avec des simplifications qui nous semblent aujourd'liui g6niales, les tableaux
et les statues de 1'dglise de son pays ou encore les peinture,
et gravures reservdes a une dlite fortunde. II crait parfois
son sujet de toutes pieces mais restait toujours le plus pres
du goat populaire parce qu'il dtait un homme du peuple et
sentait tout naturellement, ce qu'il fallait a ses semblables.
Plus tard, avee le ddveloppement industriel, de grands ateliers se creerent, tels ceux de Pellerin k Epinal, ou de Ganget
& Metz ; la na'ivetd y perdit. La lithoraphie vint alors apporter
une telle simplification dans le travail que les images sortirenW
des presses en quantitd considdrable.
De religieuses qu'elles avaient etd presque exclusivement
dans les ddbuts de l'imagerie, les planches traiterent ensuite
des Bvdnements du jour, des jeux, des l6gendes et complaintes
et de I'6popde napoldonnienne. Dans ce dernier cas, elles furent
I'un des principaux instruments de propagande qui prdpar6rent les esprits A I'av6nement de Napoleon II.
Nous ne traiterons ici que de l'imagerie religieuse et, dans
celle-ci, des images reprdsentant saint Vincent de Paul et les
Filles de la Charitd.
Nous n'avons pas la prdtention de donner une biblio-iconographie complete, loin de 1, mais de signaler simplement quelques pieces de notre propre collection.
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Images representant saint Vincent de Paul : le format est
indiqu6 largeur et hauteur.
Saint Vincent de Paule (sic). - Fabrique de Pellerin a Epinal, no 207 ; bois grave par Georgin, le plus fameux graveur
d'Epinal ; 30 sur 44 format total, gravure de 20 sur 27. Vers
1835-37.
Le saint est reprtsentW debout, vetu d'un surplis sans manche. mais avec de longues ailes tuyautees (h la mode de 1830),
tombant presqu'A terre ; il porte un large rabat noir et tient
un enfant entortille dans un tissu rouge. Deux arbustes tres
stylises encadrent saint Vincent.
De chaque c6td de ia gra\ure se trouve un cantique. Ces
cantiques, autant que l'oraison qui se trouve en bas, au milieu
de la gravure. n'ont aucune sorte de rapport avec saint Vincent Its doi\ent se chanter respectivement sur les airs : Lainval aimait Arsene, et la Fanfare de Saint-Cloud.
Nota : Les imagiers ne s'embarrassaient pas avec la question
des textes; le plus souvent, des cantiques et oraisons passe-partout dtaient r6partis sur les images de tel ou tel saint avee
la plus parraite insouciance. Les airs indiquds sont presque toujours profanes et loin du sujet pieux que l'on veut traiter.
Saint Vincent de Paul. - A Avignon, chez Leblond ; n" 76.
Vers 1810. Petite image de 6.5 sur 8.5. faisant partie d'une
grande image de huit saints, d'un format total de 29 sur 43.
C'est une gravure sur cuivre tiree en noir.
Dans un cadre decord, saint Vincent est vu en buste, tenant
un enfant nu dans ses bras. Ses vOtemnent rappellent ceux du
xvir siecle. II est coiff6 d'une calotte.
Saint Vincent de Paul. - A Lille, chez Blocquel-Castiaux :
n° 145. Vers 1830. Bois graxd : 6 sur 8, dans une image de neuf
saints, d'un format total de 23 sur 36.
Dans un cadre d6cor6 assez lourdemient et colorid en bleu,
vert, rouge et jaune, saint Vincent est repr6senth B mi-corps,
v4tu d'un surplis bleu et d'un manteau grenat, les mains jointes devant un crucifix pose sur un meuble.
Saint Vincent de Paul. - A Metz, chez Dembour et Gangel,
sans numdro. Vers 1845. Bois gravd de 6 sur 10, dans une image
comprenant huit saints, et d'un format total de 27 sur 43,5.
Dans un cadre gothique colorid en jaune vert et rouge, saint
Vincent, nimbW de jaune, est vu & mi-corps. II est en surpliu.
blanc, porte une 4tole rouge et tient A deux mains un livre bleu.
Saint Vincent de Paul. St Vincent of Paul. - A Epinal. Chez
Pellerin. Lithographie couleurs rehaussees de gomme. Format
du dessin 19,5 sur 26 ; format total de la feuille 30 sur 45.
C'est la veritable image v industrielle ,.
La scene est classique : saint Vincent, vetu d'un manteau,
tient un enfant demi-nu dans ses bras et se penche pour en
recueillir un autre aussi peu vetu, couchd sur la paille, au coin
d'une borne, dans la neige. Au fond, ine Fille de la CharitE, an
seuil d'une grille, joint les mains.
Les enfants abandonnes demi-nus dans la neige sont roses
et potelds. Le tout est traitO dans les tons : marron plus ou
moins clair, blanc et rose. L'image n'a plus la naivete de I'art
populaire et on la sent faite d'aprsa les mdthodes de grand
rendement.
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Saint Vincent de Paule (sic), fondateur des hospices des
Enfans trouvds. - A Epinal, chez Pellerin. Tirie sur bois. Grand
format 44 sur 64.
Dans un encadrement architectural trWs charg6 et violemment colori6. saint Vincent est repr6sente en soutane et en manteau, tenant un enfant dans ses bras. II est nimb6 de jaune. Le
fond du decor est rose. En bas de l'encadrement se trouvent
deux episodes de la vie de saint Vincent et au milieu, la chAsse
de la rue de Sevres.
Par extraordinaire, la priere s'applique bien au saint.
Nous ne voudrions pas manquer de signaler une image d'une
particuliere sa\eur, qui nous est tombee sous les yeux alors
que nous feuilletions un recueil au Cabinet des Estampes de la
Bibliothbque Nationale.
Saint Vincent est , embauchd comme propagandiste pour
Louis-Napoleon Bonaparte (le futur Napoldon III). Nous croyons
intlressant de donner !a description complete qui est vraiment
etonnante :
Image de Mletz. 1849. Recueil Dembour et Gangel. Ref6rence aux Estanipes : Est. Li 63.
Lithographie en noir encadree d'un filet dord.
Titre : Louis Napoldon, Prdsident de la RWpublique.
Foi
Esperance
Charitt.
Louis-Napoleon en civil, debout, semble binir un grenadier
ayant le mot Foi sur son baudrier et tenant un eur A la main.
Une petite fille regarde ce cceur. Au centre, juste sous la ben6diction du nouveau President de la R4publique, saint Vincent
de Paul, a genoux. porte un enfant dans ses bras ; A ses pieds
un papier sur lequel est derit : Charitd. Franklin (??) eneadre
saint Vincent, de l'autre c6t6 du grenadier et tient une ancre
marine portant le mot Esperance. La foule se tient derriere
Louis-NapolBon. Napoleon I", 6mergeant d'un nuage, superbbnit
tout le monde.
Deux couplets accompagnent la scene. Nous ne donnons qne
le passage relatif a saint Vincent :
Et toi, Vincent de Paul, ministre respectable,
Qui de la rharitW fut le type admirable,
Sois aussi mon modble et, tous, instruisez moi
A vivre pour la France et mourir pour la Loi.
Ce a saint Vincent avec nous , est certainement une des
plus belles cocasseries du genre. Le pauvre Saint, qui l'ett era
en pareille compagnie ?
IMAGES REPIIESENTANT
DES FILLES DE LA- CHARITE
Nous avons recherch6 les images reprdseniant les Filles de
la Charit6, tant dans les pieces militaires des guerres du Second
Empire, que dans les images de processions.
Images militaires :
Les Swurs de Charite. DWvouement. - A Paris, chez Mine,
imprim.-edit., 22, rue Saint-Jacques. Vers 1855.
Format du dessin : 20 sur 27, format total de la feuille :
30 sur 43. Lithographie en couleurs rehaussees de gomme.
Scene de camp en Crimde. Deux Filles de la Charitd soutiennent et pansent un chasseur A pied, sous I'<eil d'un m6decin-major. Une 16gende de quatre lignes cedIbre le zBle et le
courage des Seurs :
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Aussit6t la yuerre ddclarde en Orient, les Swurs de SaintVincent de Paul se sont offertes pour aller soigner nos malades
ou nos blesses. C'est presque au milieu des champs de bataille,
sous les tentes transformees en ambulances, que le zele infatigable, le courageux ddvouement de ces pieuses filles se rdevle
dans toute sa sainte ardeur, les plaies les plus dpouvantables,
l'agonie des mourants, rien ne peut alterer la sedrnite de lear
ime ; pour le blessd ou le malade elles ont une douce parole de
consolation pour l'encouragerd supporter ses souffrances ; pour
le mourant, une divine exhortation pour I'aider d mourir.
Armie Francaise, Infirmiers. A Nancy, chez Delhalt,
n ° 1005. Vers 1870. Lithographie, 28,5 sur 39,5.
Image de dix rangs sur laquelle est reproduit a cinq reprises. une scene representant deux Filles de la Charit6 pansart
des blesses.
Si&ge de Paris (en 1871). - Image de Pellerin, a Epinal,
n* 204. Lithographie en couleurs, de 28,5 sur 40,5, representant
huit tableaux de 12 sur 8,5, de la guerre de 70. Le dernier tableau montre une Fille de la Charit6 soignant des blesses militaires dans un hOpital.
PROCESSIONS
Procession de la Fdte-Dieu. - Image de Pellerin, a Epinal,
n* 459. Vers 1855. Lithographie de Pinot, 30 sur 38,5. Coloride.
Quatre rangs de personnages. Au dernier rang, uie Fille
de la Charit6 conduit des fillettes couronnaes de fleurs et portant des paniers de pgtales de roses.
Procession de la Sainte Vierge. - Image de Pellerin A Epinal, vers 1860. Lithographie couleurs rehaussees d'or, 38 sur 48.
Cinq rangs de personnages. Au dernier rang, quatre Filles
de la GharitW en robes noires et tablier bleu. conduisent des
orphelines.
Procession de la Sainte Vierge. - Image de Pellerin, A Epi-'
nal, u Fournisseurs brevetds de S.M. 1'lmptratrice -. N° 411,
vers 1865. Lithographie en couleurs rehauss6es d'or, par Pinot,
28 sur 40.
Cinq rangs de personnages. Au cinquiBme rang, une Fille
de la Charit6, en gris, tablier bleu, conduit des petites filles en
crinolines.
Procession de Sainte-Anne d'Auray. - Image de Pellerin
a Epinal, n* 11, vers 1850. Lithographie en couleurs rehaussde
d'or, 37 sur 50.
Cinq rangs de personnages. Au deuxiBme rang, une Fille
de la Charit6 conduit quatre petites campagnardes.
Procession de Sainte-Anne d'Auray. - Autre image de Pellerin, A Epinal, n* 60, vers 1855. Lithographie en couleurs rehaussdes d'or, 37 sur 50.
Cinq rangs de personnages. Au troisieme rang, une Fille
de la Charitd guide quatre fillettes dont deux portent des cierges.
Enterrement militaire. - Image de Didion, A Metz, n* 40.
vers 1869. Litho en couleurs et or. 30,5 sur 43.
Sept rangs de personnages. Au troisieme rang, une Fille
de la Charitd vatue en gris %orde d'or (!!!), avec tablier bleu
surveille un orphelinat de filles.
Convoi funebre d'un marcchal de France. - Image de Pellerin et Cie, a Epinal, n* 260, vers 1875. Lithographie en couleurs et or, 30 sur 39,5.
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Six rangs de personnages. Devant le clergd, un urphelinat
de filles est mnend par une Fille de la Charitd, tout en gris, avec
un galon or sur sa manche (!).
IMAGES SUR LA MEDAILLE MIRACULEUSE
L'Immacule Conception de la Tres Sainte Vierge, tells
qu'elle est representee sur la nouvelle medaille frappee en son
honneur, sous le nom de 1Medaille Miraculeuse. Image de Pellerin, a Epinal, vers 1832, format 44 sur 66. Bois grave.
Dans un encadrement polychrome important comprenant
des anges et des saints, avec une Cene d'apres L[onard de Vinci,
la Sainte Vierge, en robe rouge, manteau bleu, nimbee de jaune.
ayant des rayons rouges et jaunes sortant de ses mains, foule
un demi globe terrestre sur lequel rampe un serpent vert. Le
tout est sur fond rose. Au bas de la gravure, trois lignes d.,
texte.
PriBre en I'honneur de I'Immaculde Conception. - 0 Vierge
Marie, cous avez 6t0 immacul6e dans votre conception. Prie:
pour nous. Dieu le Pare, dont vous avez mis au monde le Fil
Jdsus, concu du Saint-Esprit dans votre chaste sein.
La Mledaille Miraculeuse. - Chez Pellerin, a Epinal. De la
sirie dite : " Galerie Religieuse ,. Vers 1845. Grand format :
44 sur 66. Bois grave.
Dans un cadre surcharge de fleurs aux cou!eurs vives, sur
fond noir, le Pere. le Fils et le Saint-Esprit en haut, un grand
ovale represente la Sainte Vierge vetue de rouge et de bleu,
foulant un serpent vert ; elle est nimbee de jaune ; les rayons
sortant de ses mains, sont 6galement jaunes. La Sainte Vierge
est encadree par deux nuages bleu clair.
Un cantique passe-partout pour la Sainte Vierge, dans le
gott du temps. est completement 6tranger a la Midaille Miraculeuse.
Qut la voles a nos regards ;
De tes enfans recots l'hommage
Verse des torrents de lumiere
Prete Foreille 6 leurs accents
Sur Sion et ses habitants,
Seigneur, c'est ton plus bel ouEtoile bienfaisante !... dclaire
[vrage
Et guide leurs pas chanceQu'ils vont celebrer dans leurs
[lants (his).
[chants.
IV
Ranimd par ta main puissante
Plein d'un espoir consolateur,
Franchissant la edleste plaine,
David, de ta tige mourante
Les anges, riches de splendeur,
Vois germer la plus belle fleur(bis) Pour contempler leur souveraiae,
Quittent le sejour du bonheur ;
II
Et la candeur, et I'innocence,
Des misbres et des alarmes
Les yeux modestement baissds,
Cette terre dtait le sdjour,
l4utour d'elle, dans le silence,
Mats le deel pour tarir nos larmes
Nous donne une mre en ce jour, Tiennent leurs bras entrelaces 'bis)
Chantons cette mere chdrie,
V
Offrons-lui le don de nos casurs
Deja,
la
paix
et
la justice
Et que notre bouche public
Ceintes d'un declat immortel
Et ses charmes et ses granA se plAeds et sous son auspice,
[deurs (bis).
Cimentent un pacte Gternel,
III
Et sur la lyre prophdlique,
0 quand disparattront les ombres
Isale, encore une fois,
Qui la couvrent de toutes parts ?
Redit son sublime cantique
Fuyez. fuyez, nuages sombres,
A la mWre du Rol des Rois (bis).
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VI
VII
pure comme l'urore
.lusi qu'un palutier solitaire
dans un brillant lointain;Qui croit dans le courant des eauz,
le iUs,qu'on volt dclore ht tos les wns donne 4 la terre
fraicheur d'un beau ma-iDes fleurs et des fruits nouveaux,
n si
loin du monde volage,
Et jusqu'aux sources de la vie, Ai
Ele est
Qui luit
v.omme
Dans La

Par un prodige sans dgal,
Son dme ne fut point fletrie
Du souffle empoisowned t maItl bi)

II croilrI, ret enfant divin
Et tous les peuples, d'liye en fije,
iciiront le fruit de son sein (bii).

La Mddaille Miraculeuse. - Image lithographi6e, chez Pellerin, A Epinaj, sans numinro. Vers 1855. Format 31 sur 45. Couleurs rehaussdes de gomme.
A dloite de l'image, Notre-Dame du Saint-Rosaire ; a gauche, la Medaille Miraculeuse. La Sainte Vierge est repr4sentee
aux trois-quarts, vdtue d'une robe rouge ceinturde de jaune ;
elle est voilde de blanc. Des rayons jaunes sortent des mains.
Galerie Religieuse. La Medaille Miraculeuse. - Image de
Metz, n° 31, chez Dambour et Gangel, vers 1840, format 44 sur 66.
Dans un cadre polychrom6, surcharg6 de motifs, avec la
Sainte Trinit6 en fronton, et deux sainms de chaque c6td, la
Sainte Vierge, dans un ovale, dans les coloris habituels rouge,
bleu et or, sur fond rose, foule le serpent qui tient une pomme;
sur le globe terrestre, on voit la mention a France n. Deux
repr6sentations de la rndaille, en jaune, sont plactes de part et
d'autre de la Sainte Vierge.
La priere suivante figure en franFais et en espagnol :
0 trns Sainte et trWs Auguste Vierge Marie, Mbre de Dica,
jamais il n'a Wtd dit qu'aucun de ceux qui, par une confiance
entiere, sainte et regqle, ont implore votre protection aient dtd
delaissgs, aninm d'une telle confiance, j'ai recours a vous, 6 1trs
Sainte Mere ! Priez done pour moi Jdsus, votre cher Fils, diteslui que vous me protegez, et it aura piti6 de moi. 0 ma M&re
protectrice et ma patrone (sic) je me jette entre vo.f bras sisdricordieux ; je me confie entierement a vous : c'est dans cette
confiance que je veux vivre et mourir. Ainsi soit-il.
La Medaille Miraculeuse. - Pinot et Sagaire, imagiers a
Epinal, n° 384. Vers 1868. Sur une image intitule : SacrBsCoeurs, mddailles, etc... (sic) a dix centimes la feuille 27,5 sur 40,
lithographide en couleurs et or, par Ch. Pinot.
Cinq rangs de petites images pouvant se d6couper pour faire
des bons points. Le troisibme rang comprend cinq images (de
4 sur 6) de la Sainte Vierge, avec mention : La Mdaille Miraculeuse.
Midaille Miraculeuse. - Image de chez Pinot et Sagaire,
B Epinal. Vers 1868. N* 387. Format 27,5 sur 40. Image lithographide en couleurs et or.
Cinq rangs de cinq images de 4 sur 6, repr6sentant toutes
la Sainte Vierge et la Medaille Miraculeuse. (A ddcouper pour
bons points.
II faut bien le dire, saint Vincent de Paul (1581-1660) n'a
pas une trWs grande place dans I'imagerie populaire du genre
, Epinal n. Les imagiers ont surtout trait6 des sujets et plus
anciens et plus spectaculaires : Saint Nicolas et les petits enfants c qui s'en allaient glaner aux champs ,,sainte Catherine.
et la roue de son supplice, saint Hubert, le brillant chasseur,.

2.2~
saint Eloi, au milieu des richesses de l'orfevrerie ou du rougeoiement de la forge, etc...
Saint Vincent de Paul, saint plus moderne, ne pretait pas i
des dcveloppemeuts de mise en scene qui etaient facilites par
la vie et les miracles des saints de la Legende Doree et de tou,
le moyen fge.
N'oublions pas que les imagiers dtaient des commergants et
qu'ils clheichaient avant tout A faire v riche ,. La imodestie
e saint Vincent de Paul se prate peu a la presentation theitrale d'un saint Napoldon, par exemple, vetu en guerrier romain,
ou de saint Georges h cheval, terrassant un dragon multicolore,
crachant des flammes.
Ne faut-il pas voir IA, comme partout ailleurs, Monsier
Vincent tout entier a son ceuvre, loin du bruit du monde et de
la yaine ,, r6clame a, ne s'imposant que par le seul renom de
son inepuisable charite ?
Louis FERANRD.

UN MAITRE MECONNU DE L'ECOLE FRANC:AISE
SAINT-CYRAN
par le R.P. G. DE BERTIER, Eudiste
Une figure dnigmatique. - Etrange physionomie, celle que
nous livre le pinceau infaillible de Philippe de Champaigne :
l'ample et raide surplis engonce le corps comme une cuirasse ;
la courte barbe et la moustache encerclent de leur double croissant les levres droites, serrdes, un peu ambres ; le nez puissant, irrdgulier, enlaidit le visage, mais il disparait dans le
rayonnement du regard vif et ardent qui jaillit des yeux profond6ment enfonecs ; dominant le tout, comme le symbole d'une
intellecLualit6 hypertrophide. le front immense et denude parait
concentrer sur lui toute la lumibre...
Tel au moral qu'au physique, la personnalit6 de Saint-Cyran
attire et repousse tout a la fois. Adversaires et amis, 6galement
passionnes, n'ont cess6 de combattre pour charger ou defendre
sa m6moire : a Vive image du Christ a, pour les uns, et, pour
les autres, sombre, hdrdsiarque et satanique fondateur de secte.
Son nouvel historien. - AprBs nombre d'historiens, voici
qu'un nouvel athlete empoigne l'Tnigme historique que pose le
personnage et son r6le a l'origine du jansenisme [Cf. Annales,
t. 110-11, p. 465-466]). L'oeuvre entreprise par M. Jean Orcibal, ancien dl~ve de I'Ecole Normale Supdrieure, et de 1'Ecole
de Rome, est k la mesure d'un temps ou les auteurs ne s'exprimaient qu'A coups d'in-folios ; elle ne doit pas compter moins
de cinq gros volumes in-8", sous le titre g6enral : Les Origines du Jansenisme. Les trois premiers ont paru : t. I", Correspondance de Jansinius, et t. II et III, Jean Duvergier de Hauranne, abbe de Saint-Cyran, et son temps (2) et l'immense documentation qu'ils apportent permet d6ej d'affirmer que cette
oeuvre sera indispensable a quiconque pr6tendra explorer l'histoire religieuse de la premi6re moitid du xvr* siicle, et, par
(1) Louvain et Paris Vrin), 1947, in-8,. xv-648 pages.
(2) Ibid. 1947, xv-685 pages, et 1948, 283 pages.
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consequent, A tous ceux qui desirent connaitre mieux saint Jean
Eudes, en le replacant dans son temps.
Notre saint fondateur a-t-il jamais rencontr6 Saint-Cyran ?
M. Orcibal ne le dit pas, bien qu'il cite saint Jean Eudes au
sujet de la rdforme du clerg6 (p. 29) et utilise avec a-propos un
sermon sur I'dtat lamentable des 'eglises (p. 17) (3). Quoi qu'il en
soit, il est impossible que saint Jean Eudes n'ait pas du moins
entendu parler, et souvent, M. de Saint-Cyran, n'ait subi indirectement, et a son insu, quelque influence de sa part. Un coup
d'eil sur la carriere du personnage, quelques notions sur la
place qu'il occupait alors dans le clergd, nous en convaincront.
Une ambition exceptionnelle. - Jean-Ambroise Duvergier
de Hauranne est nd a Bayonne, en 1581, d'une opulente famille
bourgeoise. Trbs tot, on l'oriente vers une de ces carrieres eccidsiastiques du temps oh I'attrait des bdndfices temporels ne laissait que peu de place aux aspirations apostoliqucs ; tonsur6~
dix ans, prdbend- a quinze, sous-diacre a dix-sept. curd et chanoine k vingt-sept ans, sans etre pretre, c'est-&-dire sans etre
en dtat d'exercer les fonctions auxquelles sont attachds ses bdn6fices.
Duvergier se distingue pourtant des lors de la foule des
ambitieux mddiocres, par une fringale de savoir. une ardeur au
travail, toutes deux extraordinaires. Au col.'ge des J6suites
d'Agen, B la Faculte des Arts de Paris, 4 Louvain surtout, il
monte a I'assaut des degrds du savoir sacr6 et profane sous la
conduite de mailres illustres qui s'appellent Lessius. Corne:ius
A Lapide, Juste Lipse... Les dipl6mes les plus cotes ne lui suffisen pas : avec son ami Cornelis Jansen, il s'enferme pendant
cinq ans encore, de 1611 a 1616. dans une studieuse retraite.
travaillant douze a quinze heures par jour, h ddpouiller sur
fiches les oeuvres des Peres de I'Eglise, ne s'accordant d'autre
d61assement que des parties de volant.
Mais toute cette science, acquise plutOt par amour-propre,
ne le conduit pas plus pres de Dieu. Elle ne servira d'abord que
son ambition d'arriver, en lui permettant de se produire A Paris
et de se faire remarquer A la Cour. II y triomphe par un etalage
d'erudition pddante et de subtilitd pr6cieuse, dans deux exercices de moraliste decadent : la Question royale. (Un sujet a-t-il
le droit de se tuer pour assurer la vie de son roi ?) et l'Apologie pour I'eveque de Poitiers. La Rocheposay. qui avait pris les
armes pour d6fendre sa ville contre Conde. Ces efforts portent
leur fruit : Duvergier cumule les bdndfices : un second canonicat A Poitiers, et I'abbaye de Saint-Cyran, en Brenne, qui lui
assurera une confortable inddpendance matdrielle ; il est nomme
aum6nier de la Reine-Mire, on parle de lui pour un 6dvchd...
La conversion. - Mais d6j& sa vie a pris une nouvelle orientation : en 1618, ii s'est d6cidd enfin a recevoir I'ordination
sacerdotale, a vrai dire pour des motifs intdressds puisqu'il
s'agissait de faciliter l'attribution de son abbaye. Cq sera pourtant le ddbut de sa conversion : son dvolution est 44tee par de
salutaires amitids : Vincent de Paul, Bourdoise, Condren, et surtout B6rulle.
(3) Le fait que M. Orciba' cite ce passage d'apres la biographle
d'Henri Joly nous laisse sous I'impression pdnible qu'il n'a point consult6 le texte original et ignorerait Ics biographies plus rdcentes et
plus autorisdes de saint Jean Eudes.
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Le fondateur de l'Oratoire a reconnu en lui < une haute
vertu, une sinceritd parfaite en I'amiti4 et une doctrine tres
grande et tres profonde a. Leurs esprits se rencontrent avec
dlices sur les plus hauts sommets de la speculation theologique ; leur premier entretien, en septembre 1620, n'a pas dur6
moins de douze heures, et au cours de l'annde ce sont des entrevues quotidiennes de six a sept heures.
En BIrulle. Saint-Cyran a trou\v, selon ses propres lerines, , une lampe sacrge, foyer intense de lunmiere et de saintet ,,.Le maitre de I Ecole francaise l'introduit dans les voies
de la theologie mystique, de I'oraison et de la religion desint6ressee ; il I'enrole au service de la grande ceuvre de la r6forme
du clerg6 seculier.
Saint-Cyran. de son cutd, aide Berulle a publier son Discours de l'Etat et des Grandeurs de Jesus, et surtout il le d6fend avec fougue contre les attaques des Carmes et des Jesuites, portant par exemple des coups mortels au malheureux Pere
Garasse, Jesuite, qu'il fait condamner par la Sorbonne.
Ildritier spirituel de Berulle. - BCrulle meurt pr6matur6menit en 1629, et Saint-Cyran apparait aux contemporains comme
l'interprete le plus autorise de sa pensee. Les Oratoriens lui
demandent d'ccrire la biographic de leur fondateur, le prennent comme arbitre dans la discussion qui partage, au sein de
la societd, les ennemis et les partisans des voeux de religion :
grace a lui, Condren et Bourgoing empechent Gibieuf de transformer I'Oratoire en. <c ordre religieux inutile ».
I.es annees suivautes, sons le pseudonyme de Petrus Aurelius, Saint-Cyran lance une sdrie d'ecrits de poldmique, oi il
ddfend contre < l'audace croissante des rdyuliers ,, '1minente
diLnite du clergd seculier. On peut y trouver, assure M. Orcibal, a une somme de la pens6e de 1'Ecole frangaise sur le sacerdoce ,. Cette activit6 ne l'empeche pas de travailler aussi a
la reforme monastique : ii inspire, encourage, aide nombre de
reformateurs et r4formatrices.
Introduit en 1633 B Port-Royal, il prend un ascendant imm6diat et absolu sur la Mere Angelique Arnaud et les autres
religieuses. Comme directeur spirituel, en effet, il est tout different du severe erudit ou du prophete entour6 d'dclairs qu'on
s'attend a trouver : de nombreux temoignages le montrent simple, ouvert, d'abord facile, familier et gai, surtout avec les plus
humbles ; comme saint Francois de Sales, il blame les mortifications excessives et I'inqui6tude exag6ree des fautes passdes ;
la devotion, dit-il, consiste d'abord h s'acquitter mieux que les
autres des obligations communes ; ii place par-dessus tout I'humilitA, le recueillement, la docilitd aux mouvements de Dieu ;
la meilleure facon, pour lui, de se preparer k l'oraison est
a d'imiter les mendiants qui se contentent d'exposer leurs plaies
a la vue des passants ,.
Ses ddfauts. - Le personnage est-il done sans dWfauts ? Non
point. L'obdissance aveugle qu'il exige de ses diriges a quelque
chose de deplaisant; la rudesse impulsive de ses critiques rdviBlent l'orgueil du savant ; il y a surtout chez lui une tendance
inquidtante, d6veloppee par son 6tude de sources de la Tradition, 4 condamner les pratiques de I'Eglise de son temps, au nom
des pratiques de I'Eglise primitive, A n6gliger les votes communes pour un individualisme mystique.
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Ces tendances, toutefois, sont encore loin de l'heresie, et
.ullt tenues en bride par une science reelle, un esprit surnaturel,
une soumission sincere au magistere eccl6siastique. Mais plusieura de see disciples, moins 6claires, manifesteront le danger
latent de ses theories, preteront le flanc, par leurs outrances,
aux censures des adversaires trop nombreux que s'est suscit6s
l'impitoyable polemiste.
Parmi ceux-ci, le plus
Richelieu centre Saint-Cyran. redoutable, est Richelieu. Les rapports de I'ev•que de Lucon et
de iabbe ont d'abord Wte cordiaux ; mais l'amiti6 de Berulle
les avait gates : qui etait avec Berulle teait contre Richelieu.
Plus tard, ia fidnlitd de Saint-Cyran aux idees de Bdrulle, le
prestige grandissant dont ii jouissait, le faisaient apparaitre &
Richelieu comme 'homme qui pouvait le mieux coaliser lea
resistances de l'Eglise de France k ses entreprises de domination. Plusieurs fois le puissant ministre a cherche, par des faveurs, A gagner A le basque auw entrailles chaudes D, comme il
l'appelait, mais ces avances ont Mt6 repouss6es.
La mesure s'est trouxve comble lorsque Saint-Cyran a blAhm
ouvertement le fameux voeu de Louis XIII, inspird par le cardinal : a II n'y a rien qui soit plus capable d'irriter Dieu que de
la politique *.
faire servir la religion
Richelieu prend done pretexte d'une publication imprudente d'un Oratorien, le PNre Seguenot, pour compromettre
Saint-Cyran, et il le fait emprisonner & Vincennes. Mais cette
persecution toUrnera finalement b la gloire de la victime : ses
kcrits scrutds en tous sens ne r6veleront rien de condamnable ;
les hommes les plus recommandables du clerge, Cospean et saint
Vincent de Paul en tote, intercederont en sa faveur. Le captif
trouvera lui-meme dans 1'epreuve l'occasion d'une nouvelle conversion qui le detachera de cet amour exag6r6 du savoir, t doux
et agreable poison n, pour Le tourner tout entier vers la vie
d'oraison. Mais au trdfonds de son ime, brAle tout de mnme une
ilamme interieure de rdvolte : plus que jamais il est port6e
croire impossible une conciliation entre lideal de 'Eglise primitive et cet t ordre 6tabli n qui le jetait en prison par le bras
d'un cardinal de la sainte Eglise. Et cette conviction, rdpandue
par lui dans tout le cercle de ses disciples, preparait le terrain
on fleurirait la r6volte janseniste.
Conclusion. - Tels sont, tr6s brievement resumes, quelques-uns des enseignements du beau livre de M. Orcibal. Uu
des plus nouveaux, est d'avoir remis en lumiere l'intimite des
rapports entre B6rulle et Saint-Cyran, que, pour des raisons
trop faciles & deviner, on avait cherch a voiler (4). II montre
aussi - le bon sens suffirait A le faire supposer - que SaintCyran n'est pas le monstre qu'a depeint la pol6mique anti-jans6niste, qu'il n'est meme pas ce malade qu'a vu Bremond, et
qu'il a, somme toute, bien des parties admirables. II ne lui a
manque qu'un peu de prudence, un peu d'humilitd, peut-4tre
aussi un pen de chance et un peu de justice de la part de la
postdritd, pour dtre compt6, aux c6atts de B6rulle, de Vincent de
Paul, d'Olier, de Jean Eudes. parmi les grands artisans de la
renaissance religieuse franqaise du xvir sikcle.
Notre Vie (Revue eudiste de spiritualitd et d'information), nov.-dec. 1950, p. 186-191.
(4) M. Orcibal croit meme que la correspondance du cardinal, conserv6e aux Archives nationa!es, a W6t6 pleusement a Apurlre.
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L'APPROBATION
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
DE LA MISSION AUPRES DE LA SACREE CONGREGATION
Commentaires d'un document inedit (1)
Trente-quatre ans apres la parution du Code de Droit Canonique, les Constitutions revisies de la Congregation de la
Mission ne sont pas encore approuvees par le Saint-Siege. Cela
peut paraitre 6trange A ceux qui ne connaissent pas les origines de ces memes Constitutions ; car si leurs adaptations et
transformations s'averent penibles, bien plus penible encore fut
leur naissance.
II est question pour la premiere fois des Regles dix-sept
ans apres la fondation de .la Congregation : .1Assemblee
des
Supdrieurs de 1642 en discutait, treize heures durant, un premier projet (2).
Mais il ne suffit pas d'avoir des Regles, il faut encore obtenir les approbations n6cessaires. La Bulle d'6rection de la Compagnie Salvatoris Nostri, domnne par Urbain VIH, le 12 janvier 1633, deleguait & cet effet, I'Arche\vque de Paris (3). Seulement saint Vincent ne tenait guere A cette disposition ponti-ficale et aurait de loin prdferB que le Pape approuvAt lui-mwme
les Regles.
A peine Innocent X a-t-il succd6 AhUrbain VIII (1644) que
saint Vincent commence dejh les d6marches pour obtenir 1'approbation pontificale. En vain ! Innocent X fait la sourde oreille.
et saint Vincent est bien oblige, apres de multiples remaniements. de soumettre le tout a 1'Arche\vque de Paris, qui donne
son approbation xers 1651 :4). L'impression des Regles est achevie en mars 1655, mais, A cause du grand nombre de fautes
typographiques, le livre ne peut ~,tre decemnient distribud (5).
Depuis le 21 mars 1654, I'Archevque de Paris 6tait mort. et
voici que le 7 avril 1655. Alexandre VII monte sur le Siege de
Pierre. Quelle magnifique occasion pour saint Vincent de remanier un peu les Regles et de les faire approuver par le Pape.
Aussitot Edme Jolly. beaucoup mieux prepard pour une mission
diplomatique que ses pred6cesseurs, est envoye A Rome en qualitd de procureur. A peine arrriv\
il adresse la requete suivante
A la Sacree Congregation du Concile:
Beatissimo Padre,
La Santa Memoria d'Urbano Ottavo, dopo d'haver saputo
il gran frutto che alcuni sacerdoti andavano facendo a favore
delle anime nelle Missioni che facevano per le vifle e luoyhi
campestri e nelle altre fruttuose operationi, si degno l'anno
1632 con sua Bolla di erigere ed instituire una Congregazione di
Sacerdoti detta della Missione, ed arrichirla di varie facolth el
in specie che ii Superiore Generate potesse per ii buon governo
di detta Congregazione fare statuti et constituzioni pureha fos(1) Ce texte donn6 plus bas in extenso, est fci commente, d6coup6 et analyse (F. C.).
(2) P. Coste, Saint Vincent de Paul, t. XIII, p. 329-331.
(3) Sur la bulle Salvatoris nostri : quelques notes historiques et
sa traduction francaise, voir Annales, t. 106-107, p. 25-ii F. C.).
(4) P. Coste, op. cit., p. 357-359.
(5) P. Coste, Monsieur Vincent, t. II, p. 9.
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sero lecite et honeste, e non contrarie alli Sacri Canoni, con
questo che pero docessero approvate dall'Arcivescovo di Parigi
come Deleyato Aposlolico. II Superiore Generate in essecuzione
di dette facoltd ha formato alcuna constitutioni non contraric
come sopra ai Sacri Canoni, quali doppo d'essere state essaminate e ben discusse sono state entieramente confirmate dal
defunto Arcicescoco di Parigi.Hora se bene le mied.me Couslitutioni in adempimento delle Ordinazioni Pontificie si puo dire
havere tutti i suoi requisiti, in oyni modo per maggior stabilimento et per consolatione spirituale it sud* Superiore Generate
e tutti i Sacerdoti della med.ma Congregazione devotissimi Oratori della Santitd Vra La supplicano humilmente per la Confermazione (6).
Le 5 juin, la Sacree Congregation remet I'affaire entre les
mains du Cardinal Brancatius, de son Secrdtair6 et des Peres
Hilarion et Aversa. a Die 5 lunii Sacra, etc., attenta remissione
SSmi necnon revisione per Emum Card. Brancatium facta Constitutionum dictae Congreyationis censuit remittendum eidem
Emmo Card. Brancatio qui una cuam Secretario, Pre Hilarione et
Pre Aversano diligenter revideant et deinde referent in S. Congregatione. ,
Les Peres Hilarion, Abbe cistercien de Sainte-Croix de Jirusalem, a Rome et Aversa. Supdrieur general des Cleres reguliers mineurs se montreront, en cette circonstance et dans d'autres encore, tres divou6s A la cause de la Congregation. Saint
Vincent les appellera plus tard u ses anges de conseil par qui
Dieu dissipe ses doutes , (7).
Le 21 juiilet, nouvelle sdance de la S. Congrdgation du Concile, qui dmet son accord de principe sur les vxeux simples et
l'exemption de la Congr6gation de la Mission.
« Die 21 lulii 1655 in Congregatione habita in palatio Emmi
D. CardinalisBrancatii super confirmatione Statutorum Congreyationis Missionis Gallie, cui praeter ipsum interfuerunt Emmi
DD. Cardinales Franciottus.De Lugo et Ottobonus necnon RImus
Paulutius (8), Paterque Aversa et P. Abbas Hilarionus, in eaque
fuit capta resolutio super infrascriptis.
(6) A tergo.
Alla Santita di Nro Signore. Per la Cong.ne della Missione.
Alla Congregatione del Concilio che visti e considerati li statuti
refirisca.
(7) Lettre . Edme Jolly, 10 mars 1656, dans P. Coste, Saint Vincent
de Paul, t. V, p. 566.
Au sujet du PNre Hillarion. efr. quelques pages F. Combaluzier,
dans Annales 1951, t. 116, p. 374-377.
(8) Sur cette rbunion de Cardinaux du 21 juillet 1655, voir
comme premieres informations l'ouvrage classique de Eubel-Gauchat :
Hierarchia catholica medii et recentioris aevi.... vol. IV, Munster, 1935.
Brancaccio Francois-Marie :V, 39., Napolitain, a:ors du titre des
Douze Apdtres... Mort A Rome, a tIage de 84 ans, le 9 janvier 1675.Pace.
Franciotti Marc-Antoine (V, 45). du titre de S. Maria de
Mort b Rome, a l'Age de 74 ans, le 8 fevrier 1666.
De Lugo Jean (V, 731. du titre de S. Balbine. Mort & Rome, k
l'age de 77 ans. le 20 aoflt 1660.
Ottoboni Pierre (VI. 26). du litre de S. Sauveur* in Laura. devint
en 1689, le pape Alexandre VIII. Mort & Rome, le i " fvrier 1691 (Cf.
Battandier : Annuaire pontifical calholique, 1917 .p. 100-102.
Paolucci Francois VII, 6), depuis !e 20 ;avril 1626, rifre;:ndai"e
de la signature, nomnm le 23 avril 1657, cardinal du litre de S. Jean
devant la Porte Latine. Mort h Rome, le 9 juillct 1661. - )F. C.).
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Cony[reyatio]nem dictae Missionis admitti posse cum tribus votis simplicibus absque tamen acceptatione tan Superiorum, quam Summi Pontificis.
Neenon cum subiectione Ordinariis locorum, ut personae
quae a Superioribus dictae Congregationis deputabuntur ad
.lissiones subiiciantur ipsis Ordinariis quoad dictas Missiones
et ea quae illa concernunt, et in reliquis sint ab eisdem Ordinariis exempti.
Et quod confirmatio fiat per Breve particulare ez integro.
et cum clausula quod nullus alius possit dispensare quam Summus Pontifex pro tempore existens, etiam vigore lubilaei Cruciatae, seu alterius Pricilcyi, Indulti seu Constitutionis.
Entre temps nous apprenons par une lettre adressee A
Mlgr Paulucci. Secretaire de la S. Congregation du Concile, que
cette dernibre exigeait une procuration de l'Assemblde g6n6rale, a cause des changements apportds aux Regles. Mais cette
fois, saint Vincent veut faire oeuvre rapide. Aussi demande-t-il

sur-le-champ que les deux points approuv6s pricedemment par
la S. Congregation soient redigds sous forme de decret.
,, Illmo e Revmo Sigre,
Li preti della Conyregazione della Missione hum[ilmen]te
espongono a V.S. lltma che li sarebbe molto utile per bene spirituale di detta Congreg. ne dargli al presente un decreto delle
due punti, cioe della regola dei voti e della dichiarazione del'a
dipendenza de' Preti dagli Illmi Sig.ri Vescovi, perchd, desiderando la Sacra Congreg. ne un mandato di procura del Capitoln
generale per la confermatione di tutte le Costitutioni, stante
che essa vi muta qualche cosa e giudica bene alterarle, detto
mandato di Procura non potra haversi cosi presto, ed intanto,
non essendovi bisogno di procura per li suddetti due punti,
poiche in essi non si altera cosa nessuna, e che thavere la dichiarazione sin d'adesso importa molto per it bene di detta
Congregazione, detti Oratori supplicano hum.te VS. Illma di
fargli grazia di voter proporre la loro humilissima preghiera
alia Sacra Congregatione dalla cui benignitd speriamo la gratia.
Quam Deus, etc. (9).
Le 14 aott, la S. Congrdgation demande un peu de patience.
" Die 14 Augusti 1655 Sacra Congreg. etc. censuit expectandam esse revisionem Constitutionum antequam edantur duo
decreta resoluta quae S. Congregatio approbavit. ,
Le 26 aout, suite sans doute 4 de recentes instances de la
part du procureur Edme Jolly, nouvelle seance de la S. Congregation A laquelle assistent les PNres Hilarion et Aversa. On
se met d'accord pour confirmer, sous forme de bref, les deux
resolutions prises lors de la seance du 21 juillet.
,, Die 26 Augusti 1655 habita fuit Congregatio particularis
in Patatio Emmi Card. Sacchetti (10) commissa a S. Congregatione Concilii, cui interfuerunt praeter ipsum, Emmus Card.
Brancatius necnon Rnus R. Paulutius, et Pater Abbas Hilarionus et Pater Aversa, in qua post discussionem resolutum fuit
(assenticnte Ptre Proc. Missionis) ut concedatur tantummodo
(9) A tergo.

All' Illmo e Rmo Sig.re Monsig. Paulucci Per :i Preti della Congreg. della Missione.
(10) Jules Sacchetti (op. cit. V. 12), 6tait alors le cardinal du
titre de S. Marie au Transtevere. Mort a Rome le 28 juin 1663 (F. C).
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Breve confirmationis ex certa scientia su•rr duabus resolutionibus factis die 21 Julii proxime praeteriti. cum clausula quod
a dictis resolutionibus nullus alius possit dispenaure quam Summus Pontifex pro tempore existens, etiam vigore lubilaei, Cru-"
ciatae seu alterius Privilegii, Industi seu Constitutionis. ,
Le 4 septembre, la S. Congregation rddige sa propre ddcision au sujet des vceux et de I'exemption de a Congregation de
la Mission.
, Die 4 Septembris 1655, Sacra, etc..., censuit dandam esse
confirmationem pro duobus dubiis resolutis. ut sequitur.
Sacra Congregatio Emorum Cardinalium S. Consilii Interpretum, attenta remissione a SSmo D.N. facta, ccnsuit Congreyationem Missionis in Gallia inceptam, olim approbatam a S.
Sede Apostolica, confirmari posse ad eadem (et si videbitur
addi :: ad petitionem et instantiam Vincentii de Paul illius
Superioris Generalis) cum emissione votorum simpliciuin Castitatis, Paupertatis et Obedientiae necnon et Stabilitatis in dicta
Congregatione ad effectum se toto vitae tempore saluti pauperum rusticanorum applicandi, post biennium probationis facienda, in quorum tamen votorum emissione nemo intersit qui
ea acceptet sive nomine Congregationis, sire nomine Summi
Pontificis, et super votis sic ut supra emissis dispensare possit
solus Summus Pontifex necton et Superior Generalis dictae
Congregationis in actu dimissionis e Congregatione ; neno
autem alius etiam vigore cuiuscumque lubilaei, Bullae Cruciatae
seu alterius Privilegii et Indulti aut cuiuscumque Constilutionis
sive concessionis nisi in eis facta fuerit specialis mentio horum
votorum sic ut supra in dicta Congregatione emissorum.
Necnon ut dicta Congregatio exempta sit a subiectione locorum Ordinariis in omnibus, excepto quod personae quae a
Superioribus dictae Congregationis deputabuntur ad Missiones
aliquas, suberunt ipsis Ordinariis tantum qcoad Missiones et ea
quae illas concernunt.
Ita ut dicta Congregatio non censeatur propterea in numero
Ordinum Religiosorum, sed sit de corpore Cleri saecularis.
Super quibus expediatur Brece si SSmo placuerit.
Le inmme jour Alexandre VII approuve ces rbsolutions et
les fait expedier par le Bref , Ex commissa Nobis , !e 22 suivant.
. Et eadem die, facta relatione SSmo, benigne annuit ut
expediatur Breve. ,
Ainsi, grAce a son amiti6 avec deux religieux fort dcout6sen Cour de Rome - les Peres Hilarion et Ayersa - et A son
propre savoir-faire, I. Jolly a-t-il r6ussi a faire donner a la
Congregation de la Mission un statut juridique, comprenant
des vceux simples non de religion, et 1'exemption authentique.
qui la distinguera A jamais tant des Ordres rdguliers que des
Congr6gations religieuses ou seculieres.
Louvain. Mai 1952.
Vincent WALCIIERS, C. M.
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LETTRES VINCENTIENNES INEDITES
a) Vincent de Paul i la Communaut6 de Saint-Nicolas du
Chardonnet (29 avril 1639).
b) Guillaume Compaing a Messieurs de la Maison SaintLazare-lez-Paris (5 mai 1639).
Dans son cadre historique, la lettre 374 (Bdition Coste,
t. I", p. 545-546) se trouve situee dans la Vie du vendrable serviteur de Dicu, Messire Adrien Bourdoise, premier prestre ct
instituteur de la Communaute et siminaire de Saint-Nicolas du
Chardonnet 4 Paris... 1698 (Bibliotheque Mazarine, ms 2453).
Avec la reponse inedite de Guillaume Compaing, les circonstances de cet 6change de lettres sont clairement exposdes
au chapitre XIII (p. 838-859) du livre des vertus : De l'humilit6 de Monsieur Bourdoise.
Pour verser ces documents au dossier vincentien, toujours
ouvert, il suffit de reproduire ces quelques pages du manusC.].
crti de Courbin (p. 845)kF.
L'espace de vinyt-neuf ans qu'il a pris soin de la Communaut6 pour laquelle il avait des tendresses admirables et plus
que de mnre ; L'on ne peut dire les instances qu'il a faites diverses fois, afin qu'on lui fit la faveur de le remettre & l'dpreuve
comme un novice, ou qu'on lui permit d'estre seulement du
nombre" des Associez a la Communaut6, s'estimant absolurment
indigne d'estre de son corps. Ses larmes enfin et ses instances
furent si pressantes que ses confreres lui permirent d'aller
faire une retraite a la Maison de Saint-Lazare, sons la conduite
de cet incomparable serviteur de Dieu, Vincent de Paul, Instituteur de la Congrdgation de la Mission. oil M. Bourdoise s'attendoit de passer plusieurs mois, afin (disoit-il) d'y faire une
bonne 6preuve et d'y acquerir la vertu qu'il n'avoit pas. Monsieur Vincent en est secritement averti afin qu'il s'entcnde avee
Messieurs de Saint-Nicolas et qu'en accordant quelque chose a
l'humilitd de M. Bourdoise, pour le contenter, on ne lui permette pas ndanuoins d'excuter tout ce que la tendresse de son
ceur craiment humble desiroit avec tant de passion.
Monsieur Vincent derivit d ces Messieurs la suivante quc
nous rapportcrons ici bien volontiers com me une preuve constante et Cternelle de l'union de ces deux saintes Compagnies
d'eccldsiastiques,et de la pieusc contestation pour ce qui devroit
faire la plus noble ambition des chrtdiens de s'entresurpasser
en gratitude, en charitd, et en la vertu d'humilite.
et la
<, Les )Missionnaires regoivent avec toute I'humilitl
revdrence possible la proposition de M. Bourdoise et lui offrant
ce qu'il demande, d'un costd avec bien de la confusion de leur
indignitd, de la grice que ledit sieur Bourdoise leur offre par
sa pr6sence ; et d'un autre. avec confiance qu'il supportera leurs
ddfauts, et qu'il leur profitera infiniment par son bon exemple. Ils lui demandent aussi la charite, pour I'amour de NostreSeigneur, de recevoir quelqu'un de leur Compagnie en la Communaute de Saint-Nicolas pour quelque tems, avec telle condition qu'il lui plaira.
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Faict h Saint-Lazare ce pdnultitme d'ayril niille six cent
trente-neuf.
VINCENT DE

PAUL.

Les mesures i;tant prises, M. Bourdoise alla done chez Messieurs de la Mission faire les exercices, charyd de la rdponse
suivante de la Coinmunautd, en date du cinquieme may de la
mime annde.
a,Les prestres de la Communautd de S. Nicolas, avant serieusement examine la proposition et octroi ci-dessus et le tout
meurement considerd, ont loud M. Bourdoise de sa ferveur et
grand ddsir d'avancer en la vertu. mrnme de se rendre plus propre A l'etablissement du seminaire et de la Communaut6 ;
comime aussi ont reconnu la continuation des bendfices, faveurs
et hienveillances que Messieurs de la Mission leur out de tout
tems departies ; de quoi ils sont tres obligez vers eux. Pour
revange de ce. ils acceptent celui et ceux qu'il plaira i Messieurs
de la Mission envoyer a Saint-Nicolas et A qui la Comnnunaut6
pourra servir, en quelque sorte que ce soit. Et de plus, ils leur
offrent tout ce qu'ils verront que la Communaute pourra faire,
en leur consideration. Quant & I'effet de la susdite proposition
les Prestres de la Conmmunautd out humblement pri6 M. Bourdoise, leur cher confrere et honord 6conome. de se contenter en
faisant quelque visite a Saint-Lazare, soit d'un ou de plusieurs
jours, sans que cela paraisse, ni tire a consequence vers M. N...
ni autres, et de la communiquer avec ledit Seminaire, selon
qu'il plaira a Messieurs de la Mission de lui permettre.
Fait en la Chambre des Delibdrations de la Communaut6,
le, etc...
Sign : .M[essi]re Guillaume Co-,w.Ljo (1)
Prdtre et secrdtaire d'icelle.
Quoique Monsieur Vincent l'obligedit apr&s peu de jours de
retraite, de retourner a sa Communautt et de continuer, comme
auparavant,d'en prendre Ie soin, il ne put naumioins lui oster
de I'esprit la conviction oih ii estoit qu'il ne rendoit aucun service ek ses confrbres, les suppliant de se m6fier de lui, crainte
qu'il ne les tromplit ; parce quc, pour traverser les mers (c'dtait
son proverbe) l'on ne quitte pas pour cela ses mwurs, etc...
Bibliotheque Mazarine, ms. 2452, p. 828-829.)
(1) Sur M. Compaing, ordonn6 prItre & Paques 1620. apres quelques notes sur sa vie, le meme manuscrit fournit, p. 1214-1215, que!ques precisions sur sa mort.
...Enfin, aprits avoir commenc6 'an 1641, la Communaut4 aveo
M. Bourdoise, et'jettd les fondements de la nouvelle 6glise de SaintNicholas, 'an 1656, 11 fut niaiheureusement cra6 d'une poutre qui
tomba sur son corps. Quelqu'un composa sur sa mort l'ee6gie suivante
pour lui servir d'6pitaphe :
Cannen elegiacum super morte Guilletmi Compaing,
Venerabilis presbyteri Cardinetensis
Majus ab antiquo Guillelmus surgeie templum
Mane instans operi, sedulus invigilat.
Pelliceo superindutus, quadricorne galero
Tectus erat, mitis cum pietate gravis.
Saxa trahens plaustro rudis hue auriga ligatos
Axe quatit postes : turn tabulata ruunt.
Obrutus heu subito fracta cervice sacerdos ;
Praesens turba gemit fata cruenta senis.
Areaque ara fuit, Guillelmus et hostia primam
Dignus in hoc temple sacrifcasse Deo.
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Beu fundata domus ; communis in Aujus avita
Caesa columna jace! poste ruente. tua ;
At stans sublimis mens caelo fulget in alto
Ilia Deo vivit ; surget et ista caro.
0 qui salvandos proponis et etigis ultro
Dirige foelices casibus esse tuos.
Compaiynum quacumque, vet morte sequamur
Ad Dominum vigilt spe teneamus iter,
Atque face nostro cuicumque parentas amico
Et gaudet tecum vivere perpetim.
Antiquo parentans amico beneprecatus
Joannes le Couturier presbiter, etc...
11 mourut le jour de Saint-Bernard, I'an mille six cent soixanlo
et six.
Sur la vie de Compaing. voici le resumd (Mazarine, ms. 2452
p. 1081), que l'on lit dans la Series presbyterorum Sodalitl S. Nicolai e
Cardineto :
1. Adrianus Bourdoise...
2. M:agister) Guillelmus Compaing, parisinus, S. Nicolat e Cardineto propastor optime meritus. qui ~na cum DD. AIriano Bourdoise,
Thomas(o) le Juge, Francisco Vuyart, Nicolao Raisin, Michaele Courtois et Simone Cern6 in Ecclesia de Monte Martyrum sub auspiciis
B. Mariae Virginis et SS. bionysii, Rustici et Eleutherii se Deo ad clericorum instructionem toliusque clert utilitatem consecravit anno Domini 1618 et sub beneplacito venerabilis et apostolici viri Dom. Georgil Froger doctoris sorbonici, pietate, eruditione et humilitate voide
(qul obiit anno
conspicui, ejusdem S. Nicolai de Cardineto parochi Christi 1646 die 26 septembris) primas conventiones parochiales simuL
cum sex praedictis presbyteris fecit anno 1631 die 26 julii, et instituttonem ejusdem Sodaliti et seminarii ab Illustrissimo Francisco de
Gondy prino archiepiscopo parisienst, anno Domini 1644, die 20
mensis aprilis, et Constitutiones ipsfus sodalitif et seminarii ab eodem
Illustrissimo, una similiter cum praedictis sacerdotibus excepit die 10
junii ejusdem anni 1644. Quas conventioncs et constitutiones fideliler
usque ad obitum suum servavit. Ilic enim omnibus omnio factus ut
omnes Christo lucrifaceret (I Cor. c. 9) : ex divite pauper ex nobili
omnium servus, quae illi fuerant lucra, haec arbitratus est propter
Christum detrimenta (Phil. 3) et destinatum persequtus bravium supremae vocationis, Domino tempium exaltando, illud proprio cruore
sacravit, factus victima grata Deo.

ANTOINE GODEAU et SAINT VINCENT

DE PAUL

Antoine Godeau, le futur 6vBque de Grasse, est an & Dreux,
de c noble Antoine Godeau, lieutenant des eaux et forAts du
comtd de Dreux, et de Jehanne Targer n. le 24 septembre
1605 (1). Bien connus sont ses ulterieurs suceas mondains A
l'Hotel de Rambouillet, oui ii fut a le Mourant d'Angflique
Paule n et a le nain de Julie d'Angennes 1 (2). II figure sur la
(1) Creep. O.P., Memoire pour servir a l'histoire ecclesiastique et
civle de la ville de Grasse (et Antibes) Mss., p. 116. On trouve toutes
les pr6cisions voulues dans : Georges Doublet : Godeau eveque de
Grasse et de Vence, deux parties, Paris, 1911-1913, vm-224 p. ; xv286 p. Cf. t. I, p. 1.
(2) Outre l'ouvrage de G. Doublet : E. Tisserand, Etude sur la
premiere moitld du xvie sikcle ou Ie premier fauteuU de IAcaddmie
francaise ; Antoine Godeau, dveque de Grasse et de Vence, Paris, 1870.
A. Cognet : Antoine Godeau, evdque de Grasse et de Vence, Paris
1900.

-- 233 premiere liste des iembres de l'Acadfimie tetablie sous ie protectorat de Richelieu :Lettres patentes du 29 janvier 1635'. Des
la tin de 1632, une conversion se dessine, qui s'6panouira a Paris dans les nouveaux cercleý spirituels. Le 21 juin 1636, le roi
Louis XIII nomme Antoine Godeau dveque de Grasse ; il dtait
pr6tre depuis le 7 mai 1636.
Comment cette promotion rapide du jeune 6vuque de moins
de trente et un ans ts'explique-t-elle ? En 1634, deux ans auparavant, n'offrait-on pas A Richelieu un exemplaire de trois lettres de Godeau v e la beryrce Bellinide
'3)?
Georges Doublet s'est pos6 la question dans son grand ouvrage sur 1'6v\que de Grasse et de Vence. Avec le soin diligent
et la methode prtecise qui caractdrisent les travaux de cet historien de la region. il en a discutd les doinnes que I'on peut
r6duire A ces quelques traits.
Godeau a-t-il sollicit6 l'ev\ch6 de Grasse ? II n'en est rien.
C'est par I'entremise do Chavigny que fichelieu invita Godeau
a accepter l'6vech6 de Grasse. L'acadlmicien avait rdpondu par
un refus. Sa belle lettre au cardinal dit notamnient : a A peine
suis-je pr]tre... Je ne saurais croire que Dieu me veuille donner
une si haute place. , Richelieu insista Sur les conseils de son
directeur, le PWre de Condren. Godeau accepta :op. cit.. p. 43-iil.
Les sources plus rdec-mient rmises en cu\Mre permettent un
delairage nouveau de la question. On a emis 1'hvpothese que
voici : a Saint Vincent de Paul n'attendit pas ]e jour o la reine
Anne d'Autriche, retgente, le nomme membre du Conseil de
Conscience pour avoir I'occasion d'lclairer ceux qni ddsigneint
au choix de Rome les futurs 6evques de France. Richelicu et
Louis XIII connaissaient I'tcxndue e ses relations et la sfretr
de son jugement : ils prirent. plus d'une fois son avis... Ce fut
A sa recommandation qu'Antoine Godeau (recut) en 1638. i'6vechA
de Vence , (4t. Que vaut cette explication ?
I1 semble bien que deux inexactitudes se sont
dans
dlissdes
1'Nnonce de l'hvpothbse, une imprecision au moins. Godeau fut
nomm6 4vbque de Grasse le 21 juin 1636. et sacrd h Paris. le
dimanche 14 ddcembre (et Ron le 24). A Saint-Magioire. l'dglise
des Oratoriens (4 bis). Plus tard. Louis XIII le nomnmera ev4que
de Grasse et de Vence. en decembre !639 (5) (Brevet royal d'annexion, 20 dicembre 1639). Urhain VIII refusera les bulles d'annexion qui seront accordees par Innocent X, je 7 dicembre
1644 (6). L'opinion proposde r'est cependant pas denude de vrai(3) G. Doublet, op. cit., t. I*", p. R.
(4) Pierre Coste : Monsieur Vincent, t. II, p. 421.
4 bis) Nomm6 par le roi Louis XIIH, le 21 juin 1636 (six eemaines
aprts son ordination sacerdotale), Godeau fut sacr6 a Paris en V'glise
oratorienne de Saint-Magloire, le dimanche 14 d6cembre 1636 (et non
le 24, comme rimprime la Gallia Christiana. t. III, p. 1181). Le prdlat
consderateur fut I'dveque de Chartres (dont Godeau etait le diocesain) :
El6onor d'Etampes de Valencay. assistd de Mgr Etienne de Puget (alors
eveque titulaire de Dardanie. auxiliaire de Metz. futur evnque de Marseille : 18 avril 1644-13 janvier 1668) et de Mgr Bernard Despruets.
sacrd le 9 novembre precMdent. tv'que de Santt-Papoul (i1 septembre 1636-20 Juillet 1655) [Note F. C.J.
(5) G. Doublet : Visites pastorates de Godeau dans le diocese de
Vence, Toulouse, 1899, p. 3. On trouve encore la meme datation dans
la liste des ,veques de Vence dans le Tresor de chronologie de MasLatrie. Cf. I'Ordo du diocese de Nice.
(6) Ibid.
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semblance dans son ensemble et se base sur les indices suffisamment convergents.
.
Godeau rejoindra son diocese au debut de septembre 1637
Le 28 de ce mois il se trouve en sa citd episcopale de Grasse (8 .
Par lui-mnme et par saint Vincent de Paul nous avons quelques echos, avant son depart de Paris. Godeau ecrit aux membres de la Confdrence du Mardi [en 1637] : u Messieurs, je pensais bien aujourd'hui avoir l'honneur de vous dire adieu, mais
je suis tellement accabld d'affaires que je ne me saurais donner
ce contentement. Trouvez bon, s'il vous plait, que je vous conjure par cette letire de vous souvenir de moi dans vos sacrifices n (9). Et Monsieur Vincent, au meme moment. s'adressant 4
Charles de Montchal. arche-vaue de Toulouse, lui dit : , Monseigneur, je vous demande Itrs humblement pardon, si, je n'ai
l'honneur de vous voir cette apres-dinee, parce que j'ai donne
parole d Monseigneur l'edvque de Grasse (Antoine Godeau), a
M. de Bayonne et d M. Pavillon, de passer cette apris-dinde avec
(10). Depuis 1633, la ConfBrence du mardi se r6unit rOeux...
gulierement A Saint-Lazare. Vingt-deux dvxques furent choisi.
dans son sein et.. parmi les premiers, I'dveque de Grasse. Le fait
est affirmd en termes tres c!airs par Vincent de Paul qui ecrit
le 8 janvier 1637 i un ami : a L'Assemblde de Messieurs les
eccl6siastiques de cette villo continue toujours de mieux en
mnieur, si me semble. Voild trois dedques (10 bis) qui viennent
d'en etre tires : M. Godeau pour Grasse, M. Fouquet pour
Bayonne, M. Pavillon pour Alet , (It). Ce sont les trois eveques qui viennent de passer une apres-dinde (de confdrence sans
doute) en compagnie de saint Vincent.

(7) G. Doublet dit : i....au debut d'aout -. Cf. Godeau, t. I", p. 91.
On peut pr•f/rer le mois de septembre, avec Coste, Saint Vincent de
Paul. t. I", p. 390.
*
(8)Doublet : Godeau, t. I , p. 97.

'9) Abelly : La vie du Venerable Serviteur de Dieu, Vincent de
Paul. Paris, 1664, t. II. ch. Ill, sect. V, p. 268.
(10) P. Coste : Saint Vincent de Paul, t. I", p. 390. V. 18. La
lettre dolt etre de juillet ou des debuts d'aoOt 1637 : Godeau quitte
alors Paris. L'annee 1638 est & ecarter. - F. G.
(10 bis) Antoine Godeau. dveque de Grasse, fut sacrd le 14 decembre 1637, A Paris (Saint-Magloire). Voir note 4 bis.
Francois Fouquet, dveque de Bayonne, fut sacre le 15 mars 1639
a Paris, en 1'dglise des Jesuites (Saint-Louis : faubourg Saint-Antoine).
Les eveques consdcrateurs furent Claude de Rueil, d4vque d'Angers
(prdcedemment edvque de Bayonne, 1621-1628), Francois d'Adh6mar de
Monteil de Grignan, 6veque de Saint-Paul-Trois-Chateaux (1630-1645)
et Jean de Sponde, eveque titulaire de Mdgare, coadjuteur de Pamiers
(1634-1641).
Nicolas Pavilion, 6veque d'Alet, fut sacrd & Paris, en 1'6glise de
Saint-Lazare, le dimanche 22 ao0t 1639. Les prdlats consdcrateurs furent le premier archeveque de Paris, Jean-Francois de Gondi (16221654) ; I'6veque de Lisieux. Philippe Cospdan (1636-1646), et I'eveque
de Bazas, Henri-Listolfi Maroni (1634-1645).
(11) P. Coste : Saint Vincent de Paul, t. I", p. 373. On pourra
ajouter le fait que rapporte Abelly. op. cit., I. I", chap. XXVII, p. 125.
Richelieu demanda un jour : <, Monsieur Vincent, pourriez-vous me
donner les noms de ceux de vos pr4tres que vous estimez dignes de
!'"piscopat ? . Ce dernier, surpris d'abord par cette question, 6numbra
que'ques noms que le Cardinal consigna par Borit... La nomination de
Godeau est posterieure de quelques mois a cet episode. Mais on se
rappelle les difficultes de la date.
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Antoine Godeau et le fondateur de la Conference du mardi
se connaissent done fort bien au mnoml ent de la nomination i
l'6dvch6 de Grasse, et le dernier aimte
souligner que Monsieur
de Grasse a Atd tir6 du sein de la Conference. Leurs rapports
seront durables. Pres de virgt ans, Vincent de Paul assiste la
Picardie et la Champagne raxagdes par les guerres. Missionnaires, Dames de la Charitd et Filles de la Charit6 y sont int6ressees. Godeau en 1652, publie son a Exhortation aux Parisiens .,
qui s'adresse A tous ceux qui veulent venir au secours d'une
effroyable misere (12).
La vie de 1'dvdque de Grasse et de Vence est partagee entre
son ministere pastoral et la composition de livres de spiritualit6, de pastorale... et de vers. A Saint-Lazare ses livres sont
connus et its sont lus par les prtres de la Mission. Le 6 fdvrier
1655, Jean-Francois Mousnier demande de Fort-Dauphin B Monsieur Vincent la bibliothbque indispensable. Dans les a memoires
des livres necessaires a. on ielbve les Instructions synodales de
M. Godeau, qui ne sont autres que les Statuts synodauix de Grasse
et de Vence cdlibres dans lhiistoire du droit synodal (15). L'annee d'apres une expedition nouvelle s'adresse cette fois A Firmin Get, superieur A Marseille (22 septembre 1656: Saint Vincent envoie les discours de M. Godeau sur le Pontifical (14). Nicolas Etienne. en partance pour Madagascar. mande a saint Vincent : ( Nous faisons faire (pondant le trajet de Paris A Nantes)
aux externes qui se trouvai<'nt avec nous quelque peu de lecture de la vie de I'apotre Paul par M. Godeau (15).
Cette petite enquete su: un point particulier ouvre des horizons plus larges qu'il serait loisible de pousser plus a fond.
On ne fera que les suggdrer ici. Henri Bremond, parlant du Discours de la priere chrdtienac de Godeau. note : , Nombre d'oraisons de ce recueil relvent de I'Ecole frangaise , [161. Sans doute
n'est-il pas permis d'annexer l'6vetque de Vence A une dcole unwque : il a trop d'originalit6 pour cela. L'influence exercee par
I'Ecole francaise est tout a fait morale. II est le dirig6 du PRra
de Gondren,
l'unique, l'incomparable ,. ainsi que 1'appelle
l'academicien citts. Godeau soumettra ses ouvrages A la critique
de Louis Thomassin. de I'Oratoire. dont le neveu, Louis III Thomassin succedera a Godeau (mort a Vence le 21 avril 1672).
apres avoir Wtd son coadjuteur.
II semble 0galement qua l'ideal pastoral et le modele du
prktre Godeau l'ait puisd a la Conf6rence du mardi. Du moins
est-ce lui qui le dit : , Messieurs, dcrit-il, en 1637. aux mem(12) P. Coste : Monsieur Vincent, t. II, p. 629.
(13) I1est tout a fait digne d'intr6ft de citer les Editions rapproch6es avec le lieu de 1'apparition des a Ordonnances et instructions
synodales -, par Antoine Godeau. 6veque de Grasse et de Vence, premiere 6dition (1644) ; deuxiicme edition 1648 (Paris) ; troisieme (?)
quatrieme, 1666 (Lyon) ; 1672 (Bruxelles) ; cinquieme, 1683 (Lyon).
(14) Godeau a compose deux ouvrages A ce sujet : . Discours de
la Tonsure cldricale et des dispositions avec lesqueles itfaut la recevolt. Paris 1651, in-12. - Discours sur les ordres sacrez, ou toutes les
edrdmonies de I'Ordination selon le Pontifical remain sont expliqudes.
Paris 1658, in-12.
(15) P. Coste. Saint Vincent de Paul, t. VIII, p. 468. - La vie de
I'ApOtre saint Paul, Paris. 1647. in-12 ; rded 1651, et traduit en anglais en 1653.
(16) H. Bremond, Histoire liltdraire du sentiment religieux, t. X,
p. 241 et suivantes.
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bres de cctte Confdrence... ,"royez que je tiens d une b•in;dition
singuliere d'acoir 6t6 recu pairmi vous. Le souvenir des bone
exemples que j'y ai vus et des choses excellentes que f'y ai entendues rallumera mon zile quand it sera 4teint, et vous seres
mes modiles sur lesquels je tcdherai de former de boas pretres
Continuez done vos saints excrcices dans le meme esprit et repondez fidelement auz desseins de Jdsus-Christ, qui veut sans
doute renouceler par votre moyen, la yrdce du sacerdoce en son
Eylise , (17). Les Pr6tres de la Mission retrouvent dans les livres
de 'Peveque de Vence une dottrine qui leur est familiere.
A lire les 6ditions de certains livres de Godeau. evoquds en
passant, on s'apercevra aisdment qu'elles manifestent une influence considdrable et profonde. Chronologie et dispersion gengraphique'sont egalement expressives. Ainsi. la Vie de l'ap6tre
saint Paul est publide h Paris en 1647, redditde dOs 1651. traduite en anglais en 1653. lue sur les chemins de Madagascar
en 1661. Que dire des Instructions synodales dont on ignore do
reste totalement I'importance ! Les 6ditions se suivent 4 une
cadence acc616r6e et courent de Vence a Lyon, puis a Paris.
pour continuer leur chemin A Bruxelles. Les Missionnaires les
emportent h Madagascar. II ne sera pas inutile d'ajouter que
cette influence est considerable en ce sens encore que ces livres
sont usuels. pratiques, de vulgarisation presque, comme l'on dit
de nos jours. Ce n'est pas 1'Elite seulement qui est atteinte, mais
la masse des pretres et de fid6les (17 bis).
Nice, le 10 avril 1952.
E. DI)BOLD.
seat. V. p. 268. - On pourra
:17) Abelly, op. cit., t. II. chap. III,
hre dans cette perspective quelques pages de la N.R.T., sept. 1947.
p. 1056-1058. Cf. Cognet. op. cit., p. 170 et 203.
(17 bis) Dans :es lettres de M. Godeau, evesque de Vence, putlides
& Paris, 1713, on trouve une excellente missive & Madame de Rambouillet, abbesse d'Yerres : les avis salutaires sur les devoirs d'une abbesse,
dat6e de Grasse, 22 septembre 1638, p. 104-122. On lit, p. 114 : ... la
priere, joignez un peu de diligence, et consultez le bon Monsieur Vincent ou le Pere Condren, gnderal de I'Oratoire, qui se connaissent en
hommes et qui vous assisteront avec charitd...
De Grasse le 19 aoft 1641, il6crit (lettre LX). p. 202-204, & Mon-

sieur Vabbd Thtomassin, et lui mande des Avis pieun et salutl;res sur
L'humilitd que doit avoir un ecclstastique At louange I'euvre de SaintLazare, en la Contdrence des mardis.
Monsieur,
Je ne puts m'empecher de vous tdmoi.ner la joie que j'at d'apprendre la bonne 6dification que vous donnez & la Compagnie des Ecclssiastiques de Saint-Lazare, par votre humilita et votre douceur.
J'aime cette chbre Compagnie avec des tendresses que je ne puis
exprimer. C'est I'ecole que Notre-Seigneur m'a ouverte, pour y apprendre des maximes bien dloignees de celles que jusqu'alors favais dtudides. J'y ai entendu des vritds et vu des exemples qut me confondront devant le Tribunal de Jesus-Christ et m'bteront toutes sortes
d'excuse.. Le feu que j'y devais concevotr me devoit durer un sicle,
et cependant j'6prouve tous les fours qu'll se refroldit. Je deviens de
glace avec des personnes ttedes, avec qui la Providence a ordonnd que
je vive, et au lieu de les dchauffer, elles Hteignent ma ferveur...
Le 3 juillet 1641, de Grasse encore, Godeau mandait a la Conference des mardis de Paris, sa leltre XLIX, p. 170-171 :
A Messieurs les Eccldsiastiques de Saint-Lazare
Dispositions que dolt avoir un pretre
Messieurs,
Je prie Notre-Seigneur de vous donner sa bneadiction.

237 J'ai beaucoup de honte et de ereret d'avoir laisse passcr tunt dec
jours sans vous temoigner par mes lettres que je suis toujours lid avec
vous par le lien qui ne peut etre rompu, je veux dire par celui de la
charitt. II ne se passe glure de mardis que je ne songe au profit qr'e
je ferois diins votre assemt.be, et que je n'accuse ma negligence durant mon sejour d Paris. y aianat 6ie st pen assidu. La privation d'un
si grand bien m'en fait connoitre la valeur, quand je n'en puis jouir,
et quand ii me seroit le plis nrcessaire. Car en ce lieu, ego re'ictus
sum solus. Vous arcz I'abondance des secours dont je souffre une
extreme disette, mais it faut scavoir abonder et souffrir l'indigence,
pltit & Dieu que je le puisse faire comme son saint Apotre. C'est peutetre mon amour-propre qui fait ces plaintes et qui cherche ses consolations. Tout cc qui est taut soit peu rude le blesse mortellement et il
ne manque jamals de raison pour excuser so paresse. 11 me fait imaginer que si j'avais deux ou trois de votre Compagnie. je ferais des
merveilles, et si je les avois je ne doute point qu'it ne ddsirdt autre
chose.
Mes tres chers frires, travaillons bien a le mortifier, cet amour
malheueux, si oppose a 'esprit de la pretrise, qui ne tend qu'd itablfr
I'amour de Jesus dans les ames et en nous sacrifiant les premiers A
Dieu. a preparer les c(eurs des autres. pour Oire ses holocaustes vicants.
II disait aux juifs : a Non in sacrif'ciis arguam te *, mais it dit le
contraire aux pretres, et notre jugmenet se fera sur nos sacrifices. II
faudra rendre an grand comple de celui des autels, si saint. si redoutable, que nous prdsentons commae membre-s du Prdtre eternel selon
I'ordre de Me;chisedech. Mais le sacrifice de nos caeurs, dont celul-lt
doit etre une protestation viritable, ne sera pas moins rigoureusement
examine, et s'it n'a eg tout entier, Dieu le riprouvera.It nous demandera encore d'outres victimes, et heureux qui pourra dire : a Inlroibo
in Domum tuam in holocaustis -. C'est lui qul nous en fera dignes.
G'est devant lui que je me prosterne, et resi
lui que je vous conjure de demander pour moi celte disposition dont je suis si delign; ;
je me promets cette grdce de tous comme de celui que vous sacez bien
etre...
Ce 3 juillet 1641.
Quelque dix-neuf ans plus tard, Godeau publiait son TraitW des
Siminaires, Aix. chez Jean-Baptiste et Estienne Roize, imprimeurs du
Roy et de l'Universit.d 1660. 271 pages. Au cours de la lettre-preface,
il remarque et souligne la salutaire r6forme op6ere, depuis cinquante
ans. dans l'Ftat ecclesiastique en France. I! note et reconnalt en cette
amelioration l'teuvre de plusieurs artisans : Bourdoise, pretre du diocese de Chartres, Froger, curd de Saint-Nico'as du Chardonnet, et avant
de parler de M. Olier, cure de Saini-Sulpice, it releve le travail vincentien, et souhaite que la Provence participe A son tour A cetle rdforme du clerge et s'inspire de cet enseignement. D'ou ce Traitd des
Sdminaires, qui parle : 1 de la vie colmmune des elercs : 2 de t'utilitd des seminaires : 3* de la maniere d'y etudier :; A de la maniere
d'y vivre, et 5* des devotions qui lui sont propres.
Insdrons ici, dans les Annales, eel eloge de saint Vincent de Paul
et de son auvre, ecrit et publi6 par un de ses contemporains :
SA ces ouvriers se joignit Monsieur Vincent qui assembla a SaintLazare des Prestres que 'on appelle de la Mission, parce que leur fonction est d'aller par les villages, enseigner aux paisans et aux pauvres
les principes de la Religion Chretienne. A cet Exercice it joignit celuy
d'instruire les Clercs qui aspiroicnt aux Ordres Sacres, que feu Monseigneur I'Archevesque de Paris obligeoit de demeurer dix jours dans
sa maison pour y faire quelques exercices de pidt& et y apprendre les
offices de l'Ordre qu'ils vouloient recevoir. II y eut des personnes de
qualitd, et de plus grande Vertu, qui fournirent a la ddpense que fatsoit le grand nombre de ceux qui s'y retiroient : et on ne pent dire le
fruit que produisit cette Retraite, encore qu'elle ne durdt que fort peu
de fours. Ceux qut n'avoient point songd a la saintetl du Ministere
Ecctdsiastique, et qui ne le distinguoient gutres d'une autre profession
s6culibre, entendirent des vdrits qu'ils n'avoient jamals mdditges, et
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apprirent qu'il falloit apporter des dispositions si pures et Si sainics,
que plusieurs, ou changerent de dessein, on n'atlrent pas st vile A s'enguger dans une Profession si redoutable. Les semences de ptttd qu'ils
y reCeurent, demeurbrent dans leur cour, et y produisirent des fruits
en leur saison, qui comnmeucerent d repandre une odeur de vie dans le
monde dont chacun fut d'abord etonne, et apres ddifit. Leur bon exempie fit ouvrir les yeux a beaucoup d'Eccltsiasliques, qut vivuient. ou
dans le desordre, ou dans une grande negligence. Its se corriyarent,
et on vit plusieurs personnes de qualitd, faire gloire d'ezercer les
Offices de leur Ordre dans les Paroisses, d'aller consoler les malades
dans les HOpilauz, de visiter les prisonniers dans les cacAots lee plus
noirs, et d'instruire les pauvres de la ville et de la campagne. Monsieur
le Cardinal de Richelieu contribua de sa part a I'avancement de celte
reformation du Clerge. par le choix qu'il fit [si on m'excepte) pour les
Evesches, d'hommes recomnmandables pour leur pielt, et pour leur doctrine : ils rpondirent 4 ses esperances, et portlrent dans leurs Diocezes l'esprit dont its etoient remplis ; de sorte que plusieurs, ou etablirent des Seminaires, ou s'appliquerent A corriger les abus de leur
Clerge ; et ne donnerent plus l'Ordre sacre qu'd ceux dont its avoient
eprouve to vie, et qui dioient dignes de cet honneur.
(jODEAU EN VISITE AULSEMINAIRE DE LA MISSION DE FRANCE
'NE PIECE DE VERS INEDITE DE JACQUES DE LA FOSSE
Ouvert en 1648 par Vincent de Paul le Sdminaire de la Mission de Marseille fonetionna, r6gulibrement, jusqu'en 1792. Pour
le distinguer de la Mission de Provence (fondation de 1638.
d'Authier de Sisgau), le populaire le nomma : S6minaire de la
Mission de France. En plein centre du vieux Marseille, le perimbtre 6tait dessinC par les rues Tapis-Vert et Thubaueau, boulevard Dugonmmier et la rue L'-ngue des Capucins. 11 fallut construire et amnnager : travail surtout des d6buts. Voir H. Simard :
Saint Vincent de Paul et ses wucres d Marseille. Lyon, 1894, in-8*
vmii-480 p.
En 1658-1658, parmi les professeurs du Seminaire (op. cit.,
p. 90-115), on compte Jacques de la Fosse (voir Annales, 1936,
t. 101, p. 1001-1009). Get intrepide porte n6o-latin, ce remarquable humaniste laissait courir sa plume et chanter son inspiration devant le moindre incident local. Ainsi, au cours d'un
passage et sejour marseillais de Godeau. eveque de Vence, lors
d'une reception au s6minaire. Jacques de la Fosse aligne des
\ers latins, remplis d'allusions a la mythologie et & la floraison
littdraire de I'infatigable verbositA de l'ev*4que humaniste. Voici.
parmi tant d'autres, ces vers indits de notre confrere et poete.
F. C.
Illustrissimo
Ecclesiae Principl Antonio Godeau
episcopo Venciensi
Massiliae transeunti
J[acobus] d[e] l[a] Fosse] Clongregationis] M[issionis] GCaUicil
SLeminartil P[rofessor]
Panegyris lyrica
Ecquis remugit visceribus meis
Et litiatae docta Siren
Impactus ardor ? Sentio, lorridus
Divilias aperire linguae.
Alte medullas, et micantesca
nostra venit littora Phocal
Ad
venas.
Halitus est, populatque
s s, p
v
uc hue relictis obvia sedibus
Godellus o I fons eloquii, decus
Accurre, musarum sacerdos
Pindi, modestae vena licentiae,
Ingreditur, veneresque castas
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Ft quidquid olim lusit amabili
Furore votes, quidquid amoenitas
Pingit vietis gratioso
Pectorls hospitio recondit.
At non prophanam gestat adoreaum
Verum pyropis ardet el infula
Squallet verendus, plurimumque
Fatidico vomit ore numen.
sponsa mammas dum caneret
AAh
jtuns,
Fertur pudicum protinus osculum
Libasse sponsus, lacteosque
Colla super posuisse vultus.
Audivit Echo garrula, non tamen
Blanda innocentis sibila jurgii
Est ausa tractare, ultimasque
Dedidicit replicare voces.
Quid quod reductae magdalis incola
Rupis, diserte pectinis auret
Excita pulsu, lachrimavit
Ad numerum, vitreoque cautem
[inCrustavit imbri? Quid tepidum lo[quar
Flumen? Cruento dum bene perdita
Luctu assidebat, dum gemellis
Verba dabat referenda ripis.
Sed quid tonanti Gallia cum litat,
Regnumque supplexr onsecrat, et
[suam

Ponit coronam Ludovicus
Virginis ante pedes Mariae ?
_

_____~~

juid rum colucri carminis essedo
In astra polum subrehit, aut ubi.
Per flagra, per flammas, per

[ undus.

Per gladios et acerba ducit?
lAuguste princeps, en tibi regius
Psaltes cunorum ferre dedit noa[blam, et
Blandum, elocutas erudtis
Articulis iterare chordas.
fI"uana prorsus Pieri, quae putas
Scriptotis omnes divitias, brevi
Censere versu qua polus, qua
Terra patel, legitur Godellus.
0 gemma vatum, gemmaque prae-

[sulum .

Utroque mirus, pulpita seu qualis
Phoebea, seu templi lacunar
Eloquio vehemente rumpis.
Fraenum solutis moribus injicis.
Ritusque lapsos in melius refers,
Quin et subaeratum metallo
Restituis poliore saectum.
Nunc eia totis evome moenibus
Phocaea cives, necte mores viro,
Vos assidentes portuosis
Littoribus retinete nimphae.
Quid vana jacto? Vencia praesulem
Suum reclamat,' jam tibi Phocais
Godelle decrescit, minores
Jam fugiunt coeuntque turres.
Finis
Mazarine, ms. 3912 f. 108-109.
~~__~~~______

LE PERE RAFFAEL AVERSA et SAINT VINCENT DE PAUL
Parmi ses amis et ses appuis romains (cf. Annales, t. 106.
p. 374-377), la gratitude de Vincent de Paul unissait au cistercien Hilarion Rancati, le PBre Aversa, un carraciolin (Saint
Vincent, t. V, p. 566).
Pour ce dernier, lors de sa mort inopinde. en juin 1657.
Vincent ressentit nettement cette perte et cette peste, ainsi
qu'il le mande A Edme Jolly, le 13 juillet 1657.
a J'ai vivement ressenti la disposition qu'il a plu d Diev
de faire du R.P. Aversa, ainsi que vous me l'avez mandd par votre lettre du 12 juin, tant parce qu'elle nous prive d'un vdritable
ami, que parce que toute 1'Eglise y pcrd. Je I'ai recommandd a.u
pritres de la Compagnie, comme en 6tant le bienfaiteur et t'affectionnant, ce semblait, ainsi qu'un pre ses enfants. Pour nous
exciter & la reconnaissance des obligations que nous lui avons.
nous fimes hier un service & son intention, comme nous avions
fait auparavant pour feu Monseigneur le cardinal Rapaccioli (I).
(1) Rappaccioli Francois-Ange. originaire de Colle Scipionis, dio: cardinal du
cese de Narni (1608), legat papal a Viterbe, 2 aoOtde1643
Ternim le 18 octotitre S. Maria in Via, 14 decembre 1643 ; evOque
bre 1646 : rbsigne avant le 29 mars 1656 ; tltre de Sainte-Cecile, 21
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Quand la peste ne ferait d'autre degat d Rome que d'avoir
enlece ce saint personnage, elle n'en aurait que trop fait. Plaiset
d NA'ore Seigneur qu'elle en demeure la et que mes pdches ne
rendent nos prieres sans effet ! Nous ne laisserons pas de les
offrir d Dieu pour la cessation de cette maladie ea toute l'ltalie
et pour la conse'cation p.articuliire de nos confreres qui sont
en grand danger d Genes puisque la chaleur du mal y est grande
et quasi uuircrselle, et qu'd la fin is seront obligds de s'exposer, puisque les confesseurs manqueront d Monseiyneur le Cardinal pour I'assistance spirituelle des malades. Je Ieur ai mande
d'attendre son ordre et ne Ie pas prevenir !... a (VI. p. 352.)
novembre 1650 ; pro-camdrier du Sacr6 College, en 1655 ; camerier
du Sacr6 College, 10 janvier 1657 : dans une attaque d'apoplexie, il
mcurt & Rome (Capilole), 15 mai 1657, age de 49 ans.
Franciscus Angelus Rappacciolus natione italus. pJtria romanus,
qui originem trahit e Colliscipione Interamnensis ditiunis nunicipio ;
litteris a puero deditus tantum im iilis profecit ut meruerit illarum
raLone supremas etiam dignitates in Ecclesia obtinere. Camerae apoetolicae clericis primum adscriptus officinae Diplomaticae, et Pontificio
archivio praefuit ; Ecclesiae postmodum Thesaurarius renuntiatus.
Ecclesiasticae militiae legatione functus ; praesbyterorum cardinalium
senatui ab Urbano adscribitur anno salutis 1643, cum titulo S. 3Mariae
in Via, quam postea cum alio S. Co.ciliae commutavit.
Sequuta pau:o post Urtani morte, interfuit Couuitiis Vaticanis, et
pro Joanne-Baptista Pamphilio stetit, qui sacra tiara ornatus dictus
est Innocentius X a quo S. Anastasii de Carbone Coenobium in Claramontensi Comitatif Anglonensis dioeaesis abbas et episcopus Interamnensem Ecclesiam regendam susccepit. Praesul vitae innocentia, morum
suavitate, prudentia clarus in omnibus fere liberalibus discipiinie eruditus Ecclesianm sibi commissam in prietinum splendorem restituit.
Ecclesiaslicorumque mores exemplo p(.tius quam legibus correxit. Post
Innocentii obitum in novis Comitiis plures cardinallum, Rappaciolum
avidissime in Romanum pontificem &ppetiere.
Sedente Alexandra VII in Petri Cathedra pluribus gravatus morbis
Ecclesiae Interaminensis nuntium remisit. At non diu vixit in Urbe :
nan asperrimis ca.culorum cruciatibus afflietus e vivis abiit Romae 15
mail die, anno reparatae salutis 1657. Sepulerum habuit in Ecclesia
S. Mariae super Minervam.
Juvenis, dum publice philosophiae positiones propugnaret, Hesperiam modulationem et de Domini in Coelum Ascensu, quem ipsemet ad
Urbanum habuit, edidit in lucem. Litteras etiam dedit Caesari Cardinali Facchinetto in laudem historiae Concilii Tridentini a Sfortia
Pallavicino evulgatae, connumeratus est inter Purpuratos Cycnos qui
Aedes Barberinas carminibus illustrarunt. Quare Cardinalis Rappacciolieffigiem cum oda apud Hieronymum Tetium reperire quisque poterit.
Ludovicus lacobillus Fulginas provinciae Umbriae chronographus, plura
de hoc nostro cardinali, illumque a Rapizonia familia nobili ac perantiqua originem trahere ex antiquis monumentis scripsit.
Referam hoe in loco unum ex multis quae de hoc edidt Cardinali
elogium..
Eminentissimo Principi
Francisco Angelo de Rapacciolis, olm officinae Diplomaticae
Pontificit archivii praesidi, Cacnerae apostolicae Clerico, Sanctae Ecclesiae generali thesaurario, ab Urbano VIII purpureo pileo ornato, et
Cardinali Presb. S. Mariae in Via erecto, totius Ecclesiasticae militae
legato, atque an. sal. 1646 Interamnae antistti electo, cujus Ecclestam
magnopere restituit. Patriae, ac sobolis vetustate, genuinis virtutibus,
titulis, dignitatibus, vitae innocentia, mortam suavitate, electa sapientia,
atque insignt existimatione cominus et eminus enitescente. In Umbria
a nobilibus de Rapizoniis, et a Thebaldis Colliscipionis Stronconij, S. Gemini, Grecciae Insulae atiorumque adjacentium locorum dominis Jure
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Rencontrant ce personnage dans la correspondance vincentieine, Pierre Coste a fait d'Aversa, un superieur g6n&ral des
Theatins... Erreur, m6prise...
Elle s'explique aisemený par la complexit6 des noms et titulatures de Congrdgations de Clercs reyuliers... Mals la confusion
s'dvite en partie quand on y regarde d'un peu pres, et si on a
recours aux noms vulgaires qui distinguent utilement dans cette
procession de Clercs, fondes au xvr siecle.
Outre les Jesuites, bien connus, qui eux aussi sont officiellement des Clercs reguliers de la Compagnie de Jdsus, fondds en
1540, la cat6gorie de ces families religieuses caractdrise ce xvi
sibcle.
De nos jours encore, et datant de cette epoque (cf. Battandier : Annuaire pontifical catholique, 1899, p. 306-313, et Heimmunicipall in Collescipionis, Interamnae, Narniae ac Romae perfrueatibus oriundo ex cujus prosapia prosiiere.
1. - Rapizonus Comitis Attonis filius q. Comitts Raynertit qu an.
sal. 1025 Interamnae ac regionis Narniae Castaldus monasterio S. Mariae Farfeast nonnulla praedia reliquit.
2. - Didonius Narnaensium untistes et Comites Juvenalis et Thebaldus ejus germani, Comitis Guidonis filit d. Rapizonis d. Farfensi
Coenobio Ecclesias S. Nicolai et S. Simonis in oppido S. Gemini concesserunt an. 1037.
3. - Crescentius d. Rapizonis filius Ecelesiam S. Stepani extra
muros CoUiscipionis aedific. an. 1060.
4. - Rapizonus 2 d. Crescentii flius d. coenoblo Farfeusi nonnulla
bona prope Castellum Graeciae donavit an. 1092.
5. - Supradietus Rapizonus Guidus et Thebaldus fratres d. Ecclesiam S. Stephant redditibas locupletarunl. an. 1098.
6. - Berardus I filius Berardt q. Petri Rapizonis d. Farfenst monasterio Collemscipionem, Perticariam, et Leggizzonem dono dedit.
an. 1100.
7. - Berardus 2 Dimaldi Ulderiei filius eidem monasterio oppidum
Stronconit tribuit an. 1156.
8. - Petrus d. Rapizont filius monasterio Sazivivi Fulgineae Ecclesiam S. Nicolai extra Interamnam concessit. an. 1126.
9. - Rapizonus 4 Thebaldi 2 filius Narniae Consularem dignitatem
exercuit an. 1185.
10. Guidus 3. Thebaldi 2 d. Rapizonis 3. civitatis Interamniae
fuit consiliarius et quaestor an. 1217.
11. - lacobus de Thebaldis, filius Thebaldi Rapizonit 4. a PP. Callisto III inter S.R.E. cardinales cooptatus an. 1456 ac Monlis Feltrii
Episcopus electus, et olim Spoleti, et deinde Perusiae Gubern.
12. - B. Benincasa Andreae de Rappaciolls fillts, qui Servorim
Ordinis B. Virginis Religione sese obstringens, in Scithia martyrii aureola futt coronatus a. 1415. *
Haeo laudatus !acobillus. qui testatur se pluries vidisse, as prae
manibus habuisse tabulas antiquas, in quibus omnia quae scripsit continebantur (Col. 628-629.)
Vitae et res gestae Pontificum romanorum et S.R.E. Cardinalium ab
initio nascentis Ecclesiae usque ad Clementem IX P.O.M..
Alphonsi Claconii Ordinis Praedicatorum et aliorum opera descriptae
cum uberrimis notis ab Augustino Oldoino Societatis lesu recognitae
et ad quatuor tomos ingenti ubique rerum accessione productae additls
Pontificum recentiorum imaginibus et Cardinalium insignibus plurimisque aeneis figuris cum indicitus locupletissimis.
Tomus quartus. Romae MDCLXXVI1. Cura et sumptibus Philippi
et Ant. de Rubeis.
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bucher : Order und Congregationen, etc.), nous avons la premiere societd de Clercs reguliers, les Thtatins, fondds en 1524 ;
puis les Clercs rdguliers de Somascha, Somasques jlocalitd proche Vercurago. sur le lac de Garlate), its datent de 1528 ;
les Clercs reguliers de Saint-Paul, les Barnabites, qui sont
de 1530 ;
les Clercs rdguliers de la Mere de Dieu, assembl6s par saint
Jean Leonardi en 1574 ;
les Clercs reguliers, ministres des infirmes, les Camilltens
crdds en 1582 ;
les Glercs r6guliers mineurs, les Carraciolins, qui reimontent
& 1588 ;
les Clercs r6guliers des Ecoles pies (scolopes ou calasantins),
qui debutent en 1597.. etc...
Le Pere Raffael Aversa fut Supdrieur gendral, non des
Thdatins, mais des Clercs reguliers mineurs, fondds A Naples,
par Francois Carracciolo (1563-1608 ; canonise en 1807), et le
Pcre Augustin Adorno (1551-1591).
Sur 1'histoire de ces Clercs reguliers mineurs, en leurs ddbuts, est nettement fondamental 'in-folio publi 6, Rome en
1710 (xiv p. de table non num6rotdes, plus 407 p. et 10 p. d'index alphabetique non foliot1ies) : Notizia historica della Religione de PP. Chierici regolari Minori scritta da Clemente Pise.li dell' istessa religione dedicata all'Eminenlissimo el Reverendissimo Principe ii siynor cardinale Francesco Barberini.
Romta nella slamperia di Gio. Francesco Buagni,"MDCCX (Paris,
Bib nat. H 1804).
Dans cet ouvrage, le chapitre XXVII, p. 340-349 offre quelques donndes biographiques sur la vie de ce P. Raffaele Aversa.
Pour notre gott actuel des 1einentaires prdcisions, il faut tailler
dans les g6ndralit6s de ces 6loges liLttraires et ddifiants, sans
fails concrets. Ainsi les prdeisions chronologiques v sont assel
rares. Toutefois, en mettant bout & bout des 616ments dpars deci de-hI dans le volume, on aboutit A ce squelette de donndes
biograpihiques.
Nd en 1588 h Terra di San Severino, Raffaelo Aversa fit ses
dtudes h Naples ; ii entre au noviciat des Clercs r6guliers fondds en cetle grouillante et cordiale capitale de la Campanie.
Envoyvd
Rome pour y poursuivre I'Ntude de la thdologie
(ii avai ddj' parcouru le cycle philosophique), Aversa se manifesta ardent prcdicateur ; ii se livra en outre a 1'dtude de 'hebreu et Cnit ses voeux au collegio di S. Agnese.
Rappeld h Naples pour I'enseignement de la philosophie.
Aversa revint peu apres & Rome pour y professer la thdologie.
II s'y adonna et, vu son entregent, il fut bientOt admis dans
diverses Congregations romaines ainsi que le rappelle son dpitaphe.
A trois reprises, ii fut dlu Supdrieur g6ntral de sa Congr'gation pour la periode statutaire de six ans : a savoir :
.Le 11 avril 1627 au XI' chapitre general (op. rit, p. 207,
20x) ; le 8 niat 16i5, au XIV c!iapitre general (ibid., p. 502) ;
et le 16 mai 1637, au XVI chapitre g6ndral (p. 335).
En outre. par deux rois, ii assura l'inltrim de cette charge.
Te 27 ddcembre 1643. ii remplaca comme Vicaire g6ndral le
P«re Giacomo Romano, dde6dd (etant alors a Genes, Aversa,
pour prendre sa charge, arriva enfin h Rome le 14 avril 1644).
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Le 23 juillet 1654, etant assistant g6neral, le P. Aversa remplace A son ddccs, FranCois Carraciolo, rieveu du saint co-fondateur.
Le P. Ralfael Aversa fut done plac6 ta a tte des Clercs
rdguliers mineurs cinq fois. ainsi que le rele\e justement son
6pltaphe ; pratiquement de 1627 a 1633. de 16i3 A 1651, de 165i
a sa mort.
La peste 1'emporta le 10 .juin 1657 : il fut enterrd non aux
Prati de S. Paolo, comme c'dtait de coutumre pour les pestifdrCs, mais sous le portique mirn e de la basilique de San Paolo,
ofi le cardinal Pallotto (2) du titre de Saint Pierre aux Liens
(1652-1659). lui fit dresser (Bibliotheca Napolitana... del dottor
Nicolo Toppi, 1678, p. 267), 1'dpitaphe suivante :
D. 0. M.
RAPHAELI AVERSA
CLERICORUM REG.. MIX. PrAEPOSITI GENERALIS
MUNERE DEGEM & OCTO ANNOS
SUM.MAL CUM LAUDE PERFUNCTO
DE SUA RELIGIONE OPTIME MERITO
QUIPPE ILLIUS ET RELIGIOSAE HUMILITATIS AMORE
EPISCOPATUS NUCERIEN. SUB INNOCENTIO X
ET .ERITO\EN. SUB ALEXANDRO VII
QUI EIDEM ECCLESIAE PRAEFUERAT. CONSTA':TER RECUSAVIT
OM IBUS PIETATE, DOCTRINA
ET AUTHORITATE PRAESTANTIBUS
IPSISQUE SUMMIS PONTIFICIBUS
APPRIME CARO, ET IN HONORE
APUD URBIS VICARIUM EXAMINATORI
SACROSAVCTAE. ET U IVERSALIS I QUISITIONIS QUALIFICATORi
SACR. RITUUM, ET INDICIS CONGREG. CONSIT.TORI
REGULARI OBSERVANTIA, ZELO, PRUDENTIA
MORUM I TEGRITATE ATQUE DOCTRINA
SUO AEVO INSIGNI, ET VIX ULLI SECU.\DO
QUINTO AID MUNUS PRAEPOSITI GE'ERHAIJS ASSUMPTO
IPSO CAPITULO GE\ERALI ADHUC DURANTE
AD GAELUM VOCATO DIE X JUNII AVNO MDCLVII
AETAlIS SEXAGESIMO OCTAVO
JOANNES-BAPTISTA TIT. S. PETRI AD VINCULA
S.R.E CARDI ýALIS PALLOTTUS NUNCUPATUS
CONGREGATIONIS CLER. REG. MIN. PROTECTOR
VIRTUTES, AC MERITA VIRI OPTIMI
LONGA EXPERIE \TIA EDOCTUS
AMORIS ET EXrSTIMATIONIS
MONUMENTUM POSUIT
(2) Pallotto Jean-Baptiste. n6 en 1584, A Caldarola, diocese de Camerino, dans le Picenum. devint archevique titulaire de Thessaloniqule 18 septembre 1628 ; le 8 avril 1628, ii avail 6td nommd nonce extraordinaire & Vienne aupres de Sa Majestd catholique Ferdinand II ; ii
partil le 22 avrl 1628 et renira de Vienne le 25 avril 1631.
Nommd cardinal (19 novembre 1G29), il regolt la barrette cardlnalice le 29 avril 1631, et le liire de S. Silvestre-in-capite (26 mai 1631);
camdrier du Sacrd Collge, 7 janvier 1617 : tilre de Saint-Pierre-auxLiens, 23 seplembre 1652 ; titre Saintc-Marle-du-Translevere, 21 avril
1659 ; tilre Saint-Laurent-in-Lucina,2t novembre 1661 ; dveque suburbicaire d'Albano, 2 juillet 1663 : puis de Tusculanum (Frascati), it
octobre 1666 : et meurt a Rome le 22 Janvier 1668 ; office funebre en
l'dglise S. Spirito-in-Sassia (24 janvier 1668), et est inhum6 A Caldarola. 11 avait 74 ans.

Du vivant meme du P. Aversa, Hippolito Marracci (deuxiciie
partie de la Bibliotheca mariana) recounait ses merites.
Raphael Aversa, Ordinis Clericorum Regularium Minorum
insigne decus, natione italus a S. Severino, vir liberaliterdoctus,
eximiisque pietatis, prudentiae, integritatis, aliarumque pracstantissimarum virtutum titulis conspicuus, edidit inter multa :
De B. Virgine, deque Christi [conceptione] ex ipsa Virgine
quaestiones varias, easque cum tertia parte suae Theologiae G,nuae edidit, typis Farroni et sociorum, anno 16-40.
De conceptione prorsus sancta atque intaminata Viryinis
Mariae tractatum quem e praelis avide expectamus.
Claret hodie Romae sui Ordinis majus luminare, anno, quo
haec scribimus 1645, quem diutissime servet et augeat Deus.
(Cit6 dans Piselli, op. et loco citatis.)
Du Phre Aversa, suivant le Pere Piselli, on trouve encore
des Bloges dans Leon Allatius, Nicolo Antonio, Vincenzo Coronelli, Nicolo Toppi, etc.
Voici eafin ce qu'en dit la notice que lui consacre G.-M.
Mlazzuchelli. le fameux et classique bibliographe italien : Gli
Scrittori d'ltalia..., Brescia, 1753, p. 1245.
Aversa Raffaelo da San Severino presso Palermo nel Regno
di Napoli, cherico regolare Minore, nacque circa it 1589. Narra
it Toppi che singola re fu a la stima di lui avuta particolarmente
anni, cosi per
s
nella Corte di Roma, dove passo quasi tutt i sli
i'impegno dal Generalato della sua Religione a cui ben cinqne
volte fu assunto, come per gli altri delle Sacre Congregazione del
Santo Offizio, de' Riti, dell'lndice, dell'esame degli Ordini sacri,
e di quella sopra le opere di Giansenio ; nelle quali diede sempre tal raggio del suo raro, vivace ingegno, e sapere, che se (nov
so per qual fatalitM) non fu della sacra Porpora ornato, ne iu
pero da tutti i cospicui personaggi di quella Corte riputato dennissimo, benehe egli si mostro mai sempre magnanimo dispegiatore dellEcclesiastica dignitd ,. Nel 1623 era egli Rettore in
Roma nel suo Collegio degli studi di Teologia. Abbiamo in oltre
da medesimo Toppi che " offertogli da Innocenzio X it vescovado
di Nocera, e da Alessandro VII successore, quello di Nardb, ne
fece dell'uno. e dell'altro modesto non meno che generoso rifiuto a ; e che mori l'anni 68, della sua eta nel 1657, a 10 de
giugno, e fu collocato nel supportico della Basilica di San Paolo,
dcntra una cassa di piombo con una lunga iscrizione fattagli
porre dal Pontifice Alessandro VII, che si puo leggere presso al
Toppi. Le suo opere sono...
Ces quelques lignes suffisent pour fournir une simple note
. un nom dans la correspondance de saint Vincent de Paul.
F. COMBALUZIER.
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SACRA CONGREGATIO CONCILII
Beat. mo Padre,
La Sta Memoria d'Urbano Ottavo, duppo d'haver saputo it
gran frutto che alcuni sacerdoti andavano facendo a favore delle
anime nelle MiSsioni che facevano per le cille e luoyhi campestri e nelle altre fruttuose operaltoni, si degno t'anno 1632 con
sua Bolla di erigere et institnire una Congregazione di Sacerdoti detta della Missione, et arrichirladi varie facolti et in specie che it Superiore Generale potesse per il biton governo di
detta Congregazione fare statuti et Consititutioi purch fossera
lecite et honeste, e non contrarte alli Savri Canoni, con questo
che pero docessero approcate dall'Arcicescoeo di Pariyi come
Delegato Apostolico. II Superiore Generale in essecutione di
dette facolta ha formato alcune Constitutioni non contrarie come
sopra ai Sacri Canoni. quali doppo d'essere state essaminate c
ben discusse sono state intieramente confirinate dal defunto Arcivescovo di Parigi. flora se bene le med. me Constitutioni in
adempimento delle Ordinationi Pontificie si puo dire havere
tutti i suoi requisiti, in oyni modo per maggior stabilimento et
per consolatione spirituale it sud* Superiore Generale e tutti i
Sacerdoti della med. ma Congregationedevotissimi Oratori della
Santitd Vra La supplicano humilmente per la Confermatione.
A tergo
Alia Santita di N[ost]ro Signore. Per la Cony[reyatio]ne della
Missione.
Alia Congregatione del Concilio che visti et considerati li statuti

referisca.

Die 5 iunii 1655, Sacra, etc. attenta remissione SSmi necnon
revisione per Emum Card. Brancatium facta Constitutionum dictae Congregationis censuit remittendum eidem Emmo Card.
Brancatio qui una cum Secretario, Pre Hilarione et Pre Aversano
diligenter revideant et deinde referant in S. Congregatione.
. Die 21 iulii 1655 In Congregatione habita in palatio Emi D.
Cardinalis Brancatii super confirmatione Statutorum Congregationis Missionis Gallie, cui prefer ipsum interfuerunt Emi DD.
Cardinales Franciottus, De Lugo et Ottobonus necnon Rmus
Paulutius Paterque Aversa et P. Abbas Hilarionus, in eaque fuit
capta resolutio super infrascriptis.
Cong. nem dictae Missionis admitti posse cum tribus votis
simplicibus absque tamen acceptatione tar Superiorum, quam
Summi Pontificis.
Necnon cum subiections Ordinariis locorum, ut personae
uae a Superioribus dicle Congregationis deputabuntur ad
issiones subiiciantur ipsis Ordinariis quoad dictas Missiones et
ea quae illas concernant, et in rcliquis sint ab eisdem Ordinariis
exempti.
Et quod confirmatio fiat per Breve particulare ex integro,
et cum clausula quod nullus alius possit dispensare quam Summus Pontifex pro tempore existens, etiam vigore lubilaei Crueiatae, seu alterius Pricilegii,Indulti seu Consfitutionis.
Ilimo e Revmo Sigrs
Li preti della Congregazione della Missione hum[ilmen]te
espongono a VS. Illma che li sarebbe molto utile per bene spirituale di detta Congreg. ne dargli at presente un decreto deli du-
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punti, cioe della reyola dei *oti e della dichiarazione della dilcndenza de' Preti dagli Illmi Sij.ri Vescovi, perchB desiderando la
Sacra Congreg.ne un mandato di procura del Capitolo Generale
per la confermatione di tutte le Constitutioni, stante cie essa
.imuta qualche cosa e giudica : bene alterarle, detto nman'ato
di Procura non potrd haversi cosi presto, ed intanto, non essendovi bisogno di Procura per li suddetti due punti, poichW in essi
non si altera cosa nessuna, c the l'havere la dichiaratione sin
d'adesso importa molto per ii bene di delta Congregatione, detti
Oratori supplicano hum.te VS. Illma di fargli gratia di voter
proporre la loro humilissima preghiera alia Sacra Congreyatione della cui benigniti sperano la gratia. Quam Deus, etc.
A tergo
All'llmo e Rmo Sig.re: Monsig. Paulucci /Per li Preti della
Congreg. della Missione.
Die 14 Augusti 1655. Sacra Cong. etc. censuit expectandam
esse revisionem Constitutionum antequam edantur duo decreta
resolula quae S. Congreyatio (;pprobavit.
Die 25 Auyusti 1655. labit' fuit CongregatioParticularis in
Palatio Emi Card. Sacchetti commissa a S. Congregatione Concilii, cui interfuerunt praeter ipsum, Emus Card. Brancalius necnon Rmus P. Paulutius, et Paler Abbas Bilarionus et Pater
Aversa, in qua post discussionem resolutum fuit (assentiente
Pre Proc. Missionis) ut concedatur tantummodo Breve Confirmationis ez cerla scientia super duabus resolutionibus factis die
21 iulii pro.cime praeteriti,cum clausula quod a dictis resolutionibus nullus alius possit disensare quam Summus Pontifcx
pro tempore existens, etiam vigore lubiiaei, Cruciatae seu alterius Privilegii, Indulti seu Conctitutionis.
Die 4 Septembris 1655. Sarra, etc. rensuit dandaw esse confirmationem pro duobus duoiis resolutis, ut sequitur.
Et eadem die, facta relationf
SSmo, benigne annuit ut expediatur Breve.
Sacra Congreyatio Emonmw
Cardinalium S. Concilii Interpretum, attlenta remissione iaSSmo D-V. facta, censuit Congregatonem Missionis in Gallia inccplam, olim approbatam a S. Sede
Apostolica, confirmari posse ab eadcm (et si ridebitur addi/
ad petitionem et instantiam Vincentii de Paul illius Superioris
Generalis) cum emissione rotorum simplicium Castitalis, Paupertalis et Obedientiae nccnon et Stabilitatis in dicta Congre-gatione ad effectum. se toto vitae lempore saluti pauperum ru-ticanorum applicandi, post biennium probationis.[acienda, itr
quo)rum famen votorum emiis.ione nemo intersit qui ea acceplet
sive nomine Congregationis sive nomine Summi Pontificis, et
super votis sic ut supra emissis dispensare possit solus Summus
Pontifex nee non et Superior Generalis dictae Congregationis in
actu dimissionis e Congregatione ; nemo autem alius etiam
vigore cuiuscumque lubilaei, Bullae Cruciatae seu allerius Privilegii et Indulti aut cuiuscumque Constittionis sive concessionis nisi in eis facta fuerit specialis mentio horum votorum sic
ut supra in dicta Congregatione emissorum.
Neenon ut dicta Congrygotio exempta sit a subiectione locorum Ordinariis in omnibus, excepto quod personae quae a Superioribus dictae Congregationis deputabuntur ad Missiones aliquas, suberunt ipsis Ordinariis tantum quoad Missiones et ea
quae illas concernunt.
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Ita ut dicta Congregati, non censeatur propterea in numero
Ordinum Reliyiosorum, sed sit de corplre Cleri saecularis.
Super quibus expediatar Breve si EEmo placuerit.
Ita reperitur in fasciculo Actorum originalium inserto voiumini Positionum S. C. Concilii, cui a tergo inscriptio : a Sessio
XXV cap. primo. de regul. , quod asservatur in sectione Vati-cana archivi S. C. Concilii, ad fol. 8-10. Facta collatione, meliori,
etc., concordat in omnibus.
In quorum fitiem. etc.
Datum ex aedibus S. C. C. die 27 novembris 1918.
Sac. dr. IANNuccI, Conservator archivi S. C. Concilii.

ACTES DU SAINT-SIEGE
NICOLAUS
DIACONUS S. NICOLAI IN CARCERE
S. R. E. CARDINALIS CANALI
SS. DD. NOSTRI PAPAE ET S. SEDIS APOSTOLICAE
MAJOR PAENITENTIARIUS
Sacra poenitentiaria. Tibi dilecto in Christo Superiori Generali Congregationis Missionis facultates quae sequntur ad
tricnnium a data praesentium computandum, cum potestate eas
communicandi, etiam habitualiter. non tamen ultra praefinilum
terminum, tantum cum Recioribus singularum domorum Congregationis Tune, necnon ob peculiares causas, cum aliquot ejusdem Congregationis religiosis, scientia ac prudentia conspicuis ;
dummodo tur Ipse, tum o:nes praedicti, fuerilis ab Ordinario
loci, ad excipiendas fidelium confessiones legittme adprobati ;
eaque lege ut iisdem facullntibus in aclu sacramentalis confessionis et pro foro conscientiae dumtaxat uti valeatis.
1. Absolvendi quoscumque poenitentes (exceptis haereticis
haeresim inter fideles e proposito disseminantibus) a quibusvis
ccnsuris et poenis ecclesiasticis ob haereses tarn nerine audiente
vel adeertente quam coram aliis externatas incursis ; postquam
tamen poenitens mayistros ex professo haereticalis doctrinae, si
quos noverit, ac personas ecclesiaslicas et religiosas, si quas hac
in re habuerit, Supremae S. CongregationiS. Officii per se vel,
die ejus venia, per teipsum denuntiaverit ; et quatenus ob justas
causas hujusmodi denintiatio ante absolutionem peragi nequeat,
facta ab eo seria promissione denunciationem ipsam peragendi
cum primum et quo meliori modo, judicio tuo, fieri poterit ; et
postquam in sinfuilis casibus haereses coram te secreto abjurarerit ; injuncta, pro modo excessuum gravi poenitentia salutari cum frequentia sacramentorum et obligatione se, prudenti
judicio tuo, retractandi'apud personas coram quibus haerese.
manifestavit, atque illata scandala reparandi.
II. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui libros apostatarum, haereticorum aut schismaticorum, apostasiam, haeresim aut schisma propugnantes, aliosve per Apostolicas Litteras nominatim prohibitos, scienter sine debita licentia
legerint vel retinuerint ; injuncta congrua poenitentia salutari
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ac firma obligatione supradictos libros, quantum fieri posterit.
ante absolutionem destruendi vel tibi tradendi.
III. Absolvendi a censuris et pocnis ecclesiasticis cos qui
nomen dederint sectae massonicae aliisque ejusdem generis
associationibus quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles po-

testates machinantur ; ita tamen ut a respectiva secta vel asso-

ciatione omnino se separent eamque abjurent ; denuntient ut
scrilttas noverint ; libros, manuscripta ne siqna cnadem respi-

sriptas noverint ; libros, minuscripta ac siena ramdem respicientia, si qua retineant. in manus tuas tradant.ad S. Officium
quamprimum caute transmittllda aut saitc;.i. si justae gravesque causae id postulent, dcstrucnda ; injuncia pro modo culparum gravi poenitentia salutari cum frequentatione sacramentalis confessionis et obligatione iMlata scandala reparandi.
IV. Absolvendi a censuris et poenis ecclesiasticis eos qui
clausuramn Reyularium utriusque sezus sine legitima Zicentia
inyressi fuerint, neciton qui cos intro duxerint vel admiserint ;
dummdo tamen id factum non fuerit ad finem utcumque graviter criminosum, etiam rffectu non secuto, nee ad externum Ordinarii forum deductum ; congrua cum modo culpae poenitentia salutari injuncta.
V. Dispensandi commutando. consideratiscausis, in alia poenitentiae vel pietatis opera. omnia vota privata ; exceptis votis
perfectae et perpetuae castitatis et ingrediendi in Religione votorum solemnium, quae emissa fuerint absolute et post completurn decimum octavum aetatis annum, nee non votis in quibus
agitur de praejudicio vel de jure tertii.
VI. Dispensandi in matrimoniis jam contractis super impedimento occulto criminis ex adulterio cum fide data, absque
ulla tamen machinatione ; monitis conjugibus de necessaria secreta inter sese tantum, idest sine interventu parchii seu testium, renovatione consensus, atque injuncta gravi et diuturna
poenitentia salutari.
VII Dispensandi super occulta irregularitate contracta ez
violatione censurarum tantum cum clericis, tam saecularibus
quam regularibus, in Sacris Ordinibus constitutis, sed ad hoc
dumtaxat ut poenitens Ordines jam susceptos licite exercere
valeat.
VIII. Dispensandi ab irregularitateez homicidio voluntario
aut abortu, de qua in can. 985 n. 4, sed ad hoc unice ut poenitens Ordines jam susceptos sine infamiae vel seandali periculo
exercere queat ; injuncto eidem poenitenti onere, intra mensem saltem per epistolam, per confessarium vel per se, reticito
nomine, docendo de omnibus casus circumstantiis, et praesertim
quoties delictum patraverit, ad S. Poenitentiariam recurrendi,
et standi ejus mandatis, sub poena suspensionis a divinis ipso
facto incurrendae.
Meminerit confessarius,si forte ex oblivione vet inadvertentia ultra praedictum terminum his facultatibus uti contingat.
absolutiones seu dispensationes ezinde impertitas ratas esse et
validas juxta can. 207 2 C.I.C
Datum Romae, ex S. Poenitentiaria,die 22 februarii 1952
de mandato Eminentissimi
S. Luzio, Regens.
J. Rossi, a Secretis.
[Locus] s[igilli].
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24 janvier 1950. - Bdendiction de l'eau de saint Vincent.
Prorogation pour dix ans. Voir Annales. toue 105, p. 209210.
24 janvier 1950. - Prorogation pour cinq ans tids 'acultds pour
frbres coadjuteurs sacristains de la\er les linges sacrds.
Voir Annales, tome 105, p. 210.
17 f6vrier 1950. - Prorogation pour cinq ans de chanter messes
de requiem en Mission.
Voir concession de 1939, Annales, tome 105, p. 210-211.
'C 31/950 Sacra Congregatio Rituum.
17 fdvrier 1950.
Congr. Missionis instaute Procuratore generali Congregationis Missionis Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus
sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XII tributis, benigne indulsit ut Oratoriis principalibus Cong. Missionis et InstFituti] Fil[iarum] a caritate pro missis vivorum
cantatis sin" sacris ministris. thurificatio adhiberi \aleat in festis duplicibus I et II classis, necnon in doininicis aliisque festis
<e praecepto.
Contrariis non obstantibus quibuscumque Die 17 februarii
1950.
t A. CARICI, archiepiep. Seleucien. secretarius.
Henricus DANTE, subst.
Indulgence pliniere toties quoties pour la fte de Saint-Vincent
la oif manque t1'glise u publique ,. Cf. Annales, 1929.
p. 293.
439/51. Sacra Paenitentiaria apostolica : Section de Indulgentiis
'Beatissime Pater. Superior generalis (Congregationis Missionis ac Puellarum Caritatis ad pedes Sanctitatis vestrae provolutus humillime petit prorogationem gratiae concessae per
Rescriptum apostolicum datum die 4 maii 1929 quo Indultuni
tribuebatur vi cujus in domibus dicti Instituti, ecclesia vel publico oratorio carentibus, omnes alumni eiusdem Congregationis omnesque Puellae Caritatis necnon quicumque cum fisdem
vitam communem agunt, itemque personnae ad illis ministrandum ibidem commorantibus, plenariam toties quoties indulgentiam in festo s. Vincentii a Paulo lucrari possunt, propriae domus sacellum visitando.
Et Deus, etc.Die 24 januarii 1951 Sacra Paenitentiaria apostolica, vi facultatum a Sssmo D.N. Pio Papa XII sibi tributarum benigne
annuit pro petita prorogatione ad aliud septennium servato tenore concessionis in supplici libeflo memoratae.
Contrariis quibuslibet non obstantibus
de mandato Eminentissimi
S. Rossi, a secretis
S. DE ANGELIS, subst.

Les veux temporaires avant les vwux perpetuels
2619/51.
Beatissimo Padre, II Procuratore generale della Congregazione della Missione, prostrato al bacio del S. Piede, umilmente
implora che in attesa dell'approvazione delle Costituzioni pos-
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sano nella Congregazione della Missione premettersi i voti temporanei a quelli perpetui, a norma del Can. 574.
Che della grazia, ece...
Vigore facultatum a Ssmo Domino Nostro concessarum, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, attentis expositis. benigne annuit pro gratia iuxta preces, servatis
ceteris servandis.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae die 8 martii 1951.
P. Arce[adio] LARRAOSA, seer.
J.-B. SCAPINELLI, subsecr.
Prorogation des Supdrieurs. N.B. Cf. Annales 1932, p. 608-6(9
2456/51.
Beatissime Pater, Superior generalis Congr. Missionis a
Sanctitate Vestra humillime implorat prorogationem Rescripti
4357/37 quo sibi facta est facultas in aliquibus circumstantiis
confirmandi ad tertium triennium Superiores locales et superiores seminariorum dioecesanorum audito Ordinario, iisdein
perdurantibus causis. Et Deuc, etc...
Vigore facultatum a Ssmo Domino nostro concessorum, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita,
attentis expositis, prorogationem enunciati indulti oratori benigne impertita est ad aliud quinquennium, servatis in reliquis
illus forma et tenore.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Romae 17 martii 1951.
P. Arc[adio] LARRAONA, seer.
J.-B. SCAPINELL, subsecr.
LES FILLES DE LA CHARITE ET LA COMMUNION
(15 janvier 1952 : ad triennium)
SACRA

CONGREGAZIONE

DEI

RELIGIOSI

N.270/52
Beatissimo Padre,
La Superiora Generate delle Ftylie della Caritd di S. Vincenzo de' Paoli, prostrala al bacio del S. Piede, umitmente implora per le Suore che passano la notte vegliando gli ammalati
negli ospedali. cliniche, case di cura, infermerie, la dispensa del
diyiuno eucaristico in modo di poter prendere alcunchi tantum
per modum potus, passala la mezzanotte.
Che della grazia, ece...
Ez Audientia Ssmi, diei 15 Januarii 1952.
Ssmus Dominus Noster Pius Pp. XI1, referente infraseripto
Secretario Sacrae Congregationis ecgotiis Religiosorum Sodalium praepositae, benigne annuit pro gratia juxta preces, ad
triennium, dummodo vere constet de necessitate.
Contrariis quibuslibet non obstanlibus.
Datum Romae, die, mense et anno ut supra.
I'. Ari. LARIAONA, Secretarius ; I. Bapt. SCALPINELLI, subst.
En vertu du susdit indult, les Soeurs qui veillent dans les
hOpitaux, cliniques, maisons de repos et infirmeries, peuvent,
si elles en sentent le besoin ou la necessitd, prendre aprts minuit (jusqu'k une heure avant la sainte communion), quelque
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chose sous forme de boisson : liquides (non alcoolisas dvidemment), ceufs battus, bouillon, panade.
Scapulaire de la Passion : prorogation pour dix ans :
rites pour l'imposition a plusieurs fidHecs
Sacra Congregatio Rituum. Prot. N.C. 133/955.
Congregatio Missionis.
Instante hodierno Procuratore generali Congregationis Missioni Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi a
Sanctissimo Domino Nostro Pio divina providentia Papa XII
specialiter tributis, benigne prorogat ad aiiud decennium, Rescriptuin diei 28 mail 1942. circa indultum quo sacerdotibus dictae Congregationis facultale benedicendi et imponendi scapulare Passionis et Ssmi Cordis Jesu, etc., praediti, facultas fiebat ut, quotiescumque fide:ibus siniul petentibus illud imponendum sit, fideles ipsi illud sibi imponat, sacerdote dicente
formulas praescriptum plurali numero : servatis tamen terminis
prioris concessioniis, Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Ilomae die 3 junii 1952.
f Card. MtlCARA, pro-prefectus.
j A.
CAnINCI, arch. Seleucien, secretarius.

BIBLIOGRAPHIE
Romain LAURENT, C.M. : .A •cole de saint Vincent de Paul. Chez
I'auteur, 1, rue Saint-Pierre, Liege (Belgique), 72 pages.
Parmi des souvenirs vecus de missionnaire, a travers quelques rappels d'histoire, et grace N de parlantes illustrations, ce
fascicule redit la mcrveille des missions et ses voyantes modalitds : missions molorisees. le Cirque du bon Dieu...
Devant tant de bcaut6s spirituelles. au coeur du jeune lecteur, doit retentir I'appel de Dieu : Pretre de la Mission ? Pourquoi pas ?
Cette heureuse et parlante brochure remplit parfaitemnent
son but apostolique : travailler, se depenser courageusement ,I
l'6cole de saint Vincent de Paul.
F. C.
Sister Bertrande, daughter of Charity of Saint Vincent de Paul.
Devotedly yours. Empire stone, Chicago, 1950. x-400 p.
Dirctrice A Chicago, du plus considerable centre social des
Etats-Unis, la maison Marillac. Soeur Bertrande a fait un voyage
outre Atlantique (d'avril au 27 juillet 1950). Au cours de sa randonnee, des lettres, envoydes aux Etats-Unis, ont prodigud
maintes pertinentes observations de la voyageuse. Voici l'essentiel de quarante-deux missives rassembides en un volume. Avec
le charme d'un contact intelligent et d'un ceil avis4, on y tiouve
la comprdhension de l'admiration et de I'adaptatiou : deux remarquahles qualites. Groupds en sept parties, ces extraits de
lettres attestent d'heureuses notations sur des gens et des oeuvres qui ne sont pas tout i fail ceux du Chicago lointain. C'est
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au d6barque : la belle France (en franeais, dans le texte) : la
Maison-iMere, Clichy, la Normandie, le souvenir de Soeur Madeleine Morris, la secr6taire amdricaine morte A la tAche, voir
Annales, t. 108-109, p. 191-195. Puis vient la Mdditerrande
(Marseille, 1'Egypte, le Liban. Tripoli, la Terre sainte (J6rusalem, Bethl6em. Nazareth) ; 'ltalie (Rome, Florence, Sienne. Assise) ; la joyeuse Angleterre (Mill Hill, Londres, Strawberry
Hill, les Midlands) ; I'lrlande (Blackrock, Dublin, Drogheda,
Cork) ; la belle France encore (Paris ; Versailles ; Chaville :
centre d'accueil pour emigrants en formalit6s de depart ; Lourdes ; Berceau de Saint Vincent de Paul).
Souvenirs, incidents, historiettes, tout, sous la plume de
Soeur Bertrande. sert de lceon et d'instruction, pour ses correspondantes, dont elle veut Clargir I'horizon. LA encore, et toujours,
I'auteur se montre toute devouee. On comprend d6s lors que ce
livre paraisse avec l'autorisation et les encouragements du P6re
Cronin, directeur de la province de Saint-Louis (Etats-Unis occidentaux).
F. C.
Ham DEIMILES : Simbolos de ia Virgen Maria en el Universo.
Lujan, 1945, 157 p.
Clotur6s par un chapitre XXXII, Ode : La Vierge Marie et
la Creation, les trente et un precedents chapitres ;sorte de NMois
de Marie) sont des ledvations sur la Vierge : sa predestination...,
son Immaculde Conception... La Vierge et les fleurs..., les 6toiles..., le soleil..., la nelge, la mer, etc... Le tout est constell6 et
embaum6 de podsies : signe et diagnostic pour le volume de
notre confrbre, infatigable dditeur.
F.C.
Historia popular de la Virgen de Lujan, Lujan, 1944, 160 p.
Illustrde, cette nouvelle edition d'une oeuvre souvent reprise, est la propridt6 du pelerinage. En 1944, cette nouvelle
presentation a et6 assuree par Ham Deimiles. Elle redit la
vulgate des faits qui aurColent le passd et I'histoire de NotreDame de Lujan, cette patronne, tant invoquie dans les pampas
de 1'Argentine.
F. C.
Ham DEIMILES : Dios y la Humanidad. Lujan, 1940, 264 pages.
Eldvations sur l'idde de Dieu : la pens6e des siecles, la famille, la societd... Le tout est agreablement parsem6 de citations : poetes latins, espagnols, franeais, etc... Tout denote les
nobles preoccupations apostoliques de l'auteur qui, a son bureau, laisse courir sa plume, apres de fructueuses et enrichissantes lectures et reflexions.
F. C.
Narraciones tontas Para ninos Linces de seis a ochanto anos.
Six s6ries 1939-1940 ; 96 ; 120 ; 128 ; 116 ; 128 ; 126 pages.
Ecrits pour des ecoliers : cat6chismes, scouts, patronages, etc., ces r6cits alertes et brefs, sont emprunt6s. nous assure l'auteur, aux meilleures sources : les classiques espagnols.
italiens, francais, allemands, anglais. hollandais, russes, etc...
Ces pages, gentiment trouss6es, ne peuvent que faire du bien
aux sympathiques frimousses Bveilldes d'Argentine qui, comme
partout, raffolent de belles histoires.
F. C.
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Padre SALVAIRE : Solenne novena a Ntra Senora de Lujan Patrona jurada de Argentina Uruguay y Paraguay, Lujan,
1946, 96 pages.
R1idition d'une neuvaine jadis composde pour le sanctuaire de Notre-Dame de Lujan, dont M. Salvaire fut un des
artisans et des meilleurs serviteurs. Apres des prikres. des elevations & la Vierge, ce sont des histoires A la igoire de NotreDame en son fameux sanctuaire argentin : chaque exercice se
cl6t par un cantique a la patronne du lieu : enflamim et voyant
ainsi qu'il se doit. Manuel-souvenir du pelerinage !
F. C.
Dom G. MEUNIER : Monsieur Rouray, le Vincent de Paul de la
Touraine (1594-1651). Sa belle vie, son Institut d'HospitaliWres, la survivance. Paris, Tdqui, 1929, xi-180 pages.
Un saint pretre du xvir siecle, fondateur de communaut6,
le Vincent de Paul de la Touraine : tels sont les points fondamentaux de cette biographie qui reprend et modernise l'ouvrage
publi6 en 1714, & Paris, chez Gabriel Valleyre : Vie de M. Pasquier Bouray, prestre, instituteur de la Congregation des Religieuses hospitalieres de l'Ordre de Saint-Augustin, destinees d
I'Office divin et au soin des malades pauvres.
Baptis6 & Saint-Germain, pres Loches, le dimanche dcs Rameaux, 21 mars 1594, le a fils de Nicolas Bouray, cultivateur,
et d'Antoinette, sa femme ), recut au bapteme le prenom de
Pasquier, synonyme de Pascal, en ce jour de Pdques fleuries...
Apres ses premiers eidments d'dtudes, requs chez Messire
Jehan Picard, cur6 de Saint-Germain depuis 1598, le jeune
Douray (orphelin de pere k neuf ans), fut admis comme externe
au college de Loches, alors dirig4 par les Bdnedictins de Beaulieu. Tonsur6 en 1617, Bouray requt la pretrise & Tours en
1619, et fut agr46 comme pretre habitu6 h Saint-Ours de Loches. Apres quelques annees de prkceptorat t Bordeaux, pour
les deux fits du due d'Epernon, gouverneur de Loches (mort le
13 juin 1642), Bouray rentre A Loches, aprbs un pelerinage a
Rome, Lorette et Paris. Le 30 juin 1628, il recoit la direction
spirituelle des religieuses de l'Hospice de Loches. Peu a peu
et sagement, ii les groupe en communaut,, sous la regle de
Saint-Augustin, avec les constitutions de Pontoise. II fonde
divers dtablissements : h Vierzon (1632). i Chinon, ~ Ainboise
(1637), i Riom (1642), 1 Clermont, a Poitiers (1643), etc... C'est
en cette maison "qu'il mourut en 1651. L'Institut survit, entre
autres au prieurd de Saint-Louans... la Maison-Mere, proche
Chinon. Parmi les maisons fondoes par ce v6n6rable pr6tre (en
1789. douze maisons en France et douze en Italic), signalons
celle de Riom que les Sceurs de Saint-Vincent de Paul devaie~it
reprendre en 1830, en agreant dans leur caveau du cimetibre les
cendres des anciennes religieuses du PBre Bouray, ce contemporain et 6mule de Vincent de Paul. D'apr&s les textes nous
ne voyons pas qu'il ait entretenu quelques relations 6pistolaires ou autres avec Monsieur Vincent. Ils aimaient tous deux
le bon Dieu et les pauvres. Signalons toutefois cette opposition
fondamentale dans les vues des deux charitables pretres : le
Tourangeau chargea ses Soeurs hospitalieres de I'Office divin,
tandis que Vincent estimait cette clauses de Dames de Chceur,
incompatible avec le labeur accaparant de la Charitd.
F. C.

Un pretre de la Mission : Saint Vincent de Paul. Illustrations de
H. Choquet. Librairie Saint-Joseph, Tolra, editeur, Paris,
28, rue d'Assas (1952), 128 p. (180 sur 245 rhm.).
Sous 1'image (p. 4) et la pronesse du Sacrt-Cw'ur : Jv bnirai toutes leurs entreprises, au dos d'un saint Vincent copieusement vernisse, dans une serie d'illustrations emprunt6es a
d'excellentes sources, et aussi A la legitime et facile reconstitution d'imagination, nous tenons ici, en resumes schematiques,
la vulgate iconographique de la biographie vincentienne. Cette
souriante et &difiante publication fera incontestablement du
bien A nombre d'ames ; c'est, de tout coeur et sans restriction
aucune, le souhait et le voeu des v6ritables amis de saint Vincent de Paul.
Pourtant les yeux sympathiques et tant soit peu avertis
du lecteur de moyen format, pourraient aisdment souaigner gentiment plusieurs points. Ainsi, page 23, dans une expression
ui va shrement h I'encontre de la pensbe de I'auteur, et que,

ds lors, il ne faudrait pas trop presser, la lettre vincentienne

de la captivit6 est ecrite, nous dit-on c avec une inydnuitd
pleine d'humour ! » Eh !... Eh !...
Pages 26 et 30, une mdprise nous prdsente Mgr Bdru!le.
Jadis et aujourd'hui encore, cardinalat ne comporte pas necessairement I'6piscopat. Berulle ne fut jamais sacrd et resta pretre toujours. Cr66 cardinal le 30 aotL 1627, il meurt le 2 octobre 1629... En 1612, p. 30, il 6tait encore le Pare de Bcrulle..
et cela suffit..
Page 45, Macon n'est pas dans 'Ain, mais en Sasne-etLoire... D'ai!leurs, cette delimitation ddpartementale, oeuvre de
la Constituante (lois du 22 decembre 1789 et du 26 janvier
1790) s'avere dans une biographie de Vincent de Paul, d'un
anachronisme evident. Pech6 tres veniel !... a Petite ville ,,,
MAcon 6tait alors 6veehe, depuis le Nv siecle.
Page 57 : a L'hMrdsie du jansdnisme prit naissance en Hollande en 1636 n. Malgr6 ce raccourci scabreux. 'affaire est autrement complexe. Sans pr6tendre exiger I'ktude des gros et doetes volumes sur les Origines du jans6nisme de Jean Orcihal
(trois ont paru) (cf. Annales, t. 110, p. 466), ii y a bien d'autres
lectures tres accessibles, tel dans le classique Diciionnaire de
thdologie catholique, I'article magistral : Jansenisme, de Jean
Carreyre. Si, parmi les deux grands noms qui se trouvent traditionnellement aux debuts de ce mou\ement, le flamand Cornelius Janssen naquit I Leerdam (diorcise d'Utrecht), le 3 novembre 1585 (dtudes A Louvain. sdjour a Bayonne. etc., nomme
6vcque d'Ypres ie 28 octobre 1635, sacre le 28 octobre 1636 &
Bruxelles, mort le 6 mai 1638), son ami dtait le basque Jean
Duvergier de Hauranne... En outre, I'Auqustinus ne parut qu'en
1640, A Louvain. On pouvait done dilricilement parler de Jansenisme, en 1e36... D'autre part. jusqu'en 1831, le rovaume de
Hollande, au sens actucl, n existait pas ; notre Belgique-Hollande constituaient alors, dans leur comp!exit, les Pays-Bas
espagnols..
Page 76 : a Les huit mille pauvre. servis quotidiennement
& Paris, par les quelques SaCurs de la paroisse Saint-Paul, sans
comprendre soixante ou quatre-vingts malades qu'elles ont sur
les bras ,, sont bien dans le texte de Coste : lettre sinn.e du 23
juin 1652 ft. IV, p. 409). Sign-lons qu'aucune refdrence n'est
fournie tout au long de ces pages. Mais, sur ce mrme fait,

-

255 -

dans une autre lettre, egalement sigjnde du 21 juin 1652 (deux
jours, deux pages avant). le secretaire (op. cit. t. IV, p. 407)
ecrit cinq mille personnes a. Chiffres qui restent 4tonnants
Mais devant ces deux textes, hardiment, en capitales, I'auteur
adopte huit mile : inethode qui laisse riveur...
P. 81 : Mettons sur le < compte ouvert - des coquilles typographiques ie surprenant dessin... I~ o0 I'on attendrait dessein.
P. 99 : Saint Vincent ne fut pas canonise en 1735, mais le
16 juin 1737, etc...
Enfin, pour faciliter un tantinet le mdritoire et ddlicat laheur des redacteurs de fiches et catalogues en nos bibliothUques, signalons-leur charitablement qu'ils peuvent identifier
Iauteur anonyme (pourquoi exciter la curiositd bibli6graphique ?) en recourant entre autres aux Annales, t. 114-115,
p. 444, huitieme ligne.
Pour eux aussi, observons que cette brochure, sans date, ni
nom d'imprimeur, approuvde en avril 1949. n'a 0ti livrde par
I'editeur qu'en avril 1952. Gestation prometteuse ! Proficiat ac
floreat !
F. C.
Sister Rose-Mary PFAF' : The effectiveness of dramatized recordings in religious education. Saint Joseph Central
House, Emmitsburg, Maryland, 1951. xiv-90 pages.
II s'agit ici d'une dissertation presentde A la Johns Hopkins
University, pour l'obtention du titre de Docteur en dducation,
par Sweur Rose-Mary Pfaff, Fille de la Charite, professeur au
College Saint-Joseph, a Emmitsburg, Maryland (E.-U.). L'auteur
s'est propose d'etudier le rendement, Pefficience (a effectiveness a), de I'enseignement donn6 au moyen de disques de caractWre a dramatique a(, dramatized
n) dans le domaine religieux.
Des legons de contexte biographique. faisant connaitre la vie
de saints ou de bhros furent done pr4sent6es de cette facon par
des spdcialistes. On voulait savoir si ce mode d'enseignement
pouvait etre utilement employd, au moins & titre temporaire,
par exemple pour remplacer un professeur que la maladie ou
une cause impr6visible empdchaient momentanement de faire son
cours. L'expdrience fut faite, du 6 octobre 1947 au 17 mars
1948 avec des dB1ves d'une High School (notre col!Pge), Agees
d'une quinzaine d'anntes. Elles 6taient rdparties en trois groupes, dans chacun desquels toutes passaient successivement. Le
premier recevait I'enseignement par disques, le second par radio, tandis qu'un professeur faisait la classe au troisiSme groupe.
Le ddtail des variations de 1'expdrience est expose minutieusement dans de nombreux tableaux. Ses r4sultats furent constates par les rdponses que lesa16ves firent ~ un questionnaire
trWs detaill4. De ces r6ponses, il ressort que soixante-dix pour
cent des dlAves prfdtraient 1'enseignement par disques, vingtdeux pour cent celui qui est donnd par le professeur, huit pour
cent seulement, 1'enseignement par radio. De son enqu6te, I'auteur de la dissertation conclut que 'enseignement par radio
ne peut remplacer addquatement donnd par le professeur et
que, dans le cas oh I'on recourt aux disques, la presence du professeur est ndcessaire, au moins dans les debuts. Sister RoseMary signale aussi les poinis sur lesquels on pourrait completer son enquele. Celle-ci est mende avee mdthode. Les dducateurs
s'en inspireront avec fruit, reux surtout qui peuvent completer
leur enseignement personnel par 1'utilisation des disques et de
la radio.
P. D.

S256
Leonce CELIER : Les Filles de la CharitL. Bernard Grasset.
1951, 264 pages.
Publib en 1929, re huitieme volume de la Collection L"s
grands Ordres monastiques et Instituts religieux, vient d'etre
enfin mis A jour et rdeditd. II repart pour une fructueuse rerribre. Ses six chapitres s'avbrent un remarquable et synmpathique travail, suggestif, noblement saisi et pensd, qui merite dcs
lors attention et contiance.
Pour faire counaitre et aimer l'euvre de saint Vincent de
Paul. c'est incontestablement, dans sa pr4sentation accorte, le
a fournir a toute Ame intelligente, noble et
meilleur rdsuni
desintdressee. C'est le manuel ideal pour une vocation charitable qui se cherche et veut comprendre le beau c6te d'une vie.
a l'eeole de Monsicur Vincent et de Mademoiselle Le Gras. Groupant toujours des ines a I'esprit des bonnes filles de village,
la petite Compagnie continue, de par le monde. 4 se donner a
Dieu... pour le service des pauvres. En cette sextuple division,
voilk tout le volume, ecrit sans bavure, oi l'on reconnait, et
l'homme de m6tier :actuellement Inspecteur gendral des Archi\es de France), et le chr6tien averti qu'est I'ancien Secrdtaire
gendral des Conferences de Saint-Vincent de Paul.
F. C.
Dt,

Missie in de Litteratuur : Academisch proefschift.. : door
Marinus, Jacobus JOCHEMS, C.M.... Nimngue, Bussum, 1952,
208 p. (16-25 cm.).
Les Missions dans ia littdrature. Sous-entendons : de diff4rents pays. Voici du reste les explications de lauteur dans son
avant-propos. I! ne s'agit pas d'une histoire des missions ni
d'une histoire de la litterature missionnaire. Procedant au d6pouillement des monuments littdraires des principaux pays d'Europe, I'auteur relbve les traces qu'y a laissees l'activitd missionnaire : ouvrages inspires par elle, louanges et critiques qu'el:e
a suscit6es, controverses qu'elle a provoquces. L'auteur n'a pas
mentionn6 ividemment tous les 6crits ayant trait A I'(1van'-Jelisation des pays infidbles. II s'en tient aux ouvrages qui out
narqu6 dans la litterature de chaque pays. S'il ne s'est pas
bornd aux productions de tel pays determin., c'est qu'il a cru
que le butin eut 4et trop maigre. On pourrait tout de m6me concevoir une Histoire de la Pensde missionnaire en France dans
le genre de l'ouvrage monumental de BrBmond, sur le Sentiment religieux. Mais 1'auteur entreprenait un sujet dminemment
Scatholique n et seule une vue d'ensemble avait chance d'intercsser ses compatriotes. Son travail porte bien la marque de
son origine neerlandaise. On se figure mal un livre frangais,
emailld de passages et de notes en allemand, espagnol, italien,
anglais, portugais. etc... C'est que la Hollande est un petit pays
qui, certes, possede une litterature comparable a toute autre,
mais par goft, et par ndcessitd peut-6tre, les esprits cultivds
ne r6pugnent pas h blargir leur horizon intellectuel au delb dee
frontibres. Si la communaute europeenne devient une r4alitA
tangible, beaucoup de Nderlandais polyglottes s'y mouvront a
l'aise...
Pourtant, qu'on ne se represente pas le livre comme un
simple catalogue de noms d'auteurs ou une anthologie de textes
alignds bout a bout. Non seulement I'auteur divise son expose
par tranches correspondant aux p6riodes conventionnelles de
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I'histoire generale : Moven Age. d6cou\erte du Nouveau lMonde,
Contre-R6forme, Philosoplisme. II n'v aurait la rien de biel
neuf. 11 semble m0,me que parfois la chronologie prisente un
aspect de indle un peu confuse, coimme il arrive pour les lce\aux au champ de course. Mais ce qui est extrdiiement intUressant, c'est le soin que met I'auteur de miontrer comment la
pens Ie missionnaire subit le contre-coup des 6\6nements poliiques et religieux (protestantisme et janstnisme), est \ieime
par les passions persoilelles des ecrivains, reflite les conceptions populaires c.ontemporaines...
Ainsi, la premiere a~uvre citde est d'un poite saxon, dcrite
vers 830, et intitulee : teliand. C'est-A-dire Sauveur. Celui-ci
est mis en scene comme un conducteur de peuple barbare entoure de ses pairs allant prdcher 1'Evangile avec un appareil
guerrier impressionnant. Dans les Chansons de Gestes, 1'6vangelisation prend une allure d'6popee ; c'est par milliers que
les palens accourent au Christ. Trente Av-iques i la fois ne suffisent A les baptiser et, dans un autre po&ma, cette besogne prendra neuf mois.
La douceur est assez absente chez les conltes et barons qui
...crestient6 faisoient avancier
Et Sarrassins confondre et essilier.
Le temps venu oh Frdres Mineurs de Saint-Francois et
Fils de Saint-Dominique peregrineront en terres musulnanes
et paiennes, les epdes seront rengainees (pas toujours) et on
recourra & des moyens plus pacifiques. C'est qu'il y a des Sarrasins 6tonnamment instruits. A I'exemple de Raymond Lulle
on essaiera non de les vaincre mais convaincre.
Chose surprenante, I'Europe et ses 6crivains mettent longtemp h4 comprendre toute l'importance de la ddeouverte des
t< Indes occidentales n. Cela donne le temps aux nations ib6riques de mettre la main sur ses terres. Leur colonialisme se
double tout de suite d'un a imp6rialisme apostolique ,, enterind par Rome depuis que le pape en 1493 avait trac la ligne
de ddmarcation. Citons pdle-mBle quelques noms de la pl6iade
d'dcrivains : Camoens, CaldIron, le manchot de LUpante, Arioste,
Lope de Vdga, qui exalte la conquete :
Di a Espana triunfos y palmas
Con felicimas guerras,
Al Rey, infinitas tierras,
Y a Dios, infinitas almas.
Dans les pays du nord, humanisme et protestantisme reagiront chacun a sa maniere. Erasme compose son Ecclesiastes
sive Concionator Evangelicus. La conversion au catholicisme de
Dryden n'empdchera pas les Anglais d'assouvir leur antipathie
protestante et leur jalousie commerciale aux reprdsentations de
sa piece The Indian Emperor, fustigeant I'activit6 apostolique
espagnole. Signalons, A propos de th6atres, le premier drame s
theme chinois repr6sentd en Europe : Zungchin, du prince des
pontes nderlandais, Vondel, chantant I'infortune des derniers
rejetons de la dynastie Ming, convertis A la foi par les missionnaires jdsuites.
Venons-en A la litt6rature franCaise largement reprdsent6e. Elle prend assez tardivement conscience de l'activit6 missionnaire qui se a6ploie de par le monde. Elle est trop prdoccup6e de I'hdrdsie chez elle. Ronsard, exasp6rd, dame aus
Huguenots :
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Allez aux rt'yions
out n'out ouy parler dte nos relitions

.Iu lP'rou, Canada, Callicuth, Canibales.
Li

nioutre: par effect cos certus Calcina:es.

Honsard demieure attache & sa foi. On connait la nuance
sceptique de Montaigne : il est un des premiers a louer Ieo
, iertuts niaturlcles , des sympathiques idolitres. Montesquieu
feIa dtonier la leton aux chrc'ti'ns par s-un Persan. Bossuet s'inquiite de cet -exers d'adwiration. Finielon roucoule et prend
peur coltine une craintive colombe :
, 0 aimable simplicite
! 0 foi rierge ! 0 joie pure des enfants tie I)iu ! Beaute des anciens jours que Dieu rafmine sur
la terre... Hllas ! mnalhcur e nous ! Parce que nous aeons pCchd,
nolrre gloire nous a quittds, elle s'envole au deld des mers, un
iinourelaui pcuple nous I'enleve. Yoilt, mes frares, ce qui doit
i,,,us faire trembler. »
Le pondere Monsieur Vincent partage le mnme sentiment
lquchue part dans ses conferences a ses confreres...
Mais. chez les ecrivains profanes. c'est bien la veine ironique qui continue ?h Ttre creusee. Elle deviendra sarcasme chez
larmontAl. Bay!e, I'abbd Raynal et surtout Voltaire.
Pautres Jesuites ! Dbs le temps de la Contre-R6forme, ils
avaient savamment orcliestr6 leurs succes missionnaires en
.. line et d'ailleurs par des pieces de theitre latines A grand
spectacle, representees dans leurs collkges aristocratiques et
jusqu'h la Cour d'Autriche. Toute la France s'int6ressait A leurs
fanimuses ILettres Cdifiantes et curieuses. Mais leurs ennemis,
depuis Pascal. ne d6sarmaient point. Libertins et philosophes
s'engouaient pour la Chine et le v bon Chinois n. Avec une gratitude cauteleuse, ils se documentaient chez les 6crivains intaris:;a!»ls de la Comnpagnie. inais c'6tait pour frapper un vilain
coup de Jarnac : ah ! ces brouillons de missionnaires Jdsuites
;et autres) ne pouvaient-ils pas laisser tranquilles de si bons
infideles ? Relisez t ce sujet les derniers chapitres du Siecle
de Louis XIV de Voltaire...
Le livre finit sur cette impression d6plaisante. Mais les
derivains sont-ils bien toujours les vrais porte-paroles du vrai
pays ? C'est la seule mise en garde que nous voudrions proposer contre des jugements trop pr6cipitds. AprBs cela, redisons-le,
voici une these plus que renarquable. interessante I On hoche
la tEte devant tant d'erudition. N6anmoins, le livre n'est pas
indigeste du tout. 11 n'y manque mdme pas le piquant de diserbtes pointes d'humour. II a I'int6ret d'un film documentaire
vraiment reussi. II a 6t6 prim6e
la soutenance du 16 mai 1952
i l'Universit6 de Nimegue. Personne de ceux qui ont la chance
d'en pouvoir prendre connaissance, ne contredira a un tel
verdict.
Martin van WAGENBERG, C.M.
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Castello (Maria), Maison Centrale, Manila (Philippines) ; 51, 26.
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AU JOUR LE JOUR
(5 juin 1952-1" mars 1953)
5 juin. - Tout imrement examine. le Conseil de la Comn'unauti decide de fermer A Paris. la maison .paroisse Sainte'lotilde). sise 77. rue de Grenelle. Sur ce centre. proche de la
\laison-Mere des Sours, le bulletin Sainte-Clotilde, d'octobre
1952 fournit en quelques lignes un bref historique pour cette
naison.
Nos Scurs de Saint-Vincent de Paul
Dans un de ses rapports mensuels du printemps dernier
,1952), rapports si pricieux pour la vie de la paroisse et I'ddification des paroisstens, M. le Chanoine Hubert, cure de la basilique Sainte-Clolide, annoncait la fermetuie, pour des raisons
imperieuses, de la maison paroissiale des Filles de la CharitL de
.aint-Vincent de Paul, rue de Grenelle, n* 77. Ce fut. parmi les
paroissiens, un sentiment de stupeur. , Quoi done, disaient ou
pensaient-ils, nous ne verrons plus dans les rues de notre paroisse l'habit si populaire, si profonde6ment aime et respcctd de
la Compagnie des Filles de la Charitd,fondde par Monsieur Vinrent et Mademoiselle Le Gras ? n
Peut-tdre sera-t-il permis de rappeler d cette occasion les
, services , que les Filles de la Charitd ont rendus d SainteClotilde et de prdciser dans quelle mesure elles quittent notre
paroisse.
La fondation de la maison de Charitd de Saint-Vincent de
la date du 5 juin 1952, est
Paul de la rue de Grenelle, fermre a
antirieure d l'drection de la paroisse Sainte-Clotilde, mais, fait
digne de remarque, elle est due au premier curd de Sainte-Clotilde.
*
Le 2 juillet 1815. M. Hamelin, curd de l'Abbaye-aux-Bois,
installait dans une maison de la rue de la Planche, n° 16 ;(n 14
actuel de la rue de Vareune), un orphelinat confid aux Sceurs de
Saint-Vincent de Paul. En 1857, le bail de la rue de la Planche
cenant d .expiration, l'orphelinat fut transferd rue du Montparnasse, n* 34. Et sur ces entrefaites, la paroisse de l'Abbaye-auBois ayant dtd supprimde, M. Hamelin, nommd curd de la nouvelle paroisse de Sainte-Clotilde, fit appel au ddvouement de
ses religieuses de la rue du Montparnasse ; tous les matins, une
Fille de la Charitd venait de cette rue relativement lointaine
pour s'occuper des paucres de la paroisse Sainte-Clotilde, et,
tous les dimanches, les orphelines de la maison du Montparnasse venaient dans la paroisse de Sainte-Clotilde assister au
catechisme de perseverance et y passer la journde. Ces rdunions
charitables et pieuses avaient lieu rue de Bourgogne, numdros
22 et 24, dans l'ancien presbytere de la petite dglise de SainteValbre qui, en cette mdme annde 1857, dtait supprimde et etait
remplacde par la grande dglise de Sainte-Clotilde.
Et, en 1859, dans cette mdme maison de la rue de Bourgogne, les Saurs de Saint-Vincent de Paul ouvraient une cole.
En 1869, quittant la rue de Bourgogne, elles purent s'installer, beaucoup plus au large, dans la maison paroissiale de la
rue Las-Cases, n° 27 ; elles devenaient alors, rdellement, des
Soeurs paroissiales et pouvaient se consacrer pleinement d lears
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multiples tiches : les sccours aux pau'res, I'ecole, l'orphelinat,
le patronage des jennes filles.
Mais, en 1882, intercient la laicisation des dcoles : les Religieuses sont obliyecs de quitter la rue Las-Cases, et retournent
camper, pourrait-on dire, dans la maison de la rue de Bourgoyn.'
oil leurs eleces, leurs orphelines, leurs jeunes filles, leurs pauvres retrouvent I'accucillante protection de Sainte-Valere.
C'est alors que I'abbe Gardey, encore premier cicaire de
Sainte-Clotilde, prend une heureuse et feconde initiative : are,
l'appui de la Socidtd Civile Immobiliire de la rue de Grenelle.
fondde par lui et ringt et un dWvouds paroissiens,ii acquiert,en
1883. a( n' 77 de to rue de Grenelle, le spacieux hjtel de La
Rochejacquelin : c'est ie que les Filles de la Charitd vont poucoir. en toute tranquillite, installer leurs services, dminemment
charitables ; et I semblait qu'ainsi l'avenir fat pleinement assurd. pour le plus 'randbien de la paroisse et de ses habitants.
C'est ie que se kont succeddes plusieurs Superieures dont le
souvenir doit denteurer viendr parmi les paroissiens de SainteClotilde, et dont it concient, tout au moins, de rappeler le norn.
La Soeur Louise Picon. n'a Etd Superieure que pendant quatre ans et die mourut it la tdche, 'lans la maison de la rue d.
Grenelle, le 6 mtai 1895, i l'dge de 48 ans, ayant vingt-qualtr
ans de vocation. Sonffrir pour Dieu lui semblait naturel, a-l-Il
et6 dit dans une lotice consacree i sa mdmoire ; tout ce qui
dans la religion lui rappelait le Calvaire avait ses predilections.
, Je suis heureuse de souffrir pour le Bon Dieu, disait-ell-.
et volontiers je dirais : Encore plus. ,
On aimait i lui appliquer la parole de saint Francois dr
Sales : , Peu importe que je m'incommode pourvu que j'accommode les autres. , Et, si on lui demandait de menager sa santd.
clllc rdpondait : Je ne suis venue en communautW que pour me
consumer un peu plus vite pour le Bon Dieu. , Les enfants et
les pauvres 4taient pour elle des Seigneurs et Maitres auxquels
,lle ne savait rien refuser.
Est-ii besoin d'tvoquer la physionomie de la Soeur Adelaide
Delaage que tant de paroissiens de Sainte-Clotilde ont connue:
ai'mee et respectee ? Elle fut Superieure de 1895 i 1942 et a pa
voir, pendant ce long laps de temps les enfants et les petitsenfants de ceux qu'elle avait connus enfants ; c'etait une personnalitd et une autoritd ; il semblait que Sainte-Clotilde dat la
conserver indafiniment.
Cependant la maison de la rue de Grenelle fat fermde en
1942 et lorsque, I'annee suirante, elle fut ouverte a nouveau. la
SupZrieure en fat la Soeur Contoz, qui, en 1946, fut remplacie
par la Sceur Edmie Verny.
Et nous arrivons ainsi i la date du 5 juin 1952. oit, a nouveau, est fermre !a maison de Charitd de Sainte-Clotilde.
Cette fermeture est-elle ddfinitive ? En tout cas la paroisse
ne perd pas compl tement ses Filles de la Charitd. Si la petite
Conmmunautd a quittd I'h6tel de la rue de Grenelle oil elle fu
installie par l'abbd Gardey, du moins la paroisse conserve-t-elle
deux religieuses de Saint-Vincent de Paul qui, il est vrai, ne
resident plus sur le territoire de la paroisse. Mais
1'exemple
de leurs lointaines devancieres du Montparnasse, y viennent
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chaque jour pour y exercer, dans la mesure de leurs moyens f*t
peut-etre au dela de leurs forces, une action profondement sociale et charitable.
Les quelques notes rdunies ici ont laizs6 coir que dans leur
pieu. labeur, les Filles de la CharitM ont rencontrd sur SainteClotilde. bien des traverses et des difficultis. toutes heurcusemnent surmonltes ; c'est un devoir paroissial de leur marquer
ici notre profonde gratitude, et un motif d'espdrer que jamais
Sainte-Clotilde ne vcra privte de In prtsence .si bienfaisante, si
iminemment utile des Filles de nl Charite.
13 juin 1952. - A la Conference hebdomadaire de ce \endredi, M. Peters, apres quelques notes biographiques. souligni
quelques lemons que nous a domnn•es notre confrere d6funt,
M. Paul Rvckewaert.
N6 le 13 fterier 1875. a Cassel (Nord), en cette Flandre prodigue en hommes solides et laborieux, le jeune abbe. apris une
alinee en chacun des grands seminaires dioc6sains de Solesmes
(Nord) et de Cambra:i. itait requ au Sdminaire interne de la Mission h Paris, le 27 septembre 1895. 11 y 6mit ses v(•ux. en pr6sence du Pere Fiat, le 15 aoit 1898 : et un an plus tard. jour
pour jour, il recevait la pretrise des mains de notre confrere
Lazariste, Mgr Casimir Vic. \icaire apostolique du Kiaiusi oriental '11 septembre 1885-2 juin 1912).
Ryckewaert Rtait place en
Apres un bref sejour a Rome, ..
19nfi au Grand S6minaire de Meaux. En 1903, lors de la crise
coimbiste, ce fut, avcc nombre d'autres confreres, le depart pour
la Chine, au Tchekiang. et en 1912. son placement a Kiashing.
La guerre de 1914 <in fit un auniunier de marine A Bizerte. et la
dPemobilisation le transfera comme SupBrieur des missionnaires,
A Lille (rue Pasteur). Des I'annde suivante, 1'ceuvre des Grands
S`minaires reprenait M. Ryckewaert ; en 1920. c'est la dircction d'Evreux (Bernay) ; en 1930, Constantine : en 1931, Nice :
et en 1937. la Maison internationale de Rome. oi il revint en
19i7. apres l'interruption forcce de 1939-1946. I.a maladie.
1'Ppuisement, le ramenaient enfin a Paris, en 1950. et le contraignaient au patient sijour de l'infirmerie de la Maison-Mbre.
C'est 1l que le Seigneur est venu le chercher. le 2 juin 1952.
Les vertus d6licates qli accompagnerent partout la discrtte
et fervente activite de M. Ilyckewaert se retrouvent d6jh dans
les quelques notes que donnait jadis son directeur de siminaire,
M. Alfred Louwyck : a pieux, rgyulier, trPs bon, tres impressionnable. ,
Cette piet6 qui I'a constamment soutenu. lui a permis de
livrer
\e
avec suecics et profit h nombre de travaux : retraites,
directions. pr6dications, etc... Ce serieux labeur de cooperation
aux myst6rieuses activit6s de la grace cadrait fort hien avec son
temperament. Ses conversations 6taient ddlicates et fines, ses
lettres se caractbrisaient par une reserve ofi ne se glissait rien
de compromettant : la censure la plus ombrageuse, les limiers
les plus subtils, tout en flairant ce besoin du mystere, parfois
m6me pour des riens. ne risquaient pas d'y trouver quelques indications deplackes ou regrettables.
Tres attache pourtant et d'une vigilance attentive au bien
des Ames qui se montraient dociles a son enseisnement et a sa
direction, il fut toujours d~voud aux oeuvres de la vocation. II
nous laisse, conclui et resume M1.Peters. de nobles exemples de
rdgu!arit, et de boalt, toujours souhaitables et ddsirables chez
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toute personne de Comnunaut6 : cela suppose et exige une
lint aguerrie, une cnergie souriante de tous les instants.

uo-

25 juin. -- A Plaisance, s'ouvre le triduum festif pour le
!iicentenaire de la imort du Cardinal Jules Alberoni, fondateur
de l'illustre Collegyi de Piacenza, dirigd depuis plus de dlux
cents ans par nos confreres italiens (voir supra p. 95-96,). Ces
solennites jubilaires ddbutent sous la presidence du Cardinal
Massinio Massimi. pr6fet au tribunal de la Signature apo.stIlique. Avec nombre d'anciens 6elves, affuent maints invites
parmi lesquels on note quelques confreres, MM. Fugazza. Bisoglio, Castagnoli. Allara. Santini. etc.
Apres diner, dans la seance commemorative, on entend lecture d'une lettre du Pape A Mgr Menzani, archelivque de I'laisance '18 juin 1952).
A notre rvndrable Frere Ersilio Menzani, archeveque-r,:que de Plaisance, Pie XII, Pape.
Vendrable Frire, salut et binddiction apostolique,
A ce College eccldsiastique de Saint-Lazare, d cette peri'
die rolre diocese, qui va cdldbrer le bicentenaire de la mort rbl
son illustre fondateur, le Cardinal Giulio Alberoni, specialeiment
gyenrcux, nous ne pIouvons souffrir que manque, en cette oce',sion, le temoignage de notre coniratulation.Nous est en eff,'t
specialement ayreable la consideration de cette wuvre total ment confide aux membres de la Congregationde la Mission, dot
la prudence et competence veillent sur la formation sacerdotale
dcs clercs. Et devant la multiplication des fruits de cette fondation, notre gratitude monte vers le Dieu eternel, principe de
tout bien et de tout accroissement dans les saintes entreprises.
En cette longue suite d'ann6es, la moisson s'est rdvedle spicialeiment feconde t-our l'utilitd et les progras de l'Eglise. Elle
demeure le grand honncur de ce Collegio, de meme qu'elle reste
un gage de l'assurance que ces fruits iront croissants pour dilater la commune joie de tous. Nous espirons, en effet, qu'en appliquant soigneusement quelque nouveau RNglement pour un
biennium de vie sacerdotale,salutairement confu dans l'esprit de
I'exhortation apostolique Menti nostrae, l'lnstitut Alberonien
fournira des prdtres toujours plus nombreux et plus remarquables en vertu et en doctrine.
Que la grice du Christ, soutenant tous les pieus efforts,
e.rauce nos souhaits et accorde toujours davantage et quotidiennement son aide celeste pour leur plus ample accomplissement.
C'est pourquoi, spoyltandment et de tout cieur, nous vous formulons ces souhaits de notre volontd. A vous done, vendrable
frrre, aux modtratcurs de ce College Alberoni, aux professeurs.
aux lieves, non moins qu'd ceux qui libdralement travaillent et
se depenseront encore, a ceux aussi qui prendront part t ces solenniths, a tous done, de tout eeur, nous accordons la b6nddiction apostolique.
Donn6d Rome, proche Saint-Pierre,le 18 juin 1952, de notre Pontificat, la quatorzieme annde.
PIE XII, pape.
AprBs la lecture de ce document pontifical, Mgr Malchiodi.
coadjuteur de Plaisance, interpreta les sentiments et la gratitude du diocese, a 1'dgard de Dieu, du Pape, du fondateur, des
missionnaires et des administrateurs.
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Pour le Collegio, de tout temps la Congr6gation a consaIer plusieurs de ses meilleurs sujets, et I'arbre a irandi. Comme
le traduisent heraldiquement les armes du Cardinal, l'arbre
(Albero, Alberoni) s'est d6veloppe, puisant son aide en Dieu.
Comme le proclame le cri de l'6cu alberonien, Auxilium a
Domino : I'aide vient du Seigneur.
Un tlilgramme du Cardinal Pizzardo, pr6fet de la Congregation des Seminaires, faisant icho A la magnifique lettre ins&ree plus haut, p. 95-96, s'associe chaleureusement aux prdsentes
solennitls. Quelques paroles du comte Manfredi, pretsident du
Conseil d'administration, magnifiant le testament du Cardinal
Alberoni, introduisent heureusement un simple rapport historico-juridique de notre confrere, M. Giocondo Checconi, professeur de droit canon & Plaisance. Son travail conduit avec alligresse ses auditeurs : De l'hdpital Saint-Lazare au Coll&ge Alberoni.
Cette savante lecture servit d'introduction aux agapes de
midi : cordial trait d'union entre le clerge et les anciens 61eves
accourus en grand nombre.
Peu apres le repas, dans un programme charg6, une nouvelle s6ance r6unit les invites. Le morceau de resistance fut une
evocation du passe de la maison. Un des anciens elves du Colli~e. 3Mgr Charles Boiardi (consacr6 6v0que d'Apuania, en
Emilie. le 27 janvier 1946). brossa une large fresque h la gloire
du Collge.
Fr6quemment interrompue par d'enthousiastes applaudis.seients, cette page retrace ies gloires de la fondation alberonienne, en montre et exalte la valeur, et souligne la conjonction
de l'illustre Cardinal et du g-nial Vincent de Paul. M.1me traduites, ces lignes t.onserventleur charme natif et sont fort bien
h leur place dans nos Annales (cf. ann6e 1916, p. 89-92 ; et
1898. tome 6~, p. 161).
a Cdlebrer une telle <wuvre, accomplic durant les deux siecles de son existence, n'est-ce pas la le plus bel hommage que
nous pissions rendre d la memoire du grand et immortel Cardinal fondateur , (t 26 juin 1752).
Apris d'amples consid6rations sur les fins du College selon
les intentions du fondateur et I'original processus de la formation qu'on v donne sur la base des Leges (, peu nombreuses,
trente-quatre en tout, concises et en quelque sorte incisives, expression d'une volont6 r6solue, lois, inspirees par un trbs noble
ideal de vie .sacerdctale, aussi bien pour la pidtd que pour les
6tudes et la discipline de la vie int6rieure et extdrieure de
l'el1ve ,). M.gr Boiardi parla plus sp6cialement de Ikeuvre accomplie par les missionnaires dans la formation du clerg6.
ALBERONI ET SAINT VINCENT

, Si le Cardinal Alheroni dut beaucoup rdflechir pour la
conception ideale, la construction et la 1•gislation de son College, it ne dut pas moins mdditer pour le choix des dducateur.
d qui it devait coafier la creation.Son choix s'arretasur la Congregation de la Mission. Pourquoi ? ,)
Parce que (et no.us laissons aux historiens le souci de chercher et proposer d'autres raisons), parce que le Cardinalpar se.
propres recherches, par des informations bien fondies, et par
des contacts personnels devait Otre absolument convaincu que
les Missionnaires de saint Vincent, grdce aux consiunes reques
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formation saccrdotale, dtaicat les plus proches de son iddta ct
les plu.s aptes a le rececoir ct le conserver ai tracers les It'mp~
dans son ardeur primitive.
C'est ce qui est clairement indiqut dans Ic Bref par I.quel
ClIment XII approuce ce choix : le Cardinal troura bon de ddputer Ics Prdtres de la Congr•gation de la Mission, commne rrlle
qui. sclon son institution et selon une ddclaration du I'Ppe
Alcxandre VII. de sainte mdmoire, emise avec lettre en forme de
bref, le 12 septembre 1655, est agrdgye au cleryd seculier... Une
telle decision, le Cardinal l'a prise d'autant plus volontiers que',
comine on le sailt, adite Congrygation a dtd fondde. pricis•m,•nt,
pour 'idducation et la formation des eccldsiastiques en plus (dea
missions d donner specialement aux pauvres gens des champs :
lesquelles missions quand elles seront admises au College et q,''
leur nombre sera *tceru.pourront etre donndes par eux-m;emrs
dans les villages el bouryades du diocese de Plaisance...
Ainsi, it adeint quelgue chose de surprenant : par ses missionnaires. saint Vincent entrait au College du Cardinal Alltroni. Saint Vincent et le CardinalAlberoni ! Pourriez-vous ima!iner une rencontre plus singuliere que celle-l4 ? Ces deux personnages ne sembleni-ils pas nullement faits pour se rencontrer
et s'entendre ? L'un, homme de diplomatie et de politique astrrieuse et rusde : I'autre, homme de simplicite, de rectitude 't
de confiance dans les mendes de la Providence, plut6t que dan-,:
les erllculs humains ; I'un, homme du monde qui recherche Ie
surccs, la popularite, la puissance ; Vautre, tout confus de .
petitesse, tracaille a se cacher et desire se soumettre au sercire
des autres, ne fuit pas les humiliations, les accusations, heureux de se inettre it la place d'un galericn pour ddlivrer un fr~re
en Jesus-Christ ; I'un. homme de la querre ; 'autre, celui qui
accucille les victimes de la guerre, allant au secours des sinistrCs par les bntailles ; 'un. ministre d'un grand prince auquel
it reut preparer une domination de suprdmatie incontestie :
I'Fttre, le serviteur du Christ, dont il veut tecndre le rigne do•r
les inmes et dans le monde entier ; 'un enfin qui neiparait p',insensible aur hiens terrestres,a I'argent et au.r commoditis de
la rie ; I'aulre. qui se prive de tout, ct administre des sommies
immenses pour les pauvres et les abandonnds.
En somme deun personnages qui ne semblent avoir rien der
commun. Et pourtant le point de rencontre existe : non sculement comme hauteur d'intelligence, geniale capacitd organisatrice, conmme promptitude a faction, mais surtout comme grandeur de cwaur et comme desir. mnme volonte de travailler pour
la formation de bons et zdids pritres. Deu.r yrandes dines done
qui, malyfry les criantes divergences qui les distinguent, aiment
d'une igale ferveur Dieu et I'Eylise dans les pauvres el !cs
pr'tres.
Le cardinal Alberoni a dt prendre contact avec saint Vincent bien avant de l'associer a son ewuvre. II a dia longuement
Ctudier cette merveilleuse figure de prdtre, dicedd le 27 septembre 1660, c'est-l-dire quatre ans avant sa propre naissance ; il
a dA admirer et s'dtonner non tant de sa multiple activitd que
de la facon dont ce gqnie. face aux insucesssubis par tant d'antres insignes prdtres Oducateurs, avait, par des moyens simples
et sans bruit, sinon resolu du moins achemind vers une heureuse
solution le probleme de la formation et education du clergd en
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France ; d'abord, par les retraites des ordinands et les Confdrences des Mardis, ft puis par l'institution des Seminaires et les
retraites du cleryd. Enfin, vinrent les missions populaires. Voild
cc que le Cardinal dicouvrit en saint Vincent. Et c'est prdcisdment li ce qu'il se proposait de realiser par son Collyee.
DLja, I'histoire du Coll'ge se troucait retracee pour toujours. pour des sitcles : le Cardinal et saint Vincent en seront les
artisans. L'un y portera tous les eliments qui lui donneront la
vie : l'autre y apportera sa mdthode, sa technique de formation
sacerdotale. Sans cei mutuel apport le College n'eut pas dt6 ce
qu'il est ; sans saint Vincent, le College aurait etW autre chose,
commi it aurait etM lout different sans les institutions, la lgislation et l'ordonnance du Cardinal.
LA

SPIRITl'ALITI

VINCENTIENNE

En entrant au College, les Missionnaires y portrcnt l'esprit et la mdthode dducative de saint Vincent pour la formation du clergd. Esprit et methode qui ont un seul non : simplicit6 ! Noin qui semble dire peu de chose, mais qui tout au
contraire dans la dlidactique de saint Vincent, est riche d'une
admirable puissance vivificatrice, dans les dirers secteurs concernant la formation de la vie ct la spiritualitd sacerdotales, capables de faire des saints : < In simplicitate cordi qucerite
Deum , (Sap. 1.1).
La simplicitd dans la pensde et la mlthode de saint Vincent
consiste avant tout, commie il I'a pratique lui-mdme, en an
ronfiant et serein rbandon e la Providence de Dieu ; pleine,
,onsciente et joyeuse conformiti d la volont6 divine ; filiale
confiance dans ses dispositions, toujours admirables. touiours paternelles, toujours sages et qui n'ont nut besoin de nos suggestions. ni de nos empressements : a Obedite in simplicitate cordis vestri sicut Christo ,,(Eph. VI.5). Ne jamais prdrenir les
desseins de la Proridence, miais les suivre. y collaborer avec enthousiasme, s'y admnanlt pleinemlent une fois conaus : voild un
9irand principe de la doctrine spirituelle de Vincent de Paul.
La simplicitd cst encore la reconnaissance et 'hommaage
cncers I'autorite de I'Eglise et du Pape dans la doctrine. le gouvernement, et la discipline ecelhsiastique, sans sous-entendus,
sans restrictions mentales. avec sincdrit., loyautd, parce que
l'ordre consiste en reia. Ce qui signifie le devoir pour chacun
dc rester a son poste. sans ambitions, sans fourberies, ni fausses
modesties. Cela signifie qu'on est teun d'accomplir le propre deroir arec droiture d'dme, aver pleine- connaissance et un sens
profond de responsabilitd, puisque de notre fiddlite et loyautd
drpend la rdalisation du plan de Dieu en nous, dans les dines
et dans I'Eglise. Savoir nous gouverner nous-memes selon le rbylement et la colonld des Supdrieurs, mais comme s'ils n'etaient
pas en dehors de nous puisqu'ils existent et opdrent dans I'intimitd de notre etre : coila un second principe vincentien pour
I'auto-gouvemement et I'auto-formation qui ddcoule de la simplicitd.
La simplicitd e.st encore pour saint Vincent exclusion de
vanitd, exclusion d'eimpressement et de recherche de nouveautds par gout de la wioueautd elle-ineme on pour la vaine gloire;
tout au contraire, on doit recevoir avec reconnaissance et valoriser le dip6t prdc;eux de la tradition de ceeu - 9dlves ou supdrieurs - qui nous ont prcedd : prdcieuses traditions riches
d'enseignemcnt pour tacenir.
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Simplicitd et cordialite de rapports quotidiens, parce
qu'elle chemine sur les voies droites de la charitd et de l'amour;
elle cwniste en la prestation de bonnes oeuvres, de bons erenmpies. parce que plus que des discours et des poldmiques, elle pr6fere la sinceritd de l'action.
On peut dire que c'est prdcisement sur ces rails, sur cette
voie que chemine selon le sens de saint Vincent toute son activite , ad salutem pauperum et cleri disciplinam 1. Voili la mi:thode vincentienne dans la formation du clergd, qu'il a suivoi
lui-meie et I'a confide a ses fils.
C'est la la methode qu'ont suivi les Missionnaires daus Ic
College, et qui a formd tant de gdndrations de prdtres.
FORMATION

SPIRITUELLE

AU

COL-LGE ALBERONI

Aprbs cette magnifique analyse d'un des aspects les plus
originaux et fondamentaux de la spiritualitd vincentienne,
Mgr Boiardi poursait :
a Ne croyez pas que j'aie fait la une dissertation speculative : tout au contraire, j'y ai trace en resume la rdalitd que
nous avons vdcue ou Coll&ge. En effet, remarquez : comment
nous a-t-on form6 dans la spiritualitd ?
Et avant tout, sans nous rattacher i aucune dcole de spiritualitd, mais nous tenant uniquement a la spiritualitd traditionnelle de l'Eglise, centrde dans le Christ, I'Eucharistie et NotreDame. A la diff6rence d'autres Ordres et Instituts religieux qui
se taryuent (on qui pritendent) avoir pour ainsi dire leur propre
spiritualite qu'ils imposent avec rigoureuse exclusive a levrs
dieves et aux ames qui se mettent sous leur direction, les Missionnaires de saint Vincent n'ont jamais song6 avoir leur propre dcole de spiritualitb : saint Vincent ne comprendrait rien .pareil langage qui a un relent d'ecole, de compliqud, et cornporte parfois quelque chose d'artificieux et de force dans la formation spirituelle des consciences. Saint Vincent, lui aussi, et
aver le Saint Fondateur,ses missionnaires, ont bien lear spiritualitd que nous avons d&nommee a simplicitd , ; mais c'est la
plut6t une pratique qu'une theorie ou un systeme.
Iddes claires sur la vocation sacerdotale : celui qui se sent
appeld, doit ropondre par le don de sa vie au don de l'amour d:
Dieu; eelui qui ne se sent pas appele doit choisir une autre voie:
dans chacun de ces cas il ne s'agit que d'un acte de loyaute et
sinceritd.
Aucune parole qui tende d forcer le libre choix. Respect
complet et total pour la libertd d'esprit et la personne humaine
II y a au College un directeur spirituel, mais son activitd est
plus limitle que celle de directeur spirituel tel que nots pouvons le trouver habituellement dans les sdminaires. C'est qu'ici,
chaque dtlve peut librement choisir pour son confesseur et directeur spirituel, n'importe lequel des missionnaires.
II y a bien les trente-quatre lois du Cardinal, et les quelques normes explicatives qui rempliraient d peine un demicahier : I'dlave a sa propre chambre et est laisse beaucoup ai
lui-mdme : il doit s'habituera devenir une personne. C'est qu'il
devra un jour Otre prdtre, vivant sa vie de prdtre, soit au milieu
du tumulte des grands centres citadins, soit dans la solitude et
I'isolement d'une petite paroisse montagnarde oit les Lois et devoirs sacerdotauz se trouvent inscrits dans les habitudes de la
vie commenedes ddjd au Collbge, et oi I'Eveque, comme jadis le
Supdrieur, -sera toujours pr6sent dans son ewur.
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Dans la formation 4 la pidtd, nulle recherche de nouteautes,
aulle entrde pour des decotions noucelles, autres que celles voulues et recotmmandes par I'Eglise. Par contre, grand soin d'inculquer l'amour de la liturgie, l'observation exacte des cdrdmonies sacrdes et l'application au chant yrdyorien.
C'est Id, la mdthode de simplicitd en action et le cteur du
jeune &leve s'habitue d battre avec celui de I'Eylise, 4 sentir
arec l'Eylise, s battre A l'unisson accee le cwur du Christ : V
¥ivo
ego, jam non ego, vivit vero in me Christus. ,
FORMATION

INTELLECTUELLE

II en est de meme pour la formation intellectuelle du jeunc
clerc.
Jean-Dominique Romagnosi, dans une de ses lettres aux
Missionnaires.en date du 29 septembre 1821. ecrivait : < Je tiens
i vous declarer une fois encore que j'excepte votre mode d'en.eignement des autres couramment employds, parce que je l'ai
trouv4 vraiment plein et pratiqud avec bonne foi. »
Et don Etienne Bersani, jadis recteur de la paroisse SaintLazare, dans ses -Mmoires historiques i) propos de t'oriyine el
des vicissitudes du Collkye Alberoni, apri's avoir constatd que
cette methode ne fit jamais difaut au College, apostille l'assertion de Romaynosi. ecrivant : o Sans flatter ni critiquer qui que
ce soit. on peut affirmer que les mdrites du Collige ne ddpendent pas uniquement et totalement des seules qualitis des educateurs ni de leurs 6h1ves, mais qu'on doit les attribuer surtout
& la nature et a la constitution de l'Institut. C'est que le fait de
devoir employer trois ans aux 6tudes philosophiques & raison
de tant d'heures d'etudes et de classes par jour, sans pouvoir
nullement employer autrement son temps, dans ces distractions
des ecoles publiques, distractions qui detournent le coeur et I'esprit d'une bonne part des l66ves, d'une serieuse application et
de 'amour des etudes ; le fait de vivre et converser habituellement entre eleves et educateurs, la libert6 de poursuivre les
etudes autant que 'c temps et les capacites des lieves le permettent...... tout ce!a et d'autres circonstances propres A L'Institut et trbs favorables au developpement des facultes naturelles
du personnel enseignant et de leurs dleves, contribuent A ce
que le College soit toujours en mesure de donner une instruction
adaptde & chaque epoque. ,
Afin de comnplter ces si justes observations de Bersani, it
faudrait ajouter qu'au sdrieux et d la profondeur des 4tudes
concourent d'autres circonstances importantes. A savoir : sa richesse matdrielle ct instruments de travail scientifique quasiexceptionnelle pour une Institution privee : ses bibliothbques.
riches de fonds anciens et modernes, d'owrures philosophiques.
thdologiques. littdraires et historiques ; des cabinets de physique, de chimie. d'histoire naturelle, etc. ; avec les vastes possibilits que tout cela procure pour des etudes et recherches dans
tous les secteurs du savoir, aoit pour les professeurs, soit pour
les vIeves les plus diligents et appliques. "
D'autre part, un personnel enseignant qui fut toujours et
au plus haut point c la hauteur de son devoir, et presque toujours illustre par quelque personnalited minente en telle ou
telle autre maticr&., des professeurs qui font de l'enseignement
et des etudes non Ioint une activiti plus ou moins en marge
de leurs journdes et de leur ministere sacerdotal, mais l'oecupation principale do leurs vies. Au reste le commerce intime
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journalierentre proj esscurs el eleces perinet cel echange d'iddes,
res etudes approfondies, qui sont comme la base de la forination culturelle des jeunes, formation serieuse et profonde.
Le Colle#ge Albw.roni posse-de dejd une tradition d'itudes et

de culture si apprcidee et sire qui 'a fait connaitre en Italic et
0 I'dlraniqer, et dont peucent se glorifier le diocese et la ville

de I'laisance. Tradition accrue et renforcee dans les temps modcrgnes et par des publicalions de caste renonmmte, telles la Recue Divus Thomas. ls Monographies du College Alberoni : et
aussi par des
•ernemnents stientifiques soit dans le Coll,'p,
In ;ts'e, Yoit par sa prdsence et participation aux Congres nationta.r cIt intelrnationauj dte theoloyie. philosophic, deriture saintc;
enfin par une Galeric d'ltuwres d'arl qui contribue d former le
qolit artistique, non certes n'ygligeoble dans la formation du
rlerg;.
II est drident fquv dons une atmosphere d'un si haul pres-

lige du sacoir, et dans un climat d'une tradition ddji sdculaiirt
si ribrante d'approbations ct sympathies, taut les educateurs que
Ilurs dieres se sentent spontanement portds i en tirer tous les
arcanltyes possibles, ct tenus 4 en maintenir toujours aussi rice
ct Otecve la splendeur.
Mais je coudrais ajouter une remarque encore plus belle ct
inittressante.Je roudrois cous faire entrecoir l'aime de cette tradition, une dmi qui. )ointe
I'cesprit ct In mnthode dducaticc
rincenticwne, en fait un instrument craiment vital de formation
eccltsiasfique. Et ,/, fait, les Missionnaires, tout en se decouant
arec soin el sericussementia l'elude et a L'enseignement, se soot
tojjours proccup'l.

scion les directices de saint Vincent, dI

ne rien enseigner d'autre que la doctrine de I'Eglise. De minm
que pour la formation spirituelle, ils ne pretendent avoir lea,
propre ;eo!e de spiritualitd, ii en est de meme pour la formation
intellectuelle du cl-ryg pour laquelle its n'ont ni reulent avoir
leur propre eole.

ni

ne prennent parti pour aurune d'elles. lis

ont toujours expose la doctrine Iraditionnelle de l'Eylise et pour
ce qui concerne les questions controcersdes. ils se sont bornds 4t
,.rposer le contenu de chacune des opinions ; is n'ont jamaiddlibirdment pris ptrti pour quelqu'une en particulier ; ils ot!
.uivi saint Thomas. ob,;issant en cela aussi d l'Eglise, et iis loit
fnil d'une [faon m arrcillcuse. en dddiant i ce saint et a so pensee une des meilliares rerues thdologiques et philosophique.:
qui aient jamais exisle. .Vous sacons combien saint Vincent etait
riyoureu.r sur ce noint ; pour lui 'enseignement de I'Eylise sul'fisait ; les ronlror'erses ter sterrent qu' faire perdre du temps ,t
a lIscr on diminurr la cha4rit. Et ses Missionnaires en oat toujours sui'i. et suicent son enscignement, et ils sacent que lt
dlroite formation intellectuelle pour un prdtre doit contribuer
i le rendre assez sarant pour le service de I'Eglise et des dines,
et non i

en faire un (querelleur cain. et inutile pour I'actuel

service sacerdotal.
A propos de l'orthodo.rie de l'enseiynement philosophique
et theoloyique. j'ajouterai que l'Autoriti
ecclesiastique dans des
inspections ordinaires au.Colleye, n'a jamais trouve quelque doctrine censurde ; en outre, jamais
equelque prtdre issu de ce Colliege n'a dcvid de la roie droite de I'Elise, mais que tout au contraire plusieurs se sont distingqus et ont rendu d'appreciables
services a ta morale chretienne et a la thdologie. Et s'il est vrai
que le fait de s'aventurer dans l'examen des nouvelles doctrines
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qui se prdsentent tur le plan de la culture, afin de chercher, si
tile existe, une parcelle de veritM, est signe d'une forte prdparation et de courage ; ce courage n'a pas manque au CollBge ;
mais la prudence et la sagesse de la mdthode vincentienne et de
ses professeurs en a toujours signald les limites infranchissables.
EDUCATION

PASTORALE

Tout le monde soit que la compl&te formation du jeune cleryJ
dans les instituts ecclesiastiques requiert aussi l'initiation pratique au ministbre pastoral. C'est la un point, hWlas ! trop n6ylige en g;dnral dans les seminaires, si bien que le Pape Pie XII
ylorieusement regnant, a cru opportun d'en faire un explicitl'
rappel dans son Encyclique Menti nostrae. Or sus, en ce point
aussi les Missionnaires de tout temps se sont appliques dans ce
College a preparer l'urs 9lves selon les directices de saint Vincent. Durant les dernidres annees au college, lors du triennat de
morale, les moralistes sont appliques a l'enseignement du cat6'chisme aux enfants. a la predication au peuple et a l'assistan?"
des Uarrons dans tls patronages de la paroisse Saint-Lazare.
roisine du College. Dans ce secteur de la formation des jeunes
cleres, les Missionnaires suivent et inculquent i leurs disciples
cette a petite m6thode ,. enseiynec et roulue par saint Vincent.
selon cet enseignement de a simplicit ,,dont nous acons parbl
plus haut. Cette a petite mnethode , par laquelle saint Vincent
coulait que ses Misvionnaires e.rpliquent la parole de Dieu de lMi
,nanierc la plus facile et la plus simple, el done plus accessible
au peuple, s'abstenant totalement de toute forme d'dloquence
grandiloquente et vaine ; cette petite m6thode qui titait tellement chirre 6 saint Vincent qu'il en faisait le sujet frequent dc
ses exhortations aux siens.
Le couronnement de la formation du jeune clergd consiste
en l'acquisitionde l'tsprit et de la mentalitt sacerdotale. je veux
dire cet esprit et cette menlalitd grdee & laquelle le jeune let:itf
a appris & penser, itaimer, iý rirre toujours et partout comme
it sied d un prdtre. Pour inculquer eet esprit et cette mentalite,
aucun enseignement de preceptes ne vaut : it faut que I'dducateur. vrai pretre !ui-mdme, yagne le ceur de ses jeunes Ilvess
par l'dldcation de ses exemples et par l'intimitO de vie de son
commerce : ainsi it s'en suirra insensiblement une graduielle et
constante communication des hautes valeurs sacerdotales du
crur du maitre a celui du irunr clerc.
INaE FAMILLE

Mais voici la mthode educative inspir e par les principes
de la formation vincentincne : le bon cxemple. Voili I'aspcct le
plus beau, le plus suog estif. le plus caracteristiquede la vie an
College. Ici, Missionnaires et Ntudiants vivent une vie de conmmunautd, de famill'. Cc fut lI toujours un principe directif it
unu eoistalant tradition pour les Missiornnires quc de considdrer le Collyge non commne un institut id cs.ronfi
, mnais Jtranger, mais plutot conmsn
lcmir propre institution qu'iis ont aimd,
el aimentt toujours. d'un nwime amour, un mime sacrifice et une
md'me application, dont ils aiment leurs wuvres : j'allais dire
qu'ils l'aiment comme la mcilleure de leurs awuvres. C'est pourquoi ils out toujours pretf gratuitement leur concours et leur

activitd, et ont tonjours feremement repousse toute offre et proposition, surtout de caractere economique ou honorifique qui
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signifierait une separation des etudiants et le d~membrement
d'une famille qui ful toujours unie.
Le seul priciltqe que les Missionnaircs demandent itl'uard
des colliyiens est celui d'dtre d leurs yeux les premiers a douner
le lhn rxemple dons I'obsercance d'une rýgle de vie sacerdotale
plus parfaite. Et c''st ainsi que, dans les limites de cette r'jle,
Missionnaires et d.!ccs pricnt ensemble, se restaurent ensemble,
suicent un commun programme de discipline, d'dtudes et de
pietF.
Acec le mdme soin its obsercent le silence et I'horaire,
obeissent aree le miine empressement i leur commun supdrieur.
Et I'ddification devient dmouvante lorsqu'il arrive qu'un Missionnaire. mimne le plus edndrable par son dye, sa science on son
ei peine admis au CollBge, demande
prestiye, tout comnie I'ele
humblement au Supdrieur la permission de s'absenterd'un erercice en commun, ou bien lui prdsentc ses excuses s'il y arrive en
prend un aspect encore plus chaleureun
retard. Cette intimttf
durant les cacances d'dte d Veano. Ld, souvent, les ddfis des parties de ballon, de tiilard ou de boules mettent en face Missionnaires et colle6iens. Ld aussi des entretiens familiers permettent
tds dchanges de rues durant les promenades du matin ou du
suir.

II est edident que dans une ambiance penetrce d'urbanitd et
de cordialit6, et constamment illuminde ainsi par de beaux
exemples de saintet,' sacerdotale, les eleves apprennent & devenir et a demeurer de trais pretres, bons et zeles.
Et si nous decons.i vrndres Missionnaires, vous dtre reconnaissants de toute votre reuvre de formation, permettez que
nous cous exprimions notre grande reconnaissance, avant tout
pour les bons exemples sacerdotaux que vous nous avez offerts
avec une telle abondance et gen4rositJ, inlassablement constantes.
It est dvident qu'en une telle ambiance se resserrent des
liens entre Missionnaires et edlves, liens qui dureront meme
aprds que ceux-ci auront franchi les portes du College pour
s'egailler dans les champs diocesains du travail apostolique.
Alors encore les Missionnaires les suivront et continueront a les
considerer comme leurs chers 6lives et leur offriront l'hospitalite arec la amme cordialitd avec laquelle its recoivent leurs confreres ; et its les rccevront avec une rive joie lots des rdunions
annuelles pour la fite de saint Vincent.
Et it est clair enfin que dans cette ambiance, parmi les dives mdme de chaque promotion triennale se resserrent les liens
de cette cordialite et de cette fraternite qui les conserveront
unis, mdme lorsque les distances considerables les sdpareront
dans l'espace.
Ce sont Id des souvenirs qui conservent chez le pretre ce
bon esprit, meme jusqu'd un age trbs avancd.
LES FRUITS

Voila quelle a tdila formation donnee au jeune clergd au
Collegio Alberoni durant tout le cours de son existence. On peut
la considerer comme bien rdussie si elle mdrite des louanqes
apr&s deux siecles d'histoire, et si an bout de ce long parcours.
elle ne presente aucun accroc et n'a nullement besoin d'innovations importantes aans le reglement donnd par le Cardinal fondateur et dans la mdthode 6ducative de saint Vincent.
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Si pourtant nous jetons un coup d'awil sur les fruits rfcoltds
'iu cours de ces deur siecies, nous y troucerons un nouveau motif pour en admirer la sagesse et la ftconditd.
Nous sommes de fail en prdsence d'une imposante statistique : vingt-neuf Supdrieurs se sont succcdds dans sa direction ;
trois cent trente et un Missionnaires se sont devoues a l'enseiyuement, a l'assistance de la jeunesse ou aux missions ; mil,'
huit cent cinquanie-six jeunes out edi admis au Collige pour
ctudes triennales ou annuelles ; et parmi ceux-l
mille deux
t
cent trenle-sept ona
t:l conduits jusqu'au sacerdoce. acec unt
considdrable pourcentaqe lsoixante-dix pour cent) difficilement
iyalable. Cent neau out embrassi la vie religieuse dans vingt
communauttes, et parliculierement dans celle de saint Vincent.
En outre, on peut compter six cent soisante-dix-huit cours
d'exercices pour ordinands, uaec quinze mille quatre cent quatre-vinyt-un participants ; quatre-cingt-cinq retraites au cleryg
acec assistance de quatre mille neuf cent trente-huit prdtre-..
Puis il y a un !I'oupe imposant de persomnalitis de tout premier plan, Missionnaires et dldves formis a l'Ecole de I'lnstitution : trois vedques parmi les vangt-neuf Suptrieurs, et seize
auttres edqlues parmi les dlices ; deux serviteurs de Dieu :
FMlix de Andreis et Augustin Chieppi ; une multitude de tre.s
belles figures de pritrcs qui se sont distinyuds au Collge, dans
le diocese et en dehors, pour leur savoir, leur zele sacerdotal, et
la sagesse de lear direction. Leurs noms et leurs actions sont
illustrds dans la publication qui nous a 6td distribude (1).
PERENNIT

ET ACTUAIUTt

.Vous trouvons done dans le College les signes dvidents d'une
citalite qui ne manifeste nulle fatigue ou vieillesse. Deux si&cles d'histoire pesent toujours pour n'importe quelle institution
humaine ; mais pour le College Alberoni il semble que, avec la
grace de Dieu, ces deux siecles renouvellent sa prime jeunesse.
S. E. le Cardinal Prdfet de la Sacree Congregation des Sm•inaires, dans la lettre (nvoyee a l'occasion de cette cedlbration du
bicentenaire, dit : t Une vitalitd si riche qui 6mane de cette
physionomie sp6ciale du College Alberoni dbs son origine, dolt
(1) Mgr Boiardi fait ici allusion a I'61igante plaquette de notre
confrere Giovanni-Felice Rossi, distribude en cette annde jubilaire, et
tout recemment sortie des presses : 11 cardinale Alberoni e i duecento
anni di vita del suo Collegio. L'opuscule, riche en belles et intere:santes planches, est !• tire-a-part de l'article recemment publid dani
le second num6ro du Divus Thomas de 1952, p. 105-165, totalement
consacr4 au Cardinal en ce second cenlenaire de la mort du Cardinal
Jules Alberoni.
En hors-texte, sous le celbbre portrait du Cardinal, dft au pinceau de Mulinaretto, surnom de Giovanni Maria delle Plane (16601745), grave par A. Fritz, la dbdicace du bi-centenaire precise :
JULIO CARDINALI ALBERONI
MUNIFICENTISSIMO COLLEGII FUNDATORI
DE ECCLESIAE UTILITATE STUDIORUMQUE INCREMENTO
OPTIME MERITO
COMMENTARII a DIVUS THOMAS - MODERATORES
GRATO ANIMO
DD.
Sur ce portrait et I'euvre du peintre, voir le travail de Giovanni
Felice Rossi : it Cardinale Alberont e UlMulinaretto, 1938, Piacenza.

4tre ciLýsid-rde
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cornie !a raison profonde de son ddi\rl,,tpe-

cuitAitue la plus belle garantie pour un florissant axe-

11ir. "
C'est cettce inmie citalite que Myr Montini au nom du .saintPere. ddnommine o florissante ,. Cette florissante ' italiW est
aussi la raison de >on adaptation au present ou actualit : actuality qui rrssort ncore mannifesteminnt du document de S. Em.
leV'ardiawl Pizzardo.
II suffit en eff''t de comparer les Lois et la reyleinentation
donnie par le Cardinal Alberoni. avec cette naygnifique tril'tie
sur to formation du Clergy. sacoir Hoerenti animo du BienhCureux Pie X ; Ad catholici Sacerdotii de Pie XS de t'nadre nrdmoire. et Mlenti nostrMe de Pie XII qlorieusement rdynant, et I'on
c',nstulara que le Collige est cntierement ii la page des directives du Soint-Siyee. et qu'il se trouve memne et se maintient toujours ta'acant-ijarde. Et si f'on observe surtout les directliies
tres poussees de Menti Nostre. l'on trouve que plusieurs d'ellces
specialemcet celles relatices d la reylementation des etudes. sint
dejai appliquees au College dis son origine acec les neuf ans
d',:tudes philosophiques et theoloyiques, come crla appanriit
clairement dans le document sus-mentioneu de la Sacric ConJgrd/atfion des Siminaires.

La forwntion donn(e au jeune clergi par le Collyqe, excllente en soi. jamais affaiblie au milieu des vicissitudes historiques au milieu dsquelles le College fut ballote. se cltt won
bout de deur siecles, avec une balance nettement active et fructueuse.

C'est prdciseinent cette formation dont r~vaient les diu r
grands ceaurs, du Cardinal Alberoni et de saint Vincent, lorsqu"
suerencontrant devant la sublimitd de l'iddal sacerdotal. its mirent en commun leurs forces.
C'est un incontestable merite que les Missionnaires de sain'
Vincent aient rdali.d ce reve et cet ideal. Ils ont correspondu ti
la confiance mise en eux par le Cardinal et le Saint ; fideles au r
consignes donnies par le munificent Fondateur, fidiles a la methode Mducative et 6 I'esprit sacerdotal de saint Vincent, ils ont
fail du College le modble des instituts ecclesiastiques que tous
considerent encore pour l'admirer et s'instruire.
Nous vous remercions, vindrds Missionnaires,de votre fidiit d la double consigne. Votre wuvre appartient dea
it I'histoire, avec le College et son admirable fondateur. Vous nous avez
conserve V'euvre magnifique et incomparable du Cardinal Alberoni et son esprit que vous nous acez fait mieux connaitre, ednerer et aimer ; vous nous ave: consercv et nous avez inculqui
dans notre corer I'iddal sacerdotal que concevait saint Vincent
et vous nous avez -rnduainsi participants de votre Famille religieuse mime. Vous acez reudu. selon l'intention du Cardinal.
les plus pricieux services. <<pour la plus grande gloire de Dieu,
pour la conservation et I'extension de la Religion, et pour I'avan-tage de ce caste diocese et de notre Patric. ,
Soyez benis ! Et puissiez-vous continuer encore dans les sijcles a venir votre atucre qui. dans ce glorieux College, que vous
avez servi et honore fidelcment par rotre amour et votre dd.couement, et qui de toute sa grandeur et munificence, au nom
glorieux de son fondateur, cous honore vous-meime ,.
Le 26 juin 1952, au jour anniversaire de la mort du Cardinal
Jules Alberoni, toutes les messes de la chapelle du Collbge sont
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cdedbrtes pour le d,*funt Cardinal commie au jour de ses obseques. La magnitique tombe du Cardinal, au fond de l'6glise, c6te
de I'Evangile, est superbement ornie de lumieres et de fleurs.'
Au milieu de l'6glise se dresse un majestueux catafalque, surmontd de la mitre et du chapeau cardinalice. Au dehors, sur
la porte de I'dglise, donnant sur la Via Emilia, une de ces inscriptions latines dont est prodigue le pays, rappelle le souvenir
de cette mort. marque la gratitude conservee vi\ace au bienfaiteur insigne de cette pepinibre de dignes prktres, et s'aclirve
en une priere pour le ddfunt (I).
A dix heures. l'office des morts est chante par quelque trois
c(ents pretres, puis Mgr Malchiodi c6dlbre pontificalement en
presence du cardinal Massimi qui donne I'absoute. aprns avoir
rappele, en quelques rmots du cceur. la sage et fructueuse fondation de cette illustre maison.
Le soir, en une evocation magistrale, notre confrere M. Pietro Castagnoli, ancien et brillant professeur au Collegio, aujourd'hui directeur des Sorurs de la Province de Sienne. fait revivre
la figure du Cardinal Alberoni. Appuyd sur les etudes que supposent les trois volumes qu'it a consacris i la biographie de
Jules Alberoni. M. Castagnoli. avec flammne, souligne en cet illustre piacentino I'indiscutable amour qu'il conserva fidiemnent aux
lI'Italie aiors fractionnde, et qu'il souhaitait libre et
Farnese,
une. La figure d'Alberoni sort vengde des attaques et des pro(b's que, a Madrid, h Rome ou h Plaisance, lui ont intentds de
tcnaces ennemis. Alberoni demneure un grand cteur, un noble
esprit : malgr6 les estocades que lui ont indvitablemient prodi-udes ses adversaires politiques. De toute rette activit6, de ce
bouillonnement poiitique. demeure et surnage le Collegio Albcro7ni
qui maintient. haut et ferme, le nom et souvenir du Cardinal. fils d'un simple jardinier.
L'exposition albdronienne - la mostra alberoniana,- dOe
principalement aux soins et A I'activit6 de M. G.-F. Rossi, ras.emble et rapproche quelques documents et des manuscrits du
Cardinal (entre autres son famieux testament). Ia bulle de fondation, plusieurs publications scientifiques du Co!legio, etc... Les
visiteurs ne manquent pas et peuvent s'ddifier sur le culte que
l'on conserve ici. fort justement, h !'enfant de Plaisance.
Le 27 juin. dernier jour du triduum, est arriv le Tres Honord PNre Slattery. qui celdbre la me.ase de communion gdenrale,
1)

Altero elapso saecuto

ab Eminentissimi S.R.E. Cardinalis
JulMi Alberoni

obitu
Collegii S. Lazari moderatores alumnique omnes
Amplissimi Fundaloris beneficii memores
una cum innumerls fere fidelibus
Quorum utilitati dignus Christi sacerdos
Per optimos pastores
Summo studio consulere voluit
Tibi

Domine lesu Christe rex gloriae
Preces supplicationesque grato animo offerunt
meritam justorum vitam
it illi
MItoderatoribus alimnisque defunctis praemium

Ejus autem Instituto
Alia in saecula tuam sanctam benedictionem
Propitius largiri digneris
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on !'on renmaque JIe nomibreuses cornettes accourues des maii-,s de la ville.
A la grand'messe, cel6bree par .Mgr Boiardi, le PIre Agostino
GcUnelli, recteur inagnilique de I'Universite catholique de Mi-.
lan, parle assis. \u ses infirmitCs. L'illustre Franciscain glorifie nublement et ia figure et l'euvre du Cardinal Alberoni :
hienfaiteur de I'ltalie et de FEglise. II rappelle que, aujourd'hui, en face du Coll~ge et annexe de I'Universit6 de Milan, Ja
Facultd agronomique (I'Ayraria) est en voie d'achievement. Cette
institution sera un prolongement magnifique de I'teuvre d'Alberoni. dont le nom figure nettement en tete des bienfaiteurs de
ce nouveau fleuron de I'Universilt eatholique de Milan. En effet,
batie sur les propri3tes du Collbee, FAyraria s'afirme comme
une marque tangible de cette adaptation intelligente et adroite
que :onserveut et ;anifestent los administrateurs de ia , riche ,)fondation alberonienne.
Le Te Deunm tinal traduisit les indvitables sentinientS de
gratitude pour ces deux cents ans d'activitds et de bienfaits.
Dans la soirre du 27. le Trrýs Honor6 Pere, qui a visit', les
iaiisons des Filles de la Charit6 de Plaisance, peut enfin recevoir
les hommrnages et la gratitude des 6leves et professeurs du follege. Une adresse en anglais rappelle au Pere Slattery que.
jadis. avant d'aller dvangeliser les terres de la Louisiane. v•cnt
en cette maison Felice de Andreis. saint Prktre de la Mission.
In autre coimoliment, lu par Alfio Giorgi, clere de la \lission. interprite La joie de tous de recevoir enfin la prenjiire
visite du successeur de saint Vincent. A son tour, le Superieur
de la maison, M. Line Ciccone, remercia la Piovidence qui. aans
ce bi-centenaire, a mnaggp au Collegio une lettre du Saint-I're,
la presence do Cardinal Massimi, et tout ensemble le representant de saint Vincent lui-meme. Puisse la maison, par l'intercession de notre bienheureux Pere, recevoir en abondance les
graces necessaires pour continuer les glorieuses traditions de
vertu ei de savoir, transmises par des genBrations de confreres...
A ces mots fort aimables, le Tres Honor6 Pere rdpondit en
latin, soulignant la joie de cette visite et marquant la ndcessitl
de la pidtd et de 1'dtude pour correspondre aux dons et exigences de la vocation sacerdotale. Puissent nos prieres, nos efforts.
et Pintercession de saint Vincent obtenir et r6aliser que, dans
cette ceuvre, se continue et s'accentue le bien qui attestent noblement ces deux sicles d'histoire.
Sur ces mots paternels, une visite aux amples jardins permit de prendre deux photographies : tout le College d'abord.
puis la Communautd de la Mission.
Le jour suivant, le Tres Honord Pere Slattery, laissant un
agreable et fructueux souvenir de sa cordialitd, rejoignait Paris
et ses multiples occupations.
28 juin. - Dans le quartier populeux de la ViUette, au nord
de Paris, les Filles de la Charit6 c#1ebrent en ce jour le centenaire d'une vivante mission de Charit6 de la Capitale. Quelques
lignes dvoquent cette longue suite de ddvouements obscurs et
gen6reux. De tels anniversaires justifient de semblables tableaux
d'ensemble a au service de la Charit6 ).
L'dtablissement des Filles de la Charitd remonte exactement
au 28 juin 1852. M. I'abbd Cheque, cure de la ViUette et les Dames de la Charitd de l'tEuvre de Sainte-Genevieve, instaUaient
trois Smurs dans une maison de louage, 22, rue de Joinville,
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Glulio Cardinal ALBERONI
n6 & Piacenza, 21 mai 1664
ordonnO pritre le 17 decembre 1689
attach & la suite du gdn'd'al Venddme (1702-1712)
primier minisire d'Espagne '1714-5 d6cembre 1719)
nunmm Cardinal 12 juillet 1717
sacr Evque de Malaga a Rome (10 novembre 1725)
mort a Piacenza, 26 juin 1752
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( pour faire la viscte des malades A domicile et tenir une petite
pharmacie ).
Les Swurs se rendirent d'abord a la mairie oi elles ne troutvrent que l'adjoint du maire ; puis prdceddes de M. Etienne,
leur Superieur yendral, et de la Mere Montcellet, leur Supirieure
generale, elles se rendirent a l'dglise, ohi u en leur honneur, on
alluma tons les cierges et oi on donna la benAdiction du Trbs
Saint Sacrement. Apres une allocution de M. le Curt, on les conduisit processionnellement rue de Joinville, d travers champs,
pour ainsi dire, car I'espace qu'elles avaient d parcourir etatt
presque desert et meme pas pave. a
Au debut, la Supdrieure, S<eur Pouillaude et une Swur parcouraicnt le quartier en s'informant s'il n'y avait pas de malades dans les maisons ; 'autre. Swur Marie, dont la n
maoire est
restle en vdndration, itait chargde de la cuisine et des travaut
d'intbrieur.Quel int&rieur ! tout etait prdtd : chaises, tables, ustensiles de cuisine... et un beau matin le propridtaire vint reprendre ce qui lui appartenait ; et le logis resta vide !...
En 1856, le Bureau de bienfaisance demanda les Sours pour
son service et les installa dans une maison de secours, rue Jomard. Alors, les aeuvres commencerent a surgir avec Swur Dumatray qui avait succjdd a ma Scur Pouillaude, dicedde. En
1856 aussi, s'dtablit rue Jomard I'asile communal confi4 aux
Sw urs.

En 1858. une pauvre mere de famille assistee par l'cuvre
des Paufres Malades, installde rdeemment sur la Paroisse par
.3. Etienne, confiait en mourant sa petite fille d la Seur qui la
visitait. Reque d la Maison des Swurs, comme I'enfant du Bon
Dieu. elle apprit, auprbs de Sceur Marie, a travailler et a prier.
Mais le lit et la place manquaient ; aussi, chaque soir, elle recevait I'hospitalitd dune voisine charitable, Mine Droitecourt.
qui, ayant donnd son fils a saint Vincent, se rangea elle-nmme au
nombre de ses filles. L'orphelinat dtait fondd .
Lorsque Soeur Marie parcourait le quartier, 4grenant sans
cesse son chapelet, ron cwur s'apitoyait a la vue de tant d'enfants ignorant jusqu'au nomr du Bon Dieu !... Chaque jour, elle
commenca & reunir les fillettes ; elle les conduisait d la paroisse,
et leur apprenait le catdchisme ; ce n'dtait pas assez, une dcole
s'imposait, mais on n'avait ni local ni argent '... La Providence
vint a son aide.
Au 78, quai de la Loire, une boutique de marchand de vins
se trouvait vide ; le local fut gratuitement octroyd par l'impdratrice Eugenie pour un an. Ensuite, it fallut payer un loyer de
800 francs par an... et trouver 600 francs pour le traitement annuel de la sous-maitresse !
Dans cette boutique, l'dcole devint vite populaire : elle recevait toutes les enfants - qu'on jugeait trop simples pour les
dcoles dites a aristocratiques,, - d qui on disait : " Vous n'dtes
pas pour nous, allez trouver Scur Marie ! a Ssur Marie les peignait, les revetait d'un uniforme : longue blouse bleue, avec,
pour les jours de fites carillonndes, un collet de laine tricotde et
un petit bonnet de tulle et de rubans... A la classe de Sceur Marie, on apprenait surtout le travail manuel, on recevait des notions d'ordre, de a science u et de religion. De 7 heures & 8 heures du soir, on recevait les enfants qui ne pouvaient dtre en
classe. Dbs l'annte suivante, soixante-douze purent faire lear
premiere communion. J'avais quelquefois des pensaes de va-
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nite, avouait naivement Swur Marie, lorsqu'au cat6chisme, j'entendais dire par les institutrices : , Ces enfants-ld se tiennent
mieux que les n6tres. ,
Tel etait I'Etat des euvres d la Villette quand arriverent simultanement Siur Birot, qui venait de passer treize ans d l'hospice Leprince, et renait rempiacer Swur Dumartray, et Spwur
Payen, connue d'abord, comme compayne, sous le nom de Saur
Stdphanie.
En 1865. le materiel des Swurs ne s'vtait gqure accru : l'unique chaise d l'usage de chacune se transportait successivement
dans toutes les pikces de la maison, mais l'amour de Dieu faisait
tout supporter arec joie.
Ma Sorur Birot donna an premier et vigoureux essor aux
teuvres.
La classe du quai de la Loire s'dtait rapidement augmentee ; ii y avait maintenant une centaine d'enfants et le local
6tait insuffisant. Ma Swur Birot apprit qu'au 146 de la rue de
Crimne, une ancienne fabrique de bougies etait sur le point de
decenir une synagogue. Elle sollicita en hdte de ses superieurs
I'autorisationd'acheter l'imnmeuble ; et de concert avee M. Camhier, le saint et ardent cure de la Villette, elle conclut le marchd.
La classe de Swur Marie y fut transfer6e et doublde, et en 1866,
on ouvrait la troisieme classe.
A la premiere orpheline reque en 1858, s'en 6taient ajouti
d'autres. Il n'y avait pourtant ni place pour les loger, ni ressources pour les dlever, mais que seraient devenueses es pauvres enfants que la mort de leurs parents laissaient dans un complet
isolement ? Elles avaient pour local un grenier oit la pluie et .la
neige tombaient sur les lits, une cave pour rdfectoire, et dans In
journe., elles travaillaientsons un escalier proche de la cuisine
oil Swur Marie surceillait a la fois le maigre repas et le travail
des jeunes ouvrieres. 11 fallait absolument rehausser l'immeuble
de deux itages pour installer les enfants, et pour cette tdche.
ma Swur Birot compta beaucoup plus sur Dieu que sur les appuis humains. Un matin, Swurs et enfants se mirent en route.
d pied et en silence, pour aller demander a Notre-Dame des Anges In rdussite de l'Vntreprise. Elles partirent,recitant le chapelet, et apres quelques lieues, la petite troupe arriva an but :
mais quelle deception ! le sanctuaire 4tait fermd ! Les pelerines redoublent de ferveur, s'agenouillent dans 'herbe, supplient
leur Bonne Mere, rt ma Sceur Birot, avant de se retirer, ecrit
sur les murs de la chapelle : c Bonne Mere du ciel, ii nous faut
nos deux Jtages !... , La Sainte Vierge ne pouvait rester insensible d tant de foi... Et en 1867, les ressources arriverent : les
etages furent construits ; un abri convenable, mis a la disposition des orphelines, toujours plus nombreuses, fut parfaitement
organisd.
Ce fut alors le tour de la Creche qu'on installa pour rdpondre aux besoins de tant de meres de famille travaillant dans les
fabriques ou les usines du quartier et qui devaient laisser sans
surveillance beaucoup de tout-petits. Une dame de charitd, insigne bienfaitrice, s'offrit a subvenir aux frais de l'iEuvre, et la
Creche Sainte-Eugenie fut ouverte le 1" mai 1868, le jour mime
de I'autorisation prdfectorale accordde pour quarante enfants de
quinze jours d trois ans.
La pharmacie du Bureau de bienfaisance fonctionnait aussi
intensement : ii fallait servir et prdparer d'abord de quatrevingts d cent ordonnances par jour. Le
vIuichet ne s'ouvrait pas
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uniquement pour delivrer petits pots de pommude ou flacons de
rcmedes ; on y venait souvent encore pour y demander les conseils on recevoir les consolations de Seur St6phanie, loujours
tris dcoutie de ses malades.
Le dimanche etait le jour des patronages et des reunions
d'Enfants de Marie iit la pidtd communicative et l'amour du devoir de Sceur Sitphanie formaient avec tant de succes les jeunes
filles d'alors.
Les douloureuses annees 1870-1871 allaient 'nodifier la
forme du devouement des Swurs, sans leur faire abandonner.
certes, le soin qu'elles avaicnt de toutes les miseres.
Dans le local'des classes, fonctionna un fourneau &conomique. trois autres furent installes rue Jomard, rue du Departeiment et aux Abattirs. Les portions 6taient distribudes par
milliers, malgre les Ntranyes menus dits aux circonstances : on
n'y consommait que de la viande de cheval et, certains jours, des
rats...
Trois ambulances avaient aussi Wt d;tablies dans le quartier : notamment dans la chapelle des catechismies.
Durant la Commune, Sweur Marie et Swur Eulalie furent invitdes d expliquer aux t citoyennes , qui decaient prendre It:
suite de leur labeur au fourneau du a, Dpartemcnt ) le fonctionnement de ce fourneau en travaillant une journee avec elles.
Les orphelines durent ,racuerleur Maison. On icur avait troure
un abri d... Pantin ! puis e' Reims. Les Sweurs se partagbrent entre Reinis et le Quesnoy. La reunion ne fut possible qu'en juin
1871. mais au retour on trouca la maison compldtement vide :
tout acait &t6 pillet
c, dans les caves de la pharmacie par exemple, tons les robineis des tonneaux ayant eti oucerts, le via ct
I'huile se melangcaient acec les sirops et diffdrents mddica,Ments.
Au retour des Saurs, le calme n'&tant pas encore tout a fait
rtiabli. aidees par le devoud M. Cambier, les Filles de la Charite s'assurerent ',cquisition de la Maison de Mareuil, prbs de
Mfeaux, of les orphelines purent a la fois itre en stcuritd et proliter de la campa'ne. Mareuil est toujours la a colonie a des
jeunes de la paroisse.
Le 15 octobre 1871. ma Stour Birot est rappelde par sa communautd et Sceur Stdphanic la remplace, commenaant un long
bail de quaranteet un ans, malgri plusieurs nominations ti d'autres postes qui ne furent point suivies d'effet.
Ma Seur Payen (Seur Stdphanie) avait le don de commandement.
Les (Euvres qui avaient repris un essor nouveau aprbs les
douloureuses anndes 1870 et 1871, ficondles par le sang des
martyrs de la Commune, furent, une fois encore, entravdes et
modifi6es par les laicisations de 1880. Un asile avait cependant
pu etre ouvert au 14i, rue de Crimde, et pour permettre les 6bats
des tout-petits des neux nouvelles classes, on avait loud un vaste
champ, passage Th-onville, an prix de I franc par jour !
La laicisation commenCa par l'Asile communal. Elle fit
craindre l'expulsion des orphelines. Pour parer d pareille eventualitd, ma Sceur Payen, grice d un divoud bienfaiteur, reussit
d acheter l'ancienne mairie du 19*, en pleine pdriode de laicisation !... Et tout en restant encore d la Maison de secours (appellation de 1'epoque de nos dispensaires actuels) la Communaute s'dtablit dans 'ancienne mairie. Le nouvel immeuble ser-
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rit d'abord de classe el de logement i soixante-quinze Filles de
la Charite renues y prdparer, sous la direction de ma Swur labran, le brecet les vutorisant i faire la classe. Ileureuse et tres
opportune initiatice que cette acquisition car, en 1887, le conseil municipal laicisa toutes les awuisons de secours. Ccllc de !a
Vil'lete fut ferinde le 31 dicembre.
MJa Swaur PI'aqn decida alors la construction d'une .lMaisou
qui ruitirait a la jois 'orphelinat et la maison de secours en
rasteimaison de charitd. Un bienfaileur insigne du quarti,-r
s'inscvrriit pour 90.000 francs en tdtc d'une souscription lan'-.
a cet effet ; les traraux cite courerts par des dons gdndreu.r permirent unc construrtion rapide que le 11 juin 1888 Mgr Richard
cenait btnir soennillement.
La t, Maisun de Charitd

,. reconnue sons le nom d'Orpheli-

nat. i:lait autoris&e par decret du 22 mai 1888.
L'Orphclinat
t fut
lwucre de predilection de ma Suur I'ayri•
qui eut pour ses crphelines. avec toutes les ddlicatesses, une
tcndresse de mere.
Le 29 fecrier 18s0. pour elles encore, et les Enfants de Matrie imarides, on itablissait I'Association des MIres chre~ienn-s.
Les Dalmes de la Charite acaient dedj at cette depoque quarante
familles en charye aurquelles elles procuraient chaque semaiwe
des secours.

L'Eurre du Vestiaire, des 1888, distribuait linge et Vet•ments au. famiillies dircessiteuses.
La Charith mnternelle octroyait layette et linge aux meires
dei quatre enfants et plus.
L'TEurre des Meres de famille remplissait la mmie r6le auprIs dirs mieres de deu.r et trois enfants.
L'tEucre des Faubourys donnait des vetements aux enfants
pauvres frdquentant rd.ulierement l'dcole.
Une euvre spkiale fut fondee pour les cinq mille Italieis
disperses sur le territoire paroissial. Ils avaient leur chapelle
particulibre et des predicateurs italiens.
La creche, elle aussi, fut transformde et atnliorde en 1900
et devint le moddle des crBches de Paris.
Les (Euvres de jeunesse se developpaient parallelement aux
ieucres de charitd. De trois classes en 1870 on passait hukit
classes en 1880.
En 1883. on achetait un nouveau terrain pour construire ua
praau ; ii y avait unze classes et sept cent cinquante-trois enfants.
En juin 1897, une gendreuse donatrice prend charge d'une
deuxieme dcole comprenant neuf classes dans le pavilion SainteMarguerite, beni solennellement par Mgr Richard, le 17 f[vrier
1898.
En 1894, le 6 novembre, on avait qgalement bdni, sans edrdmonie, la grande chapelle actuelle qu'on doit encore it ma
Scur Payen.
Cette grande chapelle 6tait devenue bien n6cessaire pour
recevoir les nombreuses enfants du Patronage et de I'Association des Enfants le Marie. On comptait lors du cinquantenaire
de I'Association, le 8 novembre 1908, douze cents jeunes filles
ayant portd le titre d'Enfants de Marie et soixante donnees a
Dieu dans diffdrents ordres religieux.
Tout semblait bien installd, bien lancd, un labeur immense
avait etd rdalise et... tout allait dire atteint et ddtruit par la loi

des fermetures de 19113. C'est le 17 septembre 1907 que l'cco(e de
In Viliette fut attei'lne ! Des quarante-deux Steurs que comptait
u ce moment la mai.ion, donze partirent en quelques jours.
L'asile lui-mime fut fcrm6e.
SLa creche suicit, puis le fourneau ; on ne rouvrirait la crec(he que le 18 mars !913. en la reinstallantdans le seul local autoris4 : le pavillon Sainte-Marguerite.
Pour utiliser Ies classes on fonda les ouvroirs externes de
lingerie et de confection, et les ateliers de broderie sur ,mnticrs

et de plumes.
On devint plus ltroitement les auriliairesdu clery6 -pourles
catechismes et les enfants venaient plus fidlement et plus
nombreuses au patronage. oit les petites orphelines leur cdaient
la place, dans I'immeuble du 160, allant elles-memes en promenade an dehors les dimanches et jours de conge.
Le 22 decemire 1913. Swur Payen retournait aupres du
Bon Dieu. chargee dc mnirites. apres une longue vie toute de djroucement, regrettle de tous, de ses compagnes, du clergd, des
Paucres et des familles de la Villette.
Les teucres qu'elle avait fondees. lransformnes et restaur"'es n'allaient pas .%ouffrir de son depart ; sentant ses forces
diminuer, elle acait demandO a sa Communaut6, des jancier
1913. une assistante pour la seconder. Fort heureuseinent ce fut
son Assistante qui prit la direction de la maison. Douce de rares
qualites de prudence, de clairvoyance, d'une ime ardente et toute
devounI: aux Paurres, ma Swur Champetier de Ribes, qui avait
en le bonheur de faire son postulat d la Villette. ct avait si fort
apprecit ma Stwur Payen. etait bien la digne continuatrice d- si
dcranciere.
Elle n'eut que six mois d'erercice de ses nourclles fonctions
ei passer dans une atmosphere normale et aussit6t Ies trcneimenats
de 1914 la iancaicnt 4i son tour dans l'organisationd'mtrres de
.ue-rre et I'adaptation de celles ddjd existantes.
declaration de
da guerre l'ouverCG fut dWs le lendemain de
tare de deux fourneaux, rue L.on-Giraud et rue de Tanger. pour
calner une portion de la population particulierementagitde...
CP fut ensuite l'ouverture d'une garderie qui, tout pronidentiellement allait permettre le retablissement de l'asile ferme
en 1907. Elle s'ourrit d'une mnaniere particulijre; une femrme se
disant cnvoyde par In mairie pour travailler a la garderie vint
s'offrir a ma Seur Ribes qui. surprise - car it n'y avait aucune
Ijarderie - icrit aussit6t i M. le Maire pour le prier de lui confirmer I'envoi de la personne qui se prtsentait 6 elle et... lui
'fneander I'autorisciion d'ouverture... la rdponse fut donn6e immndiatement sur l llettre meme de la Sup6rieure : , Je n'ai
enroyE personne vers vous, mais si vous le desirez vous pouvez
ourrir la garderie demand6e... n
La garderie Ctait bien nacessaire pour permettre au.r mamans. employees aux confections de guerre, de se livrer plus
tranquillement a ivur tdche.
On distribuait du travail d environ cent cinquante femmes,
soit a domicile, soit en atelier. Les ouvroirs centralisaient l'ouvrage.pour 6viter anx ouerieres les diplacements onereux. Elles
n'hcsitaient pas cependant malgrA les soucis de I'heure a suivre
les retraites que les Steurs de l'ipoque avaient la consolation de
leur faire donner et oil on comptait jusqu'd quatre-vingts retraitantes.
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Bcaucoup de ermmes jurent des le debyt de la yucrrre de
191.-1918, appcldes d travailler dans les industries. II fallait
pour diminuer lev pcrtes de temps ct augmenter la prodtclion,
assurer les repas de nmidi proches du travail.
die
(Eurres
i
C'est pour ces Iracailleusesqu'on oryanisa les
Bonne
cetles repas 4' bon compte des a midinettes ,. La
Midi
Mere , y prenait son jour de distribution et les , clientes, appriciaientparquelque deux cents femmes et jeunes filles ticuliierment ce jour : les plus observatrices - a moins que ce
ne fit les plus affamdes - acaient rcmarqud que le jour oa la
Bonne .Mlre servait, les portions etaient plus.copieuses ; 'on
, Hier, c'etait la
eatendait ensuile de saroureuses r6flezions a T'as pas vu
!rande Sirur qui itait 14, on en avait plus ! , o Naon, d quoi tu l'as vu, tot.
qu'hier c'etait la Patronne ?
, Pas besoin de galon ! t'as pas:
elle n'arait pas de golon i , eest la Sarur qui fait toujours la priere, qa se comprend !"
: c'u
A ces c (Euvres de Midi n - faisant le pendant des 1 Equipes Sociales , qui s'occupaient des ourriers - des pritres ,uninents. eloquents et dCteoaes, des jeunes filles de la SociCte apportalent des distractions saines, des seances rcrdatives, des lectures ayreables ct faisaient des conferences littiraires ou religieuses. Faut-il citer des noms ? II y en aurait beaucoup it nommer, mais on ne pent passer sous silence les visites frequentes rt
si yotitees de M1.I'abb# Delouvrier, le divouement si constant de
Mile Odette de Hautecloque...
En 1917 les ourroirs se multiplient : deux industriels lit
Nord viennent offrir d'acheter des machines i tricoter qui sont
en danyer de rIquisition. 11s assurent un travail regulzer, Icur
clienteie ctant situde dans le Centre et le Midi de la France. Ma
Steur Ribes n'h6site pas une seconde. Accepter, n'est-ce pas procurer du travail snr a des meres de famille, seules encore an
foyer ? En les soutenant par le travail tes Seurs pourront plus
facilement les rapprocher du Bon Dieu.
C'est ainsi que aeux ouvroirs de tricot fonctionnent, I'un ,
Saint-Flour, oh s'.taient retirees des le ddbut quelques Seur.,
et les orphelines, Pt l'autre rue de Crimee.
Les bombardements troublaient, hAlas ! trop frequemment
I'ourrage. Its nc troublaient jamais. quelle que [ft l'heure i hoquclle its s'anoonaient Mgr Roeder, alors M. I'abbi Roeder :
minýe au milieu de la nuit, ai premier coup, it sonnait au 161 :
il arrivait avec les Saintes Especes prises rapidement i l'dglis,.
et les metlait a l'abri dans la cave... L'une des caves, soigneusement cntretenu', tendue de drops blancs servait de chapell"
improrisee. et asszes frtquemment, lorsqu'on devait attendrr
dans le sous-sol aprivs minuit, on c6lbrait la sainte messe, ld :
une messe qui dve!iait I'idte des catacombes et des premieres
persecutions...
D'autres t clients , occupaient encore les Seurs durant
cette periode de gucrre ; entre autres les a clochards , devenus plus nombreux ei constituant a certaines heures une veritnble petite arm6e oryanisee mais pacifique... Durant quatre ann6es i la Bonne Mere n lIur fit le catichisme et leur donunf.
mais oui, parfaitement ! des lecons de savoir-vivre... Longtemps,
elle put penser que son ddvouement risquait fort d'etre inutile.
Elle fut persuadee du contraire, un jour, ol presque sommis d,'
lire nettement le mot qui devait sortir de leurs bouches apri's
tant de repas servis gratuitement au fourneau ot ils itaient re-
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,us apres leur heure d'ilstruction rcliyieuse, elle eut cette consolante reponse : , Ma Mdre, bien stir, it faut dire merci et ajouter que si nous na'acons pas ete refus et si bien compris ici, on
en aurail retrourc plus d'un dans te canal !... . ,
Les clochards frisaient rdyuliirement leur retraite pascale,
its acaient 4 la chapelle du 160 leur messe dominicale, celebrde
lonytemps par un prttre de Saint-Lazare, cenant specialement
pour eux d la Villette.
On catlchisait cinsi les cieux ; on rendait au-ssi les jeunes
dcadts, e la tite un peu chaude, aux manmans, inquittes de lear
dpart claudestin... A Senlis et ailleurs arricaientdes tMligramires de la Bonne M're annourant aux families te retour d'enfants
prodiyues trop jeunes pour ctre soldats, et qui tentds par la
grande ville, auraient peri, moralement et mat'riellement...
Swur Henriette avait alors pour office la visite des soldats
blessds de I'hipital Andral, du bastion 29, et surtout de ClaudeBernard. Son tact et sa tdnacitC de Bretonne aidant. elle sut si
bien faire aupres des autoritis d'alors qu'elle obtint d'abord l'entrde permanente aupres de ses nouceaux enfants a d condition
qu'elle ne soit pas I'occasion d'une distribution d'objets de
pidtd ,, puis, petit a petit, une armoire pour deposer les lectures
de ses soldats, les paquets de tabac, les gdteries et les vdtements
qu'elle leur destinait, pour aboutir enfin... non sans peine... 4 son
plus ardent desir
l'affectation d'une des salles de I'h4pital
comme chapelle et l'installationa demcure de la Sainte RMserve.
Les (Euvres de Jeunesse ne chdmaient pas non plus ? C'est
la periode des catrchisme.s nombreux parce que beaucoup de
families en contart avec les Swurs nombreuses encore 6taient plus facilement rapprochies de la paroisse ; on comptait deux cent quarante ei deux cent quatre-vingts fillettes aux
premieres communions, plus de cinq cents au patronage, et plus
de deux cents Enfants de Marie. Elles 6taient confides d M. Edmond Crapez, Lazariste, neveu de la Bonne Mere Payen, qui eut
la joie de passer 4i M. I'abbd Soutif un groupe homoy·ne et fervent.
Pour les (Euvres de Jeunesse on instituait aussi en 1924
l'YEuvre du Trousseou.
En 1926, les cours d'anglais, de coupe, de dessin, de CroixRouge, etc...
Et I'on partait en colonie de vacances des 1920, dans I'llede-France, en Normandie, en Bretagne, en Vendee, en Touraine.
avant de se fixer en Aucergne, d Saint-Saturnin.
La
aBonne MIre o pour assurer cette superbe tdche dtait
parfaitement secondee par une assistante aussi d6licatement ddroude qu'affectueusemnent comprehensive de l'appui t donner 4
sa chore Supdrieure. Toutes deux etaient faites pour se comprendre et se complter. C'est ce qui valut d la chdre maison de
la Villette une coatinuitd parfaite dans la direction des (Euvres, lorsque ma S'eur Champetier de Ribes fut appelde, par (a
communautd, d diriger la maison de Reuilly.
Ma Sweur Chapot, qui lui succda en 1927, n'eut pas 4 apprendre d connaitre le milieu dans lequel elle allait se dWvouer.
ille le connaissait el y 4tait profonddment aimde des enfants et
ties familles. Aussi clle allait continuer le rayonnement qu'exer'Wait la cornette sons la direction d'un clergd toujours plus bienreillant pour tout ce qui touchait le 160 ! Le 160 ,c travaillait
d'ailleurs pas pour lui, mais bien pour les ,tuvresde la paroisse
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et on s'efforcait 2n toutes circonstances de prtEenir les besuins
de ehaque rige pour pernettre au clergd une pendtration toujours plus grande et qui se faisait de plus en plus difficile arrr.
les annees.

Un peu plus lard entre 1932 et 1935, c'est ma Swur Chapct
qui sera appelde par les cvux de toute la Communautd a In
charge d'Officiere ne la Compagnie des Filles de la Charit et
c'est ma Steur Berioult, depuis douze ans a la Villette. qui en
prendra la direction jusqu'au retour de ma S·ur Chapot.
Durant cet int-rim, comme apres, les ouvroirs externes et
internes rue de Crimee et rue Ldon-Giraud sont toujours florissants, I'orphelinat est constamment au complet avec ses cent
vinyts pensionnaircs de six d vingt ans ; le foyer n'a jamais une
place racante. les eat6chismes sont toujours tres fidelement suivis ; les patronages modernists, transformrs. comptent toujours
plus de fillettes el Ies Enfants de Marie, se devouant ddjd largement aupris de leurs jeunes compagnes du dehors, font de nombreuses et superbes sorties . les jours de proiession - alors en
honneur - c'est une tres longue file qui oblige a un itineraire
special pour que le ddveloppement des participantes soit possible... La Bonne Mere Chapot, en fonction i la rue du Bac, exprim,:ra arec emnotion le grand sacrifice que represente pour ellf
I'impossibilite dans faquelle elle est alors de voir difiler a ses ,
enfants un jour du Saint-Rosaire, et parlera arec chaleur it une
Swpur venue lui rendre visite, de la vitalit des (Euvres de Jeunesse de sa " chore Villette

".

Le foyer restera toujours aussi viant, aussi cormplet.
En 1934. on fondera la premiere section Jociste de la Paroisse.

La 32e riunie plus tard d la 39* Paris,constituent la premidre
compagnie de Guides, la Compagnie Archange Saint-RaphaNl.
Elle a pris naissance chez les Saurs.
A cette 4poque aussi (1934-1935), le patronage Jeanne-d'Arc
passe de la rue de Flandre i la rue Curial et se reunit i celut
de la rue de Crimde le jour oi le home Sainte-Elisabeth est utilisd romme presbytere.
Une fois encore, la guerre va, h"las ! interrompre ces actirifts qui paraissent une apogee dans l'histoire du 160. Et une
fois encore, it faudr% transformer et adapter les wcuvres aux ndcessitds de I'heure ?
On rdtablit. rue de Crimde, le Fourneau fermr
en 1930.
Durant la guerre de 1914-1918, grtce a une demande discritement adress.e par les soins de ma Swur Ribes et de
Mme Hlnouard an cardinal Richard, les << Fourneaux n avaient
6ti libdralement npprovisionnds par les soins de l'Archervch&,
non seulement i la Villette mais encore dans toutes les organisations similaires du diocese tenues par des communautis -"ligieuses. En 1939. et durant les annaes suivantes, ce sera le Secours National qui approvisionneraet permettra leur fonetionnement intensif jusqu'en 1945.
Au dispensaire,cc sera la distributiondu lait pour les nourrissons, les malades, les cieillards, et... les autres, suivant les
quantitis que l'occupant daignait laisser i la disposition de nl
population.
Le goifter des mires viendra bientdt s'ajouter a la distribution du lait.
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Rue de l'Ourcq, i l''cole des yarcons, deux Swurs serciront
durant l'exode jusqu'a dcux mille soupes par jour aux refugids

de passage i Paris.
Au stand de t'arenue Jean-Jaurbs on fera des distributions
de retements et de nourriture & d'autres refuyits.
On participe ait poste de sccours installW 90, rue de Flaudrr.
On commente,
decs cours de Croix-Rouye, cours de seconristes.
On sert a d'accueil , desiygn par la police.
On reprend lev oucroirs de guerre pour la confection de
chiemises et de crarates pour I'armee.
11 y aura aussi un oucroir de tricots de guerre qui donnera
du tracail pendant cinq ans aux
,reues de guerre. et aux fernrues et meres de prisoinnierset qui emploiera jusqu'nt cent cingtcinq ouvriUres .'...

Combien on dCplorera plus tard, en 1950, que les lois fiscales obliyent d la suppression des oucroirs de tricot qui rendirent taut de services. Dijd, en 1945. la fenneture des ouvroirs
de lingerie impossibles a maintenir d cause de la multiplicitd de
Irofesseurs exiygs ,ar
les nouveaux ddcrets s'dtait imposde :...
L'Orphelinat vubira la cousdquence de ces suppressions
atpris 1940, on ne troucera plus que cinquante enfants toutes
d',qie scolaire.
En pleine gu:rre la Villette changera de nouveau officielle-rant de direction. Ma Suur Chapot est appel&e rue du Bac pour
reim'placer ma Swur Ribes dans les fonctions d'Assistante generale de la Compag!ie des Filles de la CharitO.
En fait on s'apercecra d peine de ce chantement .' II y a une
tlle harmonie dans la maniere d'agir des deux , Bonnes Mer)s ,,. un tel attachement, une telle meme intelligence des enfants, des families. du Paurre !... C'est qu'il y a aussi le meme

ardent amour de Dieu et le inmce besoin de se donner, de s'oublier. de rdconforter les autres qu'adoptent tout naturellement
les Swurs qui les -'ntourent de respectueuse sounmission, et sont
dýlicieusement unis entre elles. ricalisant de dirouemcnt aui,res de leurs Paucrcs.
Les bouleversemients procoquts par les evenements de 1939
• 1944 ne permettcilt plus cette fois les reprises d'activitis rýaiisees en 1872 et 1918...

Est-ce ' dlire ,:.'ani 160 la besogne ait diminut, ou que les
articites sont moindre' ? Nous ne le pensons pas.
Ma Sa'ur Bayoud s'est efforc;e, aprbs le depart de la Bonne
HIre. de continuer son *ueuvre.
L'orphelinat garde son esprit familial, Ic foyer est toujours
aussi coquettement en:retena. le dispensaire a continui en s'adaptant aux nouvelles txigences de t'h'ure, bien comprises par
Swur Bayoud. ses nombreuses consultations de nourrissons, sec
vaccinations, cuti, piqires et soins. La creche est, elle aussi, modifide au fur et A inesure des demandes des pouvoirs publics ;
elle fonctionne avec un personnel spjcialisd. Le jardin d'enfants
a son materiel ad~.iuat et montre sa vitalitd par la virtuositd de
ses petits artistes quand une sdance est donnie rue Lgon-Giraud.
,, Les Ames Vaillantes ,, nombreuses, remplacent le Patronage d'antan.
,, Les Joyes de France , forment un groupe compact.
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t Les Louise dc Marillac a, en deux sections : aindes et jeuies, s'occupent toujours des vieillards.
u Les Dames 'de la CharitM , continuent leur sollicitude et
leurs soins aux familles. A la Villette, elles sont trbs opportundinent diriscrs en deu<x froupes : eelui des Dames de la Chariti
disposant de leur temps et poucant assister a une rdunion de
r'upri-s-midi, et c('lles que leur travail, en dehors du foyer,
oblige a l'assistance d'une rdunion du soir, aprbs le repas familial ; elles ne sont pas moins actives et devoudes que les pr,?n ie'res.
<< Une Amicale de Vieux Travailleurs , fonctionne aussi depuis 1943 sur la paroisse Saint-Jacques-Saint-Christophe.Ce
sont les Louise de Marillac ainees qui en ont la direction et elles
ne laissent aux Swurs que la joie de les accueillir chaque diwanrhe an nombre de .f',ixante-dix a quatre-vingts ; rdunion fort
sympathique oit I'on vit beaucoup des souvenirs du passe, tout
en ne boudant point au.r nourelles du jour...
Et voild que depuis le 28 juin 1952 le deuxidme sikcle de la
Maison des Swrurs est commenced ... La priere de celles qui s'y
trouvent actuellement est bien simple, toutes ddsirent retracer
leurs decancieres. Elles 4roquent le souvenir d'une Seur Mari'.
d'une Sw'ur Marthl. d'une SeLur Eulalie. d'une Seur Marguerit,.
d'une Steur Paubi,'. d'une Swur Josiphine, des Meres Payen.
Ribes, Chapot ct rlics ddsirent que de ld-haut. ou des horizon.

terrestres oiu elles aiment

a les trouver pour longtemps encore.

toutes soient satis/fites ct puissent dire : (( Ca suil ! ) C'a
sLili pour la fiddlit,l'esprit de saint Vincent, ea suit pour Ie'
dtiouement aux ,vurres et aux Pauvres, Ca suit pour la respertueuse soumission av clerge toujours aussi devoud.
Car le bien realisiaurait-il pu Vl'dre si, asla base, il n'y araieu de la part dce Sueurs cette soumission humble et confiant.
pour 1e cleryn
que saint Vincent demande a ses filles et de la
part de MMS.les Curts Montlezun, Batisse, Sout.f, Machnel, Ltmeur, successirement devoues pasleurs de la Villette, cette bienn:eillance toute pat.'rtelle dont nous sommes heureuses et recon naissantes de bndfhcier toujours.
Toutes aussi se sentent encore chargees d'une tres lonrdi
dette de reconnaissance vis-a-vis des families si profondimenmc
atlachdes aurx weures des Seurs, que leurs libdralitds s'exercent
de pere en fils avec une fiddlilt touchante et combien miritoirc.
11 ne nous est pas possible de ne pas nommer les families Jul'.
Lebaudy. Pierre Lebaudy. - Mime Pierre Lebaudy n'est-elle p.-'
la bienfaitrice inisiqne et habituelle de toujours et combien gndreuse qui suit encore daas la vie les bdbes qu'elle a dorlotes 4
Ia creche ' - Paul Lebaudy. Jean Lebaudy, Sommier, Turenn,.
Coucreur. Mine la ccrtesse de Fels. Mme la comtesse de Vogild,
Mine Fenestre. les fcmilles Courcoux, qui out si fortement contribu a laI construction des immcubles acquis, Mme la comtesse
douairiire de Ribe.. organisatrice de tant de ventes de chariti,
M. Georges Lang continue par son fits M. Jacques Lang, les etablissements Foucault, les dlablissements Barbier, BWnard, Titrenne, M. et Mme Jean Polin continue par M. Philippe Potin.
les dtablissements Vcrdicr-Dufour, Bancel et Choiset, MM. Germain et Andre Gravereau, 3. et Mme Calmette et leurs fits,
M. et Mme Wury, et tant d'autres qui savent temoigner lear
sympathie a nos Ireures en realitd aux chers pauvres en
nous aidant avec tant d'affable gendrositd. Que tous trouvent ici
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I'expression de notre bien profonde gratitude ; qu'ils soient
bien persuadds qu'ils ant de ce fait une grande part de mWrites
dans te bien qui a pu 6tre realise durant ce sidcle.
7 aouit. - A pareil jour, en 1949, un journal de La NouvelleUrltanis, The Times Picayune, signalait que Mrs Christine Flato.
dans une boite A boutons, chez un brocanteur du quartier francais de la ville, decouvrait une breloque representant une Fille
de la Charitd, avec la cornette du xtx* siecle. hIterrogds, les specialistes de 1'endroit (B. I'.Herman et Father Bezon), pensent que
rapport6 des
cet objet provient de quelque soldat americain qui l'a
champs de bataille en France...
Plus probablement cette breloque pourrait n'etre qu'un tcmoignage de la sympathie qui a entourd et suivi les Sceurs francaises, lors de leur expulsion du Mexique en 1875. II faut relire
la magnifique relation de ce douloureux d6part de Mexico, telle
qu'il est longuement racont6 au tome 40 des Annales. On trouve
express6ment mentionnde, la confection au Mexique de rubans,
de tissus, etc.... traduisant cet unanime sentiment populaire :
Vous reviendrez (p. 207) jusqu'au retour des Swaurs (p. 215). a
bientBt (p. 229), les Soeurs reviendront (p. 233).
Les Annales (t. 40, p. 267) Imentionnent que quelques Soeurs
ddbarquerent a La Nouvelle-Orl6ans... II n'est pas impossible
qu'elles y aient laiss6 cette breloque-souvenir. En tout cas, les
Sceurs sont providentiellement rentrees au Mexique.
24 aoalt. - A l'hospice de Vichy aujourd'hui meurt notre
confrbre. M. Castiau. Voici ce qu'i ce sujet eerit au Trbs Honore
Phre. la Supdrieure de l'h6pital de Vichy : Nous venons d'accompagner le bon Pdre Castiau jusqu'd sa derniere demeure, et je
ne puis rdsister au disir de vous dire combien itnotes a ddifides
pendant les quelques jours qu'il a passes d l'hdpital, oifnous
avons eu la consolation de le soigner jusqu'd la fin. Ces derniers
jours of vraiment it a beaucoup souffert out det pour nous une
rdvdlation, et nous avons appris d le connaitre sous un autre
jour. Malgrg sa repugnance pour I'h6pital, des qu'il eut acceptd
son sacrifice, ii s'abandonna pleinement entre les mains du bon
Dieu, ne voulant plus en tout que sa volontd. II a fait preure
d'une patience, d'une douceur, d'une soumission admirables, se
laissant soigner avec une docilitd d'enfant, acceptant les soins
plus ou moins pdnibles ou douloureux, sans aucune plainte.
Lui-mdme demanda les derniers sacrements, rdpondant aux
prieres sans hesitation, et apres avoir renouvele ses Saints
Vceux, il demanda pardon i tous, suppliant le bon Dieu et la
Sainte Vierge de lui accorder par charitd, une petite place au
Ciel, malgrd son indignite !... Nous ne pouvions retenir nos larmes !
Ce que nous av ns remarqud surtout, c'est sa foi d'enfant,
sa pleine confiance et son grand amour pour la Sainte Vierge.
Voici quelques-unes de ses dernirecs paroles : J'offre-tout
au bon Dieu pour les deux families de saint Vincent et nos deux
siminaires... De la mort subite et imprevue, delivrez-moi, Seigneur !... AprBs un court silence : Ah ! j'ai 6tW bien exaucd ! Que
c'est dur, mais que c'est doux tout ensemble ! Quand on lui disait : Que faites-vous lt. mon Pere ? - Je fais la volonttde
Dieu ' - Mon Pere, nous prions pour votre gurison ! - Merci,
merci ; mais priez surtout pour que je fasse la volontd de
Vous souffrez beaucoup, mon Pere ? - -I faut bien
Dieu ! -

rdparer et se mortifier un peu. Ah ! le rmariaye avcc le Ciel 'Wst
pas gratuit ! Si le bon Dicu me yuerit, je serai hcureux de tracailler encore pour sa yloire. S'il me rappelle a lui : el ! biin,
fiat. que sa colontM soit faite ! II est si bon de s'abandonner entre les mains de Dicu, et de couloir tout ce qu'il ceut. Oh ! la
Sainte Vierge. je I'aime ; elle cst toute mon espirance ! Les Enfants de Marie, oh ! que je les aimais, dites-leur que je tes bdnis toutes ! Ma premiere messe en terre colombienne, un 15
(auut : ma derniBre messe en France un 15 aoitt ; merci a la
Sainte Vierge. Puis, comme priant a mi-coix : Non, ma bonne
jMre, pas jeudi... samedi !
Et la Sainte Vierge est venue le chercher samedi, comme on
finissait de re'iter pres de lui le Salve Regina. Au moment oiK
nous prononcions crs Mproles : 0 dulcis Virgo Maria, it rendait
le dernier soupir.
Je m'e.rcuse, tnon Tres Honore PIre. dabuser de rotre patience par cette tonyue lettre, mais nous avons 9td tellement touchet's rl In mtort sii :ifiante du bon Pire Castiau, qui certainement nimnait beaucoup le.bon Dieu, qu'il m'a semblk (tre un

devoir de rous en faire part... (Soeur Bouretz.)
6 septembre. - Apres des mois de prison, le Supdrieur des
l.azaristes irlandais de Pekin (dglise du Tonqtang) est lib6rC en
ce jour. Comme des centaines de missionnaires, quelles atroces
souffrauces il a endur&es ! Voici sur de tels traitements. ce que
ne tardent pas de reveler les informations de la presse. les dclarations du patient. T6moignages 6mouvants et r-ivlations sur
la fat;on dout les libdrateurs chinois traitent les missionnaires.
Le R.P. Maurice Karanagh, Lazariste irlandais.en Chine depuis 1926, a jait it un ridacteur d'United-Press le r&cit de ses
dix mois et demi de ditention. Accuse d'etre an espion, le Pire
rdsista lonytemps ~ toutes les tortures. A la fin, extinud, il fit
so , confession , decant un microphone. II fut aussitdt emmen6
a Tientsin et expulsd. Son premier acte. en arrivant d HongKong. fut de disavouer sa a confession ,,.
Mais laissons-le raconter sa trayique histoire :
En 1951, le gouvernement comnuniste lance ce qu'on appelie le Moucement volontaire de rqforme de l'Eglise. Uni aux
prt'res ehinois et aux fidles. je m'oppose • cette campagne en
la paroisse Saint-.oseuh de Pekin. Le 28 juillet de la meme aniMe. a minuit. les policiers m'apprehenderent. Je suis emmene
vitu uniquement d'un pantalon et d'une chemise. sans souliers
ni chaussettes ayant seulement enfild des babouches. J'allais etre
reclus jusqu'h mon expulsion, le 6 septembre 1952.
Durant ce temps, les gardes ne me perdirent pas de vue le
jour et la nuit. les mains furent ronstamment charges de menottes. Sauf dans les dix derniers jours qui prc6eddrent mon
expulsion, on ne me permit ni de prier ni de lire. Mon chapelet
et mon crucifix furent confisqu6s. Tous les signes exterieurs de
religion - se mettre A genoux ou faire le signe de la croix
m'etaient interdits.
Le jour de mon arrestation. on me demanda d'avouer que
j'tlais le chef d'une organisation d'espionnage. Je refusai de
le faire. Le lendemain. meme demande. mime refus. Menottes
aux mains, je dus rester debout quatorze heures durant. Deux
jours plus tard, on m'emmena de nouveau devant le tribunal. Le
juge m'accabla d'injures et me frappa de son 6ventail tout en
m'accusant d'empecher les catholiques d'entrer au parti com-
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mtiuniste, z !a Ligue de la jeunesse et des jcunes pionniers et de
lire les li\-res et les journaux communistes. Avouant ce ,t crime ,,
j'dtais passible des peines lcs plus gra\es. Celles-ci n'allaient
pas larder a venir.
Durant quatre jours, je dus me tenir debout toute la journee. De on.e lheures du soir t cinq heures du matin, on me pernit de uim'dltdre au ý'ol. mais les mains toujours lices au dos.
Nouvel interrogatoire.
Vous t:lc tn espion.
- Non. Je suis un missiotnaire catholituc.
Ce juge 6tait un a dur ,. II se planta dexant, moi et um'en\oya son poing en pleine poitriiw en xucifirant :
-

Vous etcs un espion.
Non. Je suis un missiuanaiire catlholique.

Les nenottes furent tellemient serrdes qu'elles mue iordaiuntl
la chair. Je dus rester assis sur une chaise dure pendant ci.nq
jours et cinq nuits consecutifs. A la longue, le sang ne circulait
plus. Mes jambes et rues pied.s taient si entles qu'il ni6tait
presque impossible de marcher.
Mais je me refusais toujours t avouer. La nrithode de torture allait changer.
.les mains furent menott6es par de\ant, et on m'obligea a
m'accroupir pendant huit ia douze heures. Je tis remarquer au
juge que ce genre d'exercice m'ktait impossible a cause de blessures aux deux genoux. Cplui-vi se mit a rire en me disant que
mon supplice etait bdnin. Pendant que je me tenais dans cette
position, les gardiens me donnaient de violents coups de pieds
dans les c6tes ou bien ils me soulevaient par les cheveux et les
oreilles. Its commrirent encore sur moi d'autres outrages qu'il
m'est impossible de relater.
Par deux.fois. I'un d'entre eux, qui pesait plus de 80 kilos.
me sauta sur le dos et m'aplatit au sol. A la longue, mes pieds
s'engourdirent et je ne pus plus m'accroupir que pour de courts
instants. Alors. iis pass4rent une grosse corde autour de mes
chevilles. entre les jambes et autour du cou. de telle sorte que
je demeurais trois neures accroupi avee tout le poids de mon
corps portant sur la dernihre phalange de mes orteils. Ces seanves d'accroupissement durbrent onze jours.
Un nouvel interrogatoire eut lieu. Une fois. je restais debout trente-deux heures durant.
Un gardien fit remarquer le pus qui, suintant de mes plaies.
formait une mare sous mes pieds nus. La femme-officier, de
garde 4 cette heure, r6pondit :
- Laisse-le pourrir.
IMa nourriture consistait en un morceau de pain fait d'une
farine jaune et d'eau que l'on me dounait trois fois par jour. Je
m'affaiblissais de jour en jour, mais je tenais encore. Le 18 septembre, les gardes recurent l'ordre de se montrer plus durs encore.

Pendant quatre-vingt-quatre heures cons6cutives je fus
contraint de demeurer accroupi. Je tombais, me remettais en
position et retombais A nouveau. Pour me secouer, les gardiens
frappaient a coups de bAton et a coups de pieds et, une fois,
Iun d'eux se tint debout sur mes mollets pendant que j'6tais
agenouilld.
Comme je perdis toute connaissance, on appela un docteur
et on m'enleva les menottes. Les deux bras etaient atteints d'em-
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puisonnement du sang ; ines jambes et genoux 6taient boursuufles et couverts de blessures ; mon coeur battait faiblement. Quatre semaines de repos... puis les interrogatoires recommencerent,
entrecoupes d'injures et de moqueries.
- Oit est cotre Dieu ? Pourquoi ne vient-il pas vous sauver ? Vous voyez ce que, sous Ie reyne de Mao Tsd Toung, nous
pourons faire.
Au mois de ddcembre, je re;us une couverture et un pardessus.
La semaine de Pdques. les interrogatoires commencerent a
9 heures du soir pour se terminer 4 8 heures du matin. Dans
la journee, defense ni'ttait faite de m'allonger et de m'asseoir.
SBrusquement, le ton changea. Les juges ne pr6tendirent plus
que j. etais le chef du rn;seau d'espionnage, mais simplement un
membre de ce r6seau.
A la tin. coinpltetrent 6puise, je c6dai, mais en decidant
de ne citer aucune personne. Heureux de , connaitre mes menees anticommunistes avant la chute de P6kin et apris ,. les
commissaires me relf•chrent.
(La Croix, 29 janvier 1953.)
Les 20 et 21 septembre, en cette ann6e jubilaire : second
centenaire de la mort de son illustre fondateur, le Colleyio Alberoni. a Plaisance, convoque un Congres d'Etudes albdroniennes.
qui coimplte le triduum des Journdes du Sotcenir (25-27 juin
1952.). Voir plus haut, p. 268-280.) Alberoni revit devant nos
yeux. Pour les congressistes. des r6sum6s biographiques, etablis
et distribuPs avec intelligence, 6voquent cette remarquable existence. dbs ses primes ddbuts fortement rnouvementie. Tout jeune
en effet, h peine ordonn6, l'abb6 Alb6roni prend place de conseiller dans la suite et I'6tat-major du edndral VendOme. Ce dernier.
alors dans la vallTe du Po
(1700-1701),comnmaidait en chef leý
troupes hispano-francaises, operant en Italie. uni au due de
Ilantoue : debuts de la guerre de la Succession d'Espagne (1701-1713'.
Dans cette suite militaire de Vend6me, tout de suite font
florbs les qualit6s et les habiletes multiples d'Albhroni. sans oublier celles d'un adroit et perspicace cuisinier, car I'abb6 sait
lui-mmrne s'approvisionner et appriter i merveille le delicieux
parmesan. De ih quels vifs succes parmi ces officiers suprrieurs
qui dans l'aust6ritd de leurs campagnes ne sont rien moins qu'insensibles aux c<plaisirs et rdgals de la bouche !... , Avant ainsi
le pied A 1' trier, ais6ment et habilement Albdroni accompagne
le genbra] en France (Versailles : pensions rovales : chateau de
Vendome h Anet. etc.), puis se rend en Espagne. La mort impr6vue et inopin6e de Vendome (10 juin 1712). s'avere une rude
6preuve pour I'abb6. Mais Albhroni. nomm6 alors agent du due
Farnese pres la Cour d'Espagne, r6tablit adroitement sa situation :
ses yeux bleus. sa vole m6lodieuse, un comportement
plaisant et conqudrant, une energique volont6d , paulent tous
ses dons de diplomate-n6.
Sur ces entrefaites. par suite d'heureuses circonstances. oO
intervient I entregent d'Albdroni. Philippe V, roi d'Espagne, pr6maturcment veuf le 16 f6vrier 1714, epouse Elisabeth, fille du
due de Parme. Peu apris, chose 6tonnante, Alberoni est promu
premier ministre du roi d'Espagne et cardinal (12 juillet 1717),
axec. tout ce que cela suppose de labeurs et d'honneurs.
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Toutefois, son acti\it6, ses luttes politiques, lui attirent
inuvitablement des adversaires. Albdroni fait fare courageusement. mais un beau jour, la quadruple alliance (Autriche, Angleterre, France, Pays-Bas). impose A 1'Espagne I'dloignement de
son premier ministre. Sur cet expulsd, s'abattent des proces :
d'abord & Plaisance, puis en cour de Rome. Tout est scrut6 dans
sa vie : Alberoni en sort victorieux. Le 12 janvier 1724, il reCoit
entin le chapeau cardinalice, et Je 10 novembre 1725 la consecration dpiscopale, et plus tard diverses charges : ldg-ations pontiticales 4 Ravenne et i Bulogne, etc... Plus tard entin, revenu A
Plaisance, sa chore ville natale, Alberoni s'occupe de transfornier en fondation clericale les biens et re\enus de la h;pri-sriv
Saint-Lazare (San Lazzaro aux portes de Piarenza). C'est le
Collegio Alberoni : gloire incontestle du Cardinal. Son ceuvre
politique, militaire, econoinique - moments d'hisioire - a forcnment sombrd... Le Collige demeure.
Tous les trois ans. un Concours a lieu a Plaisance, parmi
les clercs du diocese : ii sdlectionne dix-huit boursiers ; une
('cua rata, une chambrte. une promotion. dirions-nous. La Conre-gation a droit a deux boursiers A chaque concours. Ces candidats strictement internes au Colleyio sont defrayds de tout :
nourris. habihlis. blanchis, etc... Its portent une ceinture rouge :
sur la soutane noire aux boutons et liseres rouges, rayonne un
e:usson aux armes du Cardinal : un arbre, I'albero-Alberoni.
Neuf ans durant. les clercs denieurent au College. ne vnnt pas
en famille, et passent leur congd d'et4 A la maison de campagne
de Veano. Le reglement est ferme, 6nergique. Chaque promotion.
sdparke des autres, occupe son etage au collage. avec directeurs.
chapelle, etc... L'on a ainsi trois cat6gories : Philosophes, thdoFogiens. moralistes. Pour subhenir aux frais de la fondation, des
liens fonds du Collegio sagernent administr6s. ont resistA aux
fluctuations de la monnaie : et pour parer pourtant aux in6vitables devaluations du capital terrien, une part du revenu doit
:trp consacree a augmenter fonds et terres.
Grdce h tant de soins et devouements le College demeure
Aussi chaque jour, apres le diner et le souper, lors de la visite
a la chapelle, Conimunaute et collegiens r6citent le de Profundis avec l'oraison pour le d6funt cardinal Giulio Alberoni.
L'etonnante perseverance dans la pribre et la fidelit6 dans la
reconnaissance s'unissent fraternellement autour de cette tombe:
:ar le fondateur, d6cedd le 26 juin 1752 en son palais de Plaisance fut inhume deux jours apres A San Lazzaro, 1'eglise de
I'actuel Collegio Alberoni.
Les Annales reviendront sans retard avec M. Giovanni Felice Rossi sur cette biographie d'un bienfaiteur de la Congrdgation de la Mission [Cf. Notices sur les pretres, clercs et frdres
ddfunts de la Congregation de ia Mission, t. IV '1903), p. 185-

186.1

Elles doivent ici simplement noter qu'en ce CongrBs jubilaire, le Collegio fit fort dignement les choses, et que plusieurs
de nos confreres, professeurs dans la maison, presenterent divers rapports. II y en eut une soixantaine. On entendit m6me.
venue de Paris, une communication qui signala et presenta en
une dizaine de minutes, les quelque quatre cent cinquante lettres
d'AlbBroni qui se trouvent sur les bords de la Seine aux archives
du ministere des Affaires ktrangeres.
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lMentionnons que les deux vice-presidents de cette docte
asaemblee furent M. Henri Bedarrida, professeur de litterature
italienne en Sorbonne (Paris), et M. Cavetano Alcazar-tMolina,
professeur et secrdtaire geniral a l'Universitd de Madrid.
Au milieu d'eux, M. ie comte Emilio Nasalli Rocca, bibliothLcaire de la ville de Piacenza. et professeur
l1'Uni\ersit;
Catholique de Milan. presidait avec l66gance. sourire, et douce
fermet6 devant ces alTlux de science. de paroles et d'dloquvnce
qu'il est sou\erainemeat difficile et delicat d'endiguer.
En \igilant assesseur apis aryuumentosaj. en cheville ouvriiire du Congres, notre confrere M. Giovauni-Felice Rossi prodiguait ses interventions, ses imots a I'oreille du prdsident, tandis que ses yeux, ses ii': res prodiguaient i droite, A gauche. les
amabilits,. iniittipliant les eclairs et interventions d'un informiateur avis6. heureuses contriiutioins pour diriger les dvolutions
toujours ddlicates de cct esquif que demeure tout Congrbs. Aupara\ant, la silhouette ascrtique et irt(nique du Superieur. "1.l.ino
Ciceone, a\ait ouvert le Cough;!-s. en sa:uant invites et ariis. Son
enseignoinent do la philosophie ne lui fait perdre en rien son
contact a\ec le reel et toutessles exigences de la vie et du rayonnenment du Coll6ge. D'autre part les amples couloirs de la maison voyaient I'austerite de leur architecture resplendir sous la
peinture. s'gayer de fleurs et s'orner de tentures : charne des
yeux. De leur cote. les mille problemes de la rkception des :ongressistes (logemient. accueil'. furent fort bien r6gl&s par une
Commission. A la satisfaction, A I'admiration de tous. Alors
qu'ailleurs les Congrbs reclament g6niralement de leurs invites
une participation aux frais. ici. en ces deux jours, un chacun
6tait hdberge et traite royalement - par les largesses antiques
du gdnereux Cardinal - qui inspiraielt heureusement la sagesse
avisde des actuels administrateurs du Collegio Alberoni.
16 octobrc. - , A lMetz, I'Acadkrmie Nationale , tient sPanc•
publique et rernet les prix de la Renaissance francaise.
En prdsence d'une assistance relativcrment nombreuse. l'Acadimie Nationale de Metz a tenu hier (16 octobre), I'apres-midi.
pour la premiere fois depuis la Liberation. une sdance solennell,
et publique qui eut pour cadre le grand salon de l'EStel de Vill-.
A la table d'honneur de cette Compagnie d'Yrudits, on relerait aux c6tds de I'actuel president, M. Berrier. la prdsence du
g.neral Zeller. goucerneur militaire. de M. le Secretaire gqenral
Hayem, representant l'lnspccteur gendral de 1'Administration, dr
Mgr Heintz,
:veque de Met: ; de MM. Mondon, dWputO-maire :
Saur, ancien president, etc...
La seance fat ouverte par M. Berrier,qui se rdjouit de retto
reprise de contact de l'Academie avec le public messin et retraa
l'histoire de celle-ci, jeta les bases d'activitW future et enfin salua respectueusement et plus particulirermentle gdndral Zeller.
rdeemment nommd membre d'honneur.
Avec bonne grdce, le gdndral Zeller rdpondit et remercia ;
il en profita pour faire a une promenade dans le jardin du Palais
du Gouverneur ,,jardin plein d'histoire ancienne. sur laquelle
it fournit des anecdotes.
Enfin, apres que M. Rigaud, archiviste departemental et secretaire de l'Academie, eut fait le rapport moral sur les activites
de celle-ci, rappelant notamment les intdressantes communications faites par les membres au cours du dernier exercice, it fut
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1proced6 a la remise des deux prix decernds & des correspondants : MM. I'abbd Diebold, profcsseur au Grand Siminaire de
.Vice, et Leon Machard. ,
'Le Lorrain, 17 octobre 1952.)

18 octobre. - Au diocese de Tournai, le doyen de Lessines
\ient aujourd'hui benir .l'dglise de Notre-Dame de la Medaille
Miraculeuse, fondation de la province beige, dans le faubourg
d'Houraing. Ainsi, gr'ce A de genereuses donations, et en un milieu de carriers, aboutissent les efforts et les devouements de
noinbreux mois de travaux.
Mgr Himmer, eveque de Tournai, a tenu A se trouver a
i:ette simple ceremonie, oil dans la nef de 1'dglise se presse une
assistance sympathique. On y trouve M. Leonard Peters, I'ancien Visiteur de Belgique, et nombre de confrbres. Aussi, au
nom de la Province entiere, M. Andrd Menu, I'actuel Visiteur,
exprime a Mgr I'Evdque la joie et la fierte pour les Lazaristes
de travailler et de se trouver A demeure dans le diocese.
Le lendemain 19 - dimanche - Mgr Lecouvet. auxiliaire
te Tournai, consacre le maitre-autel de la nouvelle eglise, pendant que M. Hachez, secr6taire de l'dv&chM, commente brievenent la c6remonie que suivent. tout 6mues, une trentaine de
cornettes. A I'evangile, M. Menu invite les fideles a faire de leur
,glise un vivant Notre Pere et un Je vous salue Marie, afin que
chaque jour Notre-Seigneur regne ici plus entierement sous le
regard de la Vierge Immaculde.
Apres la messe, le traditionnel aperitif d'honneur fut servi
aux divers corps de m6tier du bel oeuvre : architecte, entrepreneurs. magons, manceuvres. menuisiers, plafonneurs, plombiers.
Milectriciens, etc...
Repas servi chez M. Lehoucq, doyen de Lessines, qui, au moment des santis, se filicita d'avoir mari sa fille Houraing aux
Peres Lazaristes, et promit que la paroisse Saint-Pierre de Lessines resterait pour sa fille une belle-mere compr6hensive. Devant de tels sentiments d'un grand-pere aimable et si jovial, il
serait bien difficile de ne pas s'entendre. II y a tant de bien A
assurer, la main dans la main !
A quatre heures, salut et imposition de plus de cinq cents
medailles..
Le dimanche suivant 26, f4te du Christ-Roi, M. Engels, dans
les rites traditionnels. fut canoniquement installe premier cur6
de cette nouvelle paroisse, en presence de quasi tous ses collegues du doyenne. Une belle journde qui inaugure un travail
prometteur.
La nouvelle 4glise de style roman moderne, sobre et claire,
s'dpanouit en une nef unique de quinze metres de large que du
haut de six marches domine le maitre-autel en marbre noir ;
tandis qu'% droite de 1'6glise, la tour du clocher monte a trente
m4tres.
La sacristie, aux spacieuses armoires, est pourvue de tout
ce que I'on y attend et veut actuellement.
Tout proche et r6unie par une galerie couverte, la vaste maison des confreres, (vicaires et missionnaires missionnant), est
bien comprise, avec des salles d'oeuvres.
6 novembre. - A Tartas, dans les Landes, tout proche du
Berceau de Saint-Vincent de Paul, la maison des Filles de la
Charitd est aujourd'hui en f4te. Elle c18lbre, et cela doit se sou-

-

298 -

ligner, les soixante-dix ans de presence et de divouenieit de
Scour Cottin, en cette mmme maison. Sur ce jubild de platine A
Tartas, I'essentiel est noblement 6voqu6 dans les quelques lignes (p. 221-222), que lui consacre la Semaine religieuse d'Aire
et de Dax, en son numero du 12 d6cembre 1952 :
Soixante-dix ans de vie religieuse, soixante-dix ans de stjour d Tartas au service de l'enfance, de la jeunesse, des pauvres, des malades, tels sont les magnifiques etats de service qui
recommandent d la reconnaissance de tous les Tarusates celle
que depuis soixante-dix ans its appellent a la Scur a. II s'agit de
Swur Vincent.
Rien n'aura manqu a. l'clat de son jubild, celebrt le 6 nocemrbre, en la chapelle de I'H6pital : une abondante delegation
des Filles de la CharitU, la presence de M. Houfflain, Supirieur
des Lazaristes de Notre-Dame du Pouy, de M. Pierre, Superieur
du Berceau, la presence de Mgr Deymier, archeveque exile de
Chine par la persecution communiste, et neveu de la jubilaire.
tout le clergq de la paroisse,une nombreuse affluence de Tarta&
et des environs.
La messe a dt6 celebrde par Mgr Deymier qui, apres I'eranlile, avec une 6mourante simplicite, evoquant ses plus lointains
souvenirs, a retrace les grandes lignes de la carriere de Swtur
Vincent, mis en luminre les traits essentiels de la vocation de la
Fille de la Charitg, et montre comment le communisme persdcuteur s'est acharnd & salir, d discrediter par une inf4me campagne de calo!nnies, des religieuses que toute la Chine admirait
et vienrait,.et qu'elle continue a aimer et evednrer, malgr6 cette
rage satanique dechainde contre elles.
L'aprBs-midi, avant le salut du Saint-Sacrement, M. le
Doyen a exprim6 dans une breve allocution, les sentiments unanimes de la paroisse a I'gard de cette 6ducatrice de grande classe
qui, successivement directrice de I'ecole communale des filles et
de l'cole chr6tienne, Superieure de l'H6pital pendant plus de
quarante ans, a dtd chassae par deux fois de postes oit elle avait
le double tort de porter un habit religieux et de remporter trop
de succes ; son principal merite fut de rdussir admirablement 14
ot tant d'autres n'eussent mmme pas essayJ. de transformer en
jeunes filles irreprochables,en meres exemplaires, voire en religieuses, des enfants de toute provenance, parfois tirees drt
ruisseau. Trente-huit jeuner filles out dtd par ses soins orientdes, guiddes vers la vie religieuse sous les formes les plus diverses, dix-huit d'entre elles vers le seul Siminaire de la rue du
Bac. Cette excitatrice d'ames, cette 6veilleuse de vocations, avait
comme pas une le talent de gagner la confiance de l'enfant en
lui faisant confiance : auz dmes g9ndreuses, elle n'hsitait pas
& beaucoup demander, et l'on demeure confondu devant les exemples de pitd, de devouement, d'esprit de sacrifice donnes, sous
cette vigoureuse impulsion, par des jeunes filles de douze, treize
et quinze ans.
Plaise d Dieu de donner d Smur Vincent de longs jours encore, et beaucoup d'imitatrices.
9 novembre. - Paris. Annuelle journ6e dio.6saine des Enfants de Marie. La Croi.r du 11 novembre en informe ainsi ses
lecteurs, et montre que fiddles a leur ideal, les Enfants de Marie
vivent en militantes d'Action Catholique.
Plus de sept mille Enfants de Marie, dont mille venaient de
province, ont envahi dimanche matin la vaste enceinte du Gau-

-

299 -

mont-Palace. Elles V ont affirmn
lear foi ; elles ont promis de
vivre lear ideal marial ; elles ont vibr6 ensemble, tandis que se
succidaient sous leurs yeux les tableaux colords du si expressif
jeu scdnique dai & Marie Alix : Foi vivante, ma lumiere.
Cette reunion y•nerale Btait le point culminant des Journ6es
mariales presidees par M. le chanoine Le Cordier, dirccteur des
wuvres du diocese de Paris, auxquelles ont prit part plusieurs
aumoniers, de normbreuses religieuses et des centaines de responsablcs. Aide de la competence des Prdtres de la Mission, les
RR. PP. Henrion et Magentie, le R.P. Triclol, aumOnier national,
anima de son dynamisme et de son profond sens apostolique les
diverses reunions de ces Journmes, avec les responsables nationales, Miles Janine Giens et Marie Chollet.
Grdce au R.P. Triclot, nous assistons depuis plusieurs annues
d un veritable renouveau de iAssociation des Enfants de Marie.
Renouveau nRcessaire et rdconfortant qui, sans mutiler l'Association dans ce qu'elle a de spdcifique, I'adapte heureusement
aux conditions actuelles de l'apostolat.
La meileure preuve n'en est-elle pas le choir du thbme de
ces Jour-nes 1952 ? C'est celui meme que le Saint-PNre a choisi
pour le Congres de la Fiddration mondiale des Jeunesses feminines catholiques (FMJ.C.F.), tenu & Rome en avril : la foi vivante dans le monde moderne. Une autre preuve est 4didente :
la grande majorit6 des membres de l'Association sont d'actives
militantes des mouvements d'Action catholique gednrale ou specialisce. Loin de les 6carter de l'action, lear ideal marial est
I'dme de leur apostolat.
Le sujet de l'annee - la foi - fut Otudid au cours des diverses rdunions respectivement reservies aux directrices, aux responsables, aux aindes, aux aspirantes et cadettes, aux delegations de province. Aujourd'hui, la foi des jeunes est menacee par
tant de forces :. ambiance de maaterialisme et d'incroyance,manque d'instruction reliqieuse approfondie, dscalage entre l'dtude
des sciences profanes et celle de la religion, courants de pensde
qui sement le doute... Partout, exposes et dchanges de vues, faits
et tdmoignages pris sur le vif ont amored avec fruit I'enquetecampagne.
Ces a Journtes mariales 1952 n marquent une etape. L'Association est largement ouverte sur le monde tel qu'il est, et sur
les preoccupations de I'Action catholique. Dans la vaste ptte.
les Enfants de Marie veulent etre, en vivant lear idPal marial, le
levain du levain ,.
(La Croix, 11 novembre 1952.)
19 novembre. - En ce jour, Il'Institut Sup6rieur de Philosophie de Louvain, notre confrere, M. Jean Plat, professeur
4 Panningen, obtint brillamment son doctoral en philosophie.
en exposant et d6fendant sa these sur c Les Harmonies entre
l'Esprit humain et le Monde chez Kant c.
La defense ne fut pas de longue durde. Ses examinateurs,
dirait-on, n'en sentaient plus le besoin, vu les 6minentes qualitOs du travail : pen6tration profonde de la pens6e de Kant, logique serrde et constante dans 1'dlaboration du sujet, objectivitd
tr6s loyale vis-h-vis du grand philosophe allemand, clartd de
langage qui ne se d6ment mdme pas quand il s'agit de son sch6matisme.
Le candidat fut requ c avec la plus haute distinction ,, et
mnme c avec felicitations du jury n, ce qui; en ce jour, au dire
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de N1gr de Raevymaeker, president de la commission d'examcin.
fut accorde pour la premiere fois dans et Institut superieur
. Dondeyne et de W'aellhens,
de 'lPilosophie. Les professeurs. .
declaraient que cette these iarquait un bon pas en avant sur
I'aVuvre de M. de Vleesehliauwer, jusqu'ici classique en la mlatiere. et attestaient qu'elle doit etre comptte parnii Its neiilIcures tludes sur Kant. Ce qui n'est pas un tloge banal et ordinaire pour qui connait la bibliographic des etudes kantiennes,
6tablie par Ueberwey dans sa Grundriss der Geschichte der Philoso)phie, oi elle ne s'etend pas sur moins de cinquante pages t1
petits caractbres.
Voici d'ailleurs comment 1'auteur a resuiii lui-mnme le coi.tenu de son travail :
a Le but de cc travail est de wontrer que Kant adinet con.-tamiint une certaine harmonie entre les a priori de I:esprit
lhumain et le imoide, notaniunent entre les categories et les a-pects gcndraux de 1'Ptre, et que cette harmonic est une c:olnition de possibilit6 de l'experience.
c Le premier chapitre 6tablit la position du problinem
D'apres Kant, toute expdrience, toute vraie connaissance contient deux tielments : la matiere (la multiplicit6 des impressions.
sensibles) et une forme (les a priori de notre esprit). 11 n'y a
exp6rience que du moment que la matibre est subsumde dans la
forme. Comment se fait-il que les multiples impressions nous
soient dountes, grouptes de fagon N entrer toutes dans les cat>'gories ? Conunent se fait-il que les cat6gories soient ajustees a
cette matiere comme une clef A une serrure ?
Au second chapitre, I'auteur se demande si cet heureux
A
groupernent des impressions ne resulterait pas de I'activit6 synthetique du sujet lui-mnme. Sa conclusion est que I'activitO synth6tique de l'imagination ne consiste pas a grouper originairement une infinite d'impressions ouf il n'y a encore aucun ordre.
mais A transposer dans un ordre spatio-temporel, un ordre ou
groupement primitif donnd. D'oh 'procede cet ordre originaire "
, Le chapitre troisieme expose comment cet ordre prend' sa
source dans le substrat suprasensible des phenomknes, dans les
choses en soi qui affectent nos sens. Le fait que ces choses nous
fournissent une matiere (tels groupes d'impressions), qui se
laisse subsumer dans les categories, est a considcrer comme un
cas particulier de l'harmonie profonde qui regne entre I'esprit
humain et le monde, et qui s'6tend 4 divers autres cas : harmonies entre le monde d'un cOt! et l'esprit humain pris comme
constructeur de systemes, comme facultd de jugements estih6tiques, comme facult6 de jugements tIl1ologiques et comme raison pratique d'un autre cotd. De cet exposd ii ressort que les
relations entre chose en soi et phdnomene sont beaucoup plus
intimes et plus compliqules qu'on ne le suggere commundment.
AAu chapitre quatrieme, l'auteur montre que les a prior;
de I'esprit humain avec lesquels le monde se trouve en harmonie de tant de manidres ne sont pas des a priori purement de
fait, qui par hasard se trouvent rdunis dans cet esprit, mais bien
-- exception faite pour les formes des sens - les a- priori n6cessaires de tout esprit fini.
( Dans sa conclusion finale. I'auteur montre que I'harmonie
entre 1'esprit humain et le monde revient a ceci : les categories
correspondent & un groupe d'aspects gen6raux de l'etre : ces aspects g6ndraux de l'ftre existent en Dieu comme .dans leur ori-
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gine. 11 s'en suit que toute chose, qui trouve en Dieu son origine, en porte la marque. 11 s'en suit egaleinent que chaque
esprit, qui a son origine en Dieu, possude ces aspects gendraux
sous forine d'iddes fondamentales qui lui font comprendre toute
chose.
1,Les chapitres pr&c6dents prdsentent la philosophie de
Kant plut6t comine un rtalisme (quoique toujours mitig6) ; on
examine enfin si les conclusions prceddentes valent egalement
pour le Kant de l'Opus postumum. II r6sulte de cet examen que
dans cette muvre, Kant se meut en effet dans la direction de
l'iddalisme ; pourtant ce glissement vers l'idealisme n'est pas si
marqu6 que certains se Ie representent ; en outre si ce glissemient se faiL jour, c'est dans d'autres doctrines de l'Opus postumum que celles qu'on invoque souvent pour le prouver. )
Avec la these de M1.Plat. certes, le dernier mot n'a pas Wet
dit. et tous les problemes que suscite la philosophie de Kant ne
sont pas par elle resolus. Mais on peut dire sans exagdrer qu'elle
aidera puissamment a mieux saisir la pens6e d'Emmanuel Kant.
La these fut prtsentee en langue nderlandaise. Vu le sujet
specialis6 et tout A fait spdculatif, vu aussi le debit restreint des
livres en notre iangue, pour une raison pratique, done autre que
la ( raison pratique ) de Kant (I) I'ouvrage ne fut pas imprim6,
mais multiplie seulement en quelques copies, tapees a la machine.
Assistaient h la solennit,6 notre confrBre I'ancien Vicaire
apostolique de Yungpingfu, M-gr Eugene Lebouille. M. Emile
Sarneel. superieur de Panningen (accompagn6 de ses confreres
Wieriks et van Rijsbergen. I1.Corneille de Boer. superieur de
Wernhoutsburg, et M. Pierre van Kuijek, supdrieur de Nimegue.
M. Lansu, visiteur. avait Lte retenu t la maison par une l6gere
indisposition. Heuresiement. M. Menu. visiteur de Belgique, 6tait
IA. avec toute la maison de Louvain. II tint A honneur de partager notre joie et de couronner par des agapes tres apprecides
la cordiale hospitalitW qu'il accorda pendant trois ann•es a
31. Plat, resserrant une fois de plus les liens de bonne fraternitd
entre les deux provinces voisines.
22 nocembre 1952. - A Turin, au Scminaire San Vincenzo,
s'eteint un ancien et vaillant missionnaire de Chine, longtemps
professŽur 4 Kashing. M. Felix Bonanate. soixante et onze d';ige,
cinquante-trois de \ocation. En apprenant cette mort, son ancien
supilrieur de Kashing, I. Reinprecht. actuellement directeur
des Filles de la Charitc au Japon, s'est fail un devoir d'apporter
de lui-meme son t6moignage sur son confrBre disparu (19301949). Son temoignage, profond6ment 6difiant. ddgage avec franchise de cet ensemble de vertus quelques legons toujours et partout utiles.
, Lors de mon retour de la Chine comnuniste, au cours de
mon voyage Rome-Paris, en janvier 1952, je me suis arretd
durant quelques heures t Turin afin d'y saluer ce vieil ami avec
lequel j'ai vncu au SEminaire Saint-Vincent & Kashing. pendant
dix-neuf ans. Je tenais a lui dire mon au-revoir, avant de rejoindre mon nouveau poste en terre japonaise. Je trouvais le
idiene confrere, grand de taille, mais assez epaissi, la mNme
barbe blanche... ( Eh bien ! vieille peau, comment allez-vous ? Bien, hien. - Toujours pleine lune ! - Comme vous voyez -.
rdpondit-il avec un large sourire... Il m'avoua cependant que ses
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jarbes lui refusaient progressivement leurs services et que desormais il ne pouvait plus monter les escaliers...
Cette derniere entrevue n'a fait que me corroborer dans
mon impression de jadis. Dieu, malgr6 mes deficiences, m'a
concede la grace de vivre avec plusieurs saintes gens. M. Bonnanate fut de ceux-la. Un saint, oui, mais sur la fin de sa \ie
seulement. Je l'ai connu quand il avait ddja cinquante ans. Auparavant. apres avoir men6 la vie de missionnaire au Kiangsi,
il avait et6 nommd professeur au Grand Siminaire de Kian puis
de Ningpo ; finalement ii fut plac6 au scholasticat de Kashing.
Homme intelligent, menant une vie pleinement sacerdotale, mais
rien encore d'extraordinaire. II avait mnme plusieurs petits dkfauts, desagreables pour lui-meme et surtout pour ceux qui vixaient avec lui. II s'en aperut. Un beau jour, ii devint tout
autre. Pourquoi ? je I'ignore ; mais je sais, pertinemment, qu'il
voulut energiquement se prtparer a une bonne, a une sainte
rort, et pour cela, rtdptait-il, r.parer ses pdches passes. II prit
aussitct des movens dnergiques, qu'animait une volonte de fer.
Voici quelques-unes de ses vertus et quelques points 6difiants
remarqubs en lui :
I Son travail incessant. Professeur, prddicateur, il sera toujours devant quelque livre, ecrivant, multipliant ses copies et
ses notes. A plusieurs reprises, je lui ai amicalement reproche
de gAcher tant de papier, tant de cahiers ! Quand il quitta la
Chine en 1949, ii me l1gua (don gendreux de sa part), une trentaine de ses multiples cahiers : notes de morale, confdrences
spirituelles, explications catdchistiques, etc... Quittant la Chine
a mon tour, le 15 novembre 1951, les policiers communistes
examinerent sdverement mes bagages, retinrent entre autres
tous ces cahiers. Qu'ils les lisent done et y puisent a longs traits;
cette lecture ne pourra que leur 4tre salutaire... L'horaire de?
journees de M. Bonanate est minutieusement regld, tir6 an cordeau. II lit le journal, mais pas tous les jours. II laisse s'accumuler les journaux cinq jours durant ; et alors les parcourt tous
en un quart d'heure, les faisant enfin circuler. Ses confreres voisins, dans leur l1gere impatience, auront enfin ce matin-la les...
Sdernilres nouvelles * !
Pour d6gourdir ses jambes, matin et soir, durant un quart
d'heure, montre en main, ii se met k courir dans le jardin :
veritable course, of sa ceinture flottait au vent.. Apr&s ce violent
exercice, ii montait en chambre et s'installait de nouveau devant son bureau, avec courage at perse6vrance.
2* Sa tendre ddvotion pour la Vierge. II etait Italien et ses
compatriotes A la devotion facile, chdrissent leur madonna.
Dans la chambre de M. Bonanate, bien simple et modeste pourtant, on trouvait une Madonne vivement coloride sur son bureau, une autre sur son prie-Dieu, et une autre encore de-ci
de-l4. Il ne donnera jamais une conf6rence sans parler de la
Vierge, et au confessionnal son penitent doit docilement et indvitablement 6couter sur Notre Dame, une salutaire exhortation.
3' Ses rdsolutions dnergiques. Sans pr6tendre tout devoiler
sur ce chapitre, je dois pourtant signaler que, vers 1'annde 1936,
il prend soudain la resolution de ne plus manger de viande. II
tiendra parole. Et au sdminaire de Kashing, meme a Noel, au
Nouvel An, a PAques, it se contente de riz et de ldgumes. Bientot
apres, it s'interdit gateaux, fruits, bonbons et toutes douceurs.
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Quand ii reeevra un cadeau de cette sorte, tout passera dans le
gosier de quelque seminariste.
4* L'offensive contre le dejeuner. Normalement, grand mangeur, M. Bonanate absorbait le matin deux gros bol~ de vermicelle, un pain entier qui suffisait pour trois confreres, le tout
arrosd de cafe au lait. Cela doit changer. D6sormais : cafe noir,
un simple morceau de pain ; et ce fut tout. Au cours d'un sejour
a I'h6pital, it dut subir sur ce point les reproches et rbcriminations des Securs. Tout fut inutile... ii ne prendra ni viande, ni
fruits, ni creme, et le inatin se contentera d'un peu de cafr noir
et d'un morceau de pain, au grand ddsespoir des Seurs si devoudes & son endroit.
5° Guerre- au repos. Encore un pas en avant. Malgrd son
Age avance, il prend soudain la resolution de ne jamais plus s'accorder de repos le matin. Son r6veil-matin I'appelle vers quatre
heures moins le quart. Vous savez, disait-il, je suis fort lent,
il me faut trois quarts d'Aeure pour m'habiller et achever ma
toilette !... Et son sommeil il le facilite A sa facon, en remplafant son oreiller par un morceau de bois ! Ainsi le Sdminaire
interne prenait ses deux mois de vacances A Chapou, sur les
bords de la mer, chaque seminariste comme chaque directeur
devait porter avee lui toute sa literie. Pour sa part, M. Bonanate n'oubliait pas d'enrouler dans sa couverture son indispensable et delicieux traversin de bois.
Et a plusieurs annies de distance, j'admire le courageux
porteur de MI.Bonanate, condamn a&charrier et A trimballer sur
le dos cette piece de bois qui Olait de taille et de poids. A Shanghai, lorsqu'il pr6che la retraite aux Sceurs, n'ayant plus son
cher morceau de bois, ii s'arrange tout de meme et utilise un
tiroir quelconque du bureau pour lui servir de l'oreiller r6vd I
II dormait d'ailleurs fort bien, sans insomnie. Son ronflement
sonore servait d'indication ; sifflant en trompette, ii reveillait
ses innocents voisins de chambre. Et plusieurs fois, ii m'est
arrive, pour le bien de tous, d'aller frapper a sa porte afin de
mettre un terme, pour un instant tout au moins, a cette Apre
musique qui ne tenait lieu en rien d'un morceau de Bach ou de
Beethoven.
Sur les derniires annees de sa vie, il se confessait tons les
jours. 11 avait son confesseur ordinaire, mais it ignorait toutefois entierement la moindre faiblesse de tout attachement. Tres
facilement, il se confessait au premier venu : ce qui lui importail, c'tait de recevoir la sainte absolution. Parfois m~me, apres
la prirre du soir, il frappait discretement, ouvrait, se mettait
sur le prie-Dieu et tout bonnement commenaait sa confession ;
ayant le souci des effets de ce sacrement dont, en professeur de
morale, i! connaissait l'efficacild. A son heure derniere, il a df
certes Atre bien purifid.
Ajoutons enfin que ce travail d'dpuration lui procura toute
sa vie une grande et vive souffrance. II a Mtl et est demeurd
d'une extreme sensibilite. Plein d'imagination, sa tete devenait
souvent un las, un sac d'aiguilles. Si on l'eut laiss4 agir, aisdment
il eut fait intempestivement des clercs de Kashing des martyrs
, vingt-trois ans. Mais e'6tait 6l6mentaire sagesse d'ecarter
cette tentation et ce lamentable rdsultat. Facilement il croyait
que son supdrieur on tel autre de ses confreres en avait apres
lui ; et il en souffrait b perdre la tete. Un jour etant moi-mdme
A I'H6pital Sainte-Marie, A Shanghai, pour une operation, je vois
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soudain ouvrir la porte de ma chambre. C'etait M. Bunanate. tout
cuurbe et tout sombre. Ah ! c'est cous ? Qu'y a-t-il done ? 11me
regarda. ie prit la main, et m'avoua : Cela ra mieux. rcla
p.se... Un petit inot de son superieur. conmme ii me coutia. la\ait
t!llnitent boulevers6 et rmu que son cceur battait enwore la campagne : ii en pensa mourir. Trois jours d'htpital lui appurteient
erifin paix et soleil. Son bon superieur, totalement innocent de
ie malaise. n'a janiais sa ni soupgonni la cause du malaise
sulit de son confrere.
Dieu a permis cette sensibilit4 exag4ree. exacerb6e. pour
da\antaze t'humilier, le mortifier et en dfinitive embellir sa
,ouronnle de m6rites...
De ces souvenirs. cher Monsieur Bonanate. vous sortez et
demeurez pour ma part. grandi. Malgre ce caractkre pointilleux et cette sensibilit4 A fleur de peau. a tous vous nous apprenez cette magnifique lecon. que. a tout age. m4me ý partir de
cinquante ans. on peut se corriger... II suffit pour cela de couloir et de mettre la main a la pate. Et cela reste la lecon de
rette vie de travail et d'efforts. )
23 nocembre 1952. - En ce dimanche pricedant la fete du
27 novembre et en vertu d'indult. pour la premiPre fois ? la
Maison-Ma re on celebre la solennite anticipee de la M1'daille
Miraculeuse : au jour de la fete, la Communaute se rend au
140. rue du Bac. Les fideles et habitues de la chapelle. 95, rue
de Sevres. profitent de rette faci!it6 nouvelle pour y marquer ,t
nourrir leur devotion A Notre Dame. Pour la premihre fois ¾.alement une grande statue de la Vierge au. Rayons. due iux g;nerosites de la Tres Honoree Mere Blanchot: est installee dans
1e sanctuaire. a la place traditionnelle, au citt de l'evangile.
Mise en valeur. comme it convient h notre tempis. par un di,cret r6flecteur. cette figure maternelle acquiert vie et grace :
elle touche les coeurs, active les prieres, et reste en place jusqu'd l'octave de 1'Immacul4e.
Ces jours-ci dgalement - apres des ainnes de rCclamations
et d'observations motivees - on s'apercoit enfin pratiquement
que 1'clairage de la chapelle est ddficient. et par trop soinrhaire. Les lustres de 1900. au style tarabiscot6 et tourinentd
(nids & poussiere, exerqant la patience des sacristains), etablis
jadis pour le gaz (bee Auer). ont 4Ld. a\ec le temps. transformn'
en supports de modestes ampoules electriques bien usees. Leur
remplacement est d4cide. Quatorze projecteurs dans la nef sont
places sur I'architrave des colonnes et versent leurs fuseauK
lumineux sur I'assistance. Durant quelques semaines. les teclhniciens multiplient leurs essais pratiques sur la forme a donner
aux reflecteurs. sur leur inclinaison, et sur le comportement deglobes qui 6clairent voaites et bas-cbtes. La lumibre tombe heureusement sur les blancs surplis qu'elle met en valeur. Elle fait
ressortir de mPme les chevelures nuancees ou les calvities reluisantes. Discretement les figures sont dans une penombre relative : ce qui accentue le caractere re!igieux de cet dclairage.
Bref. voilh un progres qu'un chacun est heureux d'enregistrer.
Dans un volume consacr haUn maitre d'aujourd'hui,Jean
Calvet, public en dbeembre 1952. M. Jean Guitton. professeur i
l'Universit6 de Dijon, fervent disciple et auteur bien connu du
Portrait de Monsieur Pouget, ne peut s'emp6cher de conserver.
au fond de ses yeux et de son cceur, l'aspect de notre chapelle.
oi il vint si souvent se recueillir et prier. II l'a revoit toujour-
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dans l'image faite des obsiques du PIre Pouget (t24 fevrier
1933). (Voir Annales, tome 98, 1933, p. 462-466 : 482-497). En
cette tin de 1952, il la retrouverait sinon substantiellement chandee- du moins miieux 6clairde : tout comme ii reverrait sous
une nuance claire les murs sombres de la cellule tendbreuse du
1'. Pouget, que fatiguait une lumiere taut suit p-u vive et un
eclairage normal.
Mais au fond combien vraie, combien heureusement notees,
cette vision et cette comparaison pertincntes des deux sancluaires de nos deux maisons-mBres.
<<La chapelle des Lazaristes du 95 de la rue de Scvres est
I'antithesede la chapelle de In Medaille Miraculeiuse. rue du Bac :
on ne peut rdrer de plus parfait contraste. La chapelle des Lazaristes est un long vaisseau obscur. Elle offre un chipur imLmense, pourvu d'inmmenses bancs de bois, et laissant un grand
ride. si propre A honorer les morts le jour des fundrailles. Chez
ers Seurs, tout est transparent,ripolinO, et sans vide : les palerinages s'y succedent dans une atmosphlre qui rappelle celle de
Lourdes. Mais nul ne songe & prier devant le corps de saint Vincent de Paul, d la chapelle voisine de la rue de Si'res. Ld les
fideles sont reduits, dans un bas-fond oit ils odorent un parfum
[fde d'encens, de robe et de poussiere. )
Eh I oui ! Combien heureusement not6e cette antique odeur
fade ! Depuis lors, I'atmosphere a g6ndralement fait place i
une a.ration plus attentive. h une propret6 qui bannit salet6 et
parfums ds'agreables. Et d6sormais I'eclairage. quand ii joue.
pourchasse l'obscuritd. Quant i I'aspect poussiereux - banni
de la chapelle - il rend encore minables pour un temps. corridor et escaliers du rez-de-chaussee. Avoucns-le : it v a IA facile
terrain d'exploits pour I'offensive et I'operation pineeaux. Cela
viendra I Quelle joie alors pour Monsieur Vincent : ni trous,
ni taches !
25 novembre. - Sur les dix heures du soir. au Berceau de
Saint-Vincent de Paul. souffrant vivement depuis nombre de
mois. M. Thdobald Lalanne remet entre les mains de" Dieu son
Ame et son esprit qu'il recut et garda nobles et grands. Ne h
Labatut. dans les Landes. le to fdvrier 1880, et fils de PierreElie et d'Adble Cazaux. it poiursuivit ses trudes en ce Berceau
de Saint-Vincent qu'il aima intelligemment, jusqu'au bout. Admis au S6minaire interne de Dax, le 30 septembre 1899. il tmettait ses vceux au Bcrceau. en la maison de Ranquines. le 24 avril
1903. Ordonnt pretre A Dax par AMgr Jacques Thomas, C.M.
24 juin 1905), il est envoye i Santiago-du-Chili, ofi it prodigua
de 1'excellente besogne hI lecole apostolique. Apres un stage
4 Trujillo (Perou,, it rentrait en France, en 1915, comme
nombre d'autres confreres.
La d6mobilisation de 1919 le ramenait providentiellement
au Berceau oi.. ddsormais. itexerca une profonde et salutaire
iniluence sur de nGmbreuses gFn.rations d'dlives ; toujours
soucieux de nouveaux proceded
et de reels progres dans le plus
complet et le plus harmonieux developpement d'une integrale
instruction et education.
.Prfet de discipline, il fut par surcroit un remarquahle
formateur et professeur : 6veilleur d'ames, excitateur d'intelligences, esprit ptillant. et toujours en 6veil. profonde bont6
progressivement attendrie. Travailleur acharnt. continuellement
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.in lhiasse et dtcouvertes, plumer
effilee et qui nous laisse - en
miarge de savants articles de linguistique gasconne (cf. Annales,
t. 116. p. 171-173) - un reel chef-d'oeuvre dans son Theophraste
(I Lilliput : condense d'une experience avisee et directoire d'une
pedagogie averlie.
El que dire de cet annuel rapport moral qui, depuis nombre
de rdunions, restait un regal, lors des assises de l'Amtfale des
ancicns Nieves et professeurs. Rien de mesquin dans son optique,
rien de banal dans ses observations qui partout, mdme en dehors
du Bcrceau, conservent leur valcur et profit.
En juillet 1952, comme en chacune de ses assembl6es.
I'Amicale entendit le Rapport moral du dernier exercice. HOlas '
ce devait ctre la page ultinie de ce Recueil, ouvert depuis xingtquatre annies : que de lemons et quel talent, dans ees lignes
charges d'observations et de sens. vibrantes de delicates Emotions !
En attendant de lire, sous une plume confraternelle. une
evocation et portrait de cette Ame. si bien doude, voici done ce
supr6me Rapport moral de 195t-1952 qu'aurdolent, A son ordinaire, tant de charmes et d'cuseignements.
Depuis trente ans le mot d'Amicale est sur nos levres, mais
nous ne sommes iqucre preo':upds de dfmtnir la chose. D'ailleurs,
est-ce bien necessaire ? Comme pour la rose, ii vaut mieux en
respirer le parfum que I'analyser chimiquement. Et puis, est-ce
possible ? On ne ddfinit pas cc qui est vivant et en un decenir
perpetucl. Or, ,ous avons la pretention d'etre bien vivants.
Essayons quand mnme des definitions provisoires et fragmentaires, a des points de vue particuliers.Ainsi, sous l'angle du
Trdsorier, une Amicale est avant tout une 4( liste de cotisants -.
Ne sourions pas trop rite : cet aspect est plus moral et psychologique que matdriali.te et financier. Tn parti peut aligner des
millions de sympathisants ou d'dlecteurs, mais it se lamentera
de n'aroir que quelques milliers de cotisants fideles. Des deux
chiffres, quel est le plus vrai. le plus representatif du reel ?
1 est difficile de le dire, mais pour nous, la sincdritg, la cohesion.
I'attachement des membres, sent fonction du cheque postal. On
nime davantage ce qui a coutt, comme on donne plus volontiers
pour ce que l'on aime. Les chiffres enregistrhs par le thermombtre du Trdsorier renseignent le Secretaire sur la temperature
de la Societa.
Or, malgre certains progres accomplis, le nombre des rffrartaires est si considdrable et si humiliant pour nous que l'on
nose le publier. Si bien que notre budget va commencer d sentir
la gdne.
Nous ne sommes pas i la cote d'alarme et il n'est pas question de rfd*valuer la cotisation. Voici cependant quelques precisions auxquelles vous avez droit.
La cotisation initiate dtait de 10 francs a l'dpoque oft Poincar6 faisait la conversion du franc d quatre sous, c'est-d-dire que
In francs Poincard valurent deux francs-or. Aujourd'hui, le,
200 franws Pinay, meme revalues, ne valent qu'un franc-or.
Ainsi notre budget actuel est ddvalud de moitid par rapport au
budget initial.
Sons une autre forme plus frappante mais moins rigoureuse : Nous imprimions les premiers bulletins pour 200 franc:-.
soit a'ec les rotisntions de ringt membres seulement. Le dernicr
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bulletin a cooid 60.000 francs. soil la cotisation actuelle de
trois cents membres. It est vrci qu'il ctait de taille et de lure.
Cependant,ne nous alarmons pas encore, parce que nous enreyistrons acec une satisfaction infinie un phenomene comnpensateur. Beaucoup d'anciens, c'est---dire la grande majoritA des
cotisants, dechircnt dedaigneuscment le cheque que nous leur
arons prepard et le remnidacent par un autre a leur yoat... et an
na'tre. Car, si I'acquittement d'une cotisation proure une certaine
froide ikonntet cosanmercial-, tout suppldment, si lIger soit-il,
ust un gIese du cwur qui se situe aussitdt sur un autre iplier
el dnns un autre monde.
Mais ces cas, extremement consolants, ne sauraient legitimer
les trop nombreux resquilleurs. Ils sont de plusieurs classes :
lr.r desordonnes, les distraits, les abouliques, qui ne demandent
qu6 1 faire leur devoir, mais demain... et encore demain, e'est-idire jamais. Les plus irritants sont encore les resquilleurs
ronscients el de mauvaise foi, le plus soucent thdologiens, qui
s, font une raison et, pour avoir paye de leur personne au
Itirreau, on pour tout autre motif aussi so i'istique, se crdent
dths privileges inadmissibles. N'a-t-on pas vu des Suptrieurs de
t;rand Seminaire, - qui ne sont pas necessairement des economiiquement faibles. - quoirlue ayant profess6 la morale, ou
piarce que I'ayant professe., rngliger completement leur devoir
d'honnetetd dldmentaire...
On avait commence, it y a deux ans, a lutter contre a.
" resquille ,. On a interrompu les sanctions I'annte dcrnitre. a
i ruse du Centenaire. On ta les reprendre av.,r plus de firocitd.
Q'•,c les negligents (ce n'est pas dans cette salle qu'il faut les
iliercher, bien entendu) s'attendent aux pires vexations : feuillets
rrlids d I'cnvers dans leur bulletin, pagination brouille & plaisir.
,'*ups de riseaue, etc... Et, trrs sdrieusement et trks doulouretsr,tent, on appliquera les statuts de toute Amicale.
Ces considerationsfinancibres vont nous permeltre d'abord'r
an autre aspect de la definition de I'Amicale: elle ne saurait
'tre, h6las ! une SocidtW de Secours Mutuel. ni doubler les Assurances Soeiales ou les Allocations Familiales. I d6tait bon d'en
toucher un mot, parce qu'il adcient assez souvent que des camarades nous lancent un S.OS. dVchirant, jamais pour eux-memes
mais pour un autre ancien dens l'dpreuve. Mais que faire ? On
,oit bien, par nos budgets, que les anndes les plus excedentairo's
ntous ne pourrions soutenir une seule famille pendant un sr,'
mois. (El. pour des raisons administratives,le Berceau est logd
Sla mqme enseigqne que son Amicale).
Cela-n'empdche pas que de nombreu- et bienfaisants dapannages ont pu eire opedrs occasionnellement, mais on ne peut
'ompter sur cux. Nous sommes trop dtsargentds et trop loin de tout centre oit une influence efficace pourrait itre exercde par
nous. On a nu cependant des -naquisards s'abriter chez nous
'ontre l'einahisseur. et les collaborateurs occuper ensuite. les
memes lits pour s'abriter tes maquisards. Des concentrationnaircs sont vcnus nous emprunter 40 kilos de muscle, qu'ils glissaient jour apris jour entre leur squelette ddcalcifid et leur peau
translucide. Des aesespirds ont pu parfois retrouver un gagnepain providentiel. Le depannage le plus inattendu a td6 solliciti
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la Inuit oi j'ai dt; ri:'eille pau un yrattement discret it ma porte
ct oiK j'ai ru surgir, frippA. hare. angoisse, un jeune acien, qui
<nlail :t:' un (iire splendid-, ,'*tonaunment doeu, la liyonu? et la
cauidciur mimie au total une nature exceptionnclle. Victime de
circinstances depiorables. ii ,aait roult tres bus. C'etait la secondc dcyrigyolade. Le pau,'re( enfant, traque, venait sulliciter
,na compicitd pour le faire abhotir sans accident au BIreau le
i.lus proche de recrutement pour la Ltgion Etrangbre. On me
',,ryaitpas d'uutre solution, le suicide ayant idt dcarti: dtfiniticemncit cn pas.sant decant Ia :hapelle. Tout rcemminent, nou

,,'nuts appris la mort de ce camarade, tu. lui aussi au Vietnam.
L'Amicale c'cst aussi cela, et beaucoup d'autres choses
t'n.i'r.

Et cette eitr'aide joue iejalement it 1'echelon inferiiur. de
calsarade t camarade. lei. nous sommes moins renseigyu's. mais
nious sacons qu'il arrihe anssez souvent qu'un ancien eimarrassi
s'cst arwm en derniere ressourev de la liste du bulletin pour y
chercher l'adresse lu plus priche ohl i pourrait aller frapper.
Mais ici, unc inisre cn farde s'impose. I1 y a quelques mois A
Ioinee un de now mtilleurs iamnis du Maroc a vu venir un autre
atncien intounu qua. au nora dr: la fraterniti du Berceau. lui
ruprunto un nowibre respcctabli de billets. Plus tard. notre ami
.'at lieu de s'otquidter et nos

en

dcrivit. 11

s'agissaitd'un sujet

oqui ,n effet arait passP une seule ann6e a l'Orphelinat. liquelle
ne piromettait pus nierreill? pour l'acenir, et depuis ii n'avait
jamais dotnne signec de vie. C'tait un chevalier d'industrie. De semiblnbles arentures nous arrivent a nous-memes. Mais oiH
serait le dInrit de la charit4 et de la camaraderie, sans ees
risques ?
En principe. ii taut done mieux ne pas compter sur l'Amicale comme Rianque ou Etablissement de credit. et ne la dfinir
que par son r6le essentiel et ryrimitif, celui de Centre Spirituel.
- Elle est le lieu geomittrique de nos souvenirs les plus pars et
les plus frais. Elle est !e Dhare rers lequel nous nous tournons
quand notre dne est secoude par la tempete et dont la lueur
lointaine nous maintient dans la bonne direction. Elle est I'oasis
dont 'inmage rafraich;ssante lItte (ontre la trivialitd et In raidear parfois, de In rie quotidio-nne. Elle est le haut-lieu oif nous
reprenons plus freiiemnent le contact avec Dieu quand nous
avons cesse de l'entretenir,et arec un Dieu qui nous parait plus
accessible et qui doit etre plus rrai, parce que c'est celui que
nous avons imagind duns notre rnwr d'enfant pur. Elle est tout
de ,mem la cave d'une Banque. oit s'entassent les reserves de
mdrites des plus saints 4e nos rieu. maitres, des plus hdrolqucs
tie nos missionnaires et de nos peres de famille, et oil. en certu
de la Communion des Saints, Dipu rient puiser & certains jours
pour compenser la pauvretf de nos nmes. .
Telle est la definition que e rous propose, bien qu'elle ne
figure pas dans le Dicret du Journal Officiel qui reconnnit notre
Amicale.
Nous vous acons rendtt rompte Van dernier (cf. Annales.
t. 116. p. 129-130 ; 168-173), d'une tentative d'insemination diri.de faite sur le vieux chdne ; et 'on avait fondd de vastes espoirs sur les rdsultats escomptis. Personne n'avait songg aux
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rdactions possibles du imaje'stueu. et chatouilleux sujet derant
rcttc mesquine intervention humaine.
(( Comment, murmura-t-il. je date de huit cents ans ; je
recnonte a Saint Louis, qui aurait pu Etablir son tribunal aussi
bica sous mes branches que sous la ramure de mon colleuc de
li,'ctnnes. Mon pere qui a lonytemps vlcu a mles cotLs, sur 'min,
fliatc ouest. inurntuiait dans son feuillaye, les jours de vent.
par un druide ibere ;
qu'il etait n; paien et avail dtc ensemnent
de sorte qu'• nous deux se•ds nous couvrons toute I'ere chrHticine. Huit cents yginrations de rmes enfants ombrayent la
rs':ion. Les paloinbes furtives se gbrorent de mes glands au passaye et d'un coup d'aile cent les semner sur les flancs de la
tGuLadarraimaou de la Nerada nndalouse, si bien que les Espaynes
ie doivent leurs plus beaux chines. Et voici qu'un inspecteur
de je ne sais quelle administration foresliere qui, malyrc son
ietre 90, 7n'atleint pas la plus basse de mies branches. qui West
ii,,nme pas centenaire et ne le sera jamais, traite mes enfonts
de bdlards et prdtend m'enseiqner a faire des ,lands. Le respect
s'en va, on n'a plus d'dgardv pour la vieillesse. Et qu'attend-oi.
trnt qu'on y est, pour me ddbiter en planches ignominieuses et

n'inmposer la promiscuitd et les triviales servitudes de I'habitat
humain ? Ah ! on va bien voir ! ,
1I dit et bien qu'aucun souffle H'agitdt le feuillage, on
,u•tendit craquer secchmenl ses arliculations noueuses. Et nous
acons bien vu ! Pour la premiere fois, ce fut la grIve des
Jlands. Dans •ls deux branche. soiyncusement et coftteusement
coilees, pas un fruit n'apparut.On ;'en voyait pas davantage sur
Ic reste de l'arbrc. Le collecteur habituel le plus z:1d eut beau
suivre de pras toutes les tempdtes et coups de vent, it ne rccueillit en tout et pour tout que trois glands au lieu de centaines ou
de milliers.
Contre-dpreuve ironique : les forestiers officiels, dicouragds
et confus, ayant renonce a une seconde experience. le ch6ne a
prolifer6 cette annie commne nux plus beaux jours de sa jeunesse, et la rdcolte sera surahondante. Le projet caressd 'an
dernier de remplacer la carte postale de bonne fete par un
iland-souvenir, et si piteusement andanti par la malice du patriarche,pourrait bien reprendre corps cette annle.
L'incident a du moins pro6oqu6 une lettre intdressante par
les precisions qu'elle apporte sur un point d'histoire que nous
nous empressons de fixer pour nos archives. II s'agit du ChdneFils, si beau de port et d'allure, qui ombrage aujourd'hui la
maison de ia'nquines. et qui s'impatiente en attendant la succession de son pare, mais celui-ci s'obstine d rester debout, et
.aur quel miracle !
La lettre nous vient de noire camarade Depaul, descendant
direct de la famille de notre saint, qui 6tait chez les orphelins
rers 1890, son pere, originaire du village, I'y avail prcedd6, en
de l'Orphelinat. Un an plus tard,
1860. aux tout premiers joviu
M. Lacour ayant decid6 de planter 6 toutes fins utiles un rejeton
du chdne, ce fut le jeune Depaul qui eut I'honneur de tenir le
petit arbre dons la fosse qu'avait creus6e le frere Signoret
(1813-1889 ; Doa et Berreau. de 1845 h 1870). Landis que M. Lacour tassait .'humus sur les fr6les racines. Pour etre transplantable. le rejeton devait avoir trois ou quatre ans et. i avait da
germer vers 1857. A ce compte, l'arbre aurait aujourd'hui
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95 aus. II les porte bien. c'est un module de force et d'•Syaace,
de rectitude et de santd. D'autre part, ii confirme l'hypothle
form ule I'an dernier a propos de son p*re, que, sur nos terrains.
les chines
r
laryissent leur diamntre de pros d'un mntre pendant
le premier siecle.
***
1 est naturel qu'a chaque Assemblde, le Berceau itette sa
coquetterie a montrer quelque nouvelle creation. Aujiurd'hui,
r'est la rutilante coupole et sa croix 6tincelante enfin re'dressde,
dominant de quelques metres, aussi loin que le permet la courbure de la terre. le moutonnement infini de la fordt landaise.
II reste bien des dchafaudages, parce que les quatre torches
de pierre n'oni pu encore etre sculpties. Et puis, avec l'Administration acluelle, les Anciens ne se reconnaitraienl plus dins
un Bereeau sans dchafaudages.
II en faudra bien d'autres, quand viendra I'heure des peRnIres chantants et sifflants. Pourvu que leurs couches de dixiemes de millimelres ne coitent pas plus de millions qu e let
massives calottes de ciment qu'elles recouvrent.
Ce que I'on ne voit pas dans la chapelle et qui compte
4ependant. c'e.t ie progres de son dme musicale. L'orgue. bien
que remarquable dans sa eategorie, etait rcste embryonnaire et
incomplet pendant quotre-vingts ans. It est aujourd'hvi complted gr4ce i 1'habilet'f et a la tinaeitd de notre organicr-organiste, M. Morel. Par ses senis moyens, it a ajoute le second
clavier et le pedalier complet sans lesquels itn'y a pas d',rgue
ni de musique d'oryue. 11 a fabriqud de toutes pieces un It pieds
qui seal donne a I'instrument sa majestd et son velouto
. sans
prdjudice de deux on trois jeux qui se sont ajoutes chaque
annee.
Quelle Iristesse de songer que pendant quarante ans M. Praneuf a 6tM au supplice, quand ii s'efforqait de nous jouer la
grande musique d'orgue sur un instrument oit elle 4tait inounable! It ne le faisait qu'au prix de mutilations, de truquages.
d'arrangements qui "taient autant de tours de force suppldmentaires de lecture.
L'autre progres artistique est celui de la Schola, qui dWsormiais s'habille gra ement de cagoules blanches et s'est affiliee
aux Petits .hanteurs a la Croix de Bois. Vous avez did et rous
serez encore juges tout a I'heure de l'elan que leur a imprimn
son jeune chef, M. Beuste. Deja on commence a s'arracher la
troupe. Avant-hier encore elle donnait un concert dans un
cinema d'Hossegor, au profit de l'dg.lise que bdtit notre camarade, I'intripide M. Coureau. II semble que les traditions du
meilleur Praneuf, cclui de 1900-1914, soient retrouvdes.
Cette ann6e, une dizaine de nos camarades se sont rayeds lde
notre liste militante pour aller s'inscrire d notre section triomphante de I'au-del.
Deux excellents laiques, Berlon, typographe et prote
consciencieu.r & Dax, et Octave Lesgourgues de Ldvignac, qui
nous etait tres dtvoud, mais a qui des crises toujours possibles
et imprevues de so maladie interdisaient toute sortie hors de
so maison.
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Le dernier carr6 de notre yroupe sympathique de chanoiaes
sculiers, car il ne reste yunre plus que des chanoines, rehiiste
de son miieux, mais deux octoqgnaires ant fini par nous quitt(r.
("est Deyris. le brillant pelotari de 1890, mort o) Yyos dont it fut
rur6 ces trente dernieres annees, et le chanoine Gaillard du
Chapitre de Turbes. Quand it vint prendre possession de sa stalle.
it trouva Sahuc sur le siege de I'Archipretre. Ils avaient tant de
soucenirs - e'grener ! La tendresse de l'ami l'emporta sur la
farouche independance du celibataire: < Viens che: moi ,. dit
simplement Sahuc. Et its partagerentjusqu'd la tombe le cicre
et le couvert. Voilit de l'Amicalitt,
ou je ne m'y connais pas.
L'Amicale continue, chaque fois que le pays le demande, it
payer l'imp<t du sang. On achkre de redorer les inscriptions des
deux grandes plaques de marbre qui portent. sur la facade de
la chapelle, la tongue liste de nos morts de la premiere gyurre.
On avait utilisd toute la place, sans imayiner que pourrait tclater une seconde guerre mondiale et que le canon ne se tairait
jamais plus. On vient de nous communiquer la mort obscure
dans une riziere annamite de notre jeune ami, le lieutenant
Marius Dimier. Son nom s'ajoute & celui des deux Dubeau, de
notre chevaleresque aviateur Dumont et du charmant Bedoura.
Et d'autres restent exposds. Sur eux veille de haut notre aumdnier de parachutistes,Casta. Mais quand cesseront sur la planet.
los acces de folie individuelle! Qu'atteud-on pour fonder au
sommet, et coiffant ioutes les Amicales particulieres, la grande
Amicale de l'lumanitd tout simplement ? Mais n'existe-t-elle
pas depuis longlemps ? Ah ! si tout le monde s'y inscriait un
jour ! Je veux parler du Christianisme.
Nous venons d'apprendre la mort de M. Gendre. Visiteur der
Ia Province du Levant. - Qu'est-ce qu'un Visiteur ? Dans aI
metropole, c'est un orlane de transmission, une poulie de
rencoi.A 'etranger,le Visiteur est un Vice-Roi d'une autonomie
administrative et financibre a peu pros absolue. Sa juridiction
s'dtend le plus souvent sur plusieurs pays ; ainsi M. Gendre
ttait chargd de l'Egypte, du Liban. de la Syrie et d'Israil, avec
les grands colleges qui y jrrosperent et les innombrables reuvres
des Filles de la Charitd. - Que demande-t-on pour de tels
pastes.? Les qualitis brillantes ne sont pas indispensables. Mais
il y faut le sang-froid du chef isol6 devant les responsabilitis
dlans les situations les plus inattendues, la sfirett du jugement,
les longues prdvisions, I'esprit d'initiative et de hardiesse.
Or il se trouve que ne figure aucun Ancien parmi les Visiteurs de la Mdtropole, mais a I'6tranger, quand M. Gendre dtait
au Levant, M. Verges etait Visiteur de l'Afrique du Nord et
d'Abyssinie, M. Gracia de Madagascar, M. Deymier de la Chine
du Sud, M. Pron de la Colombie, M. Lagraula de I'Amerique
Centrale, M. Loubere de l'Equateur, tandis qu'un autre Ancien
itait ddsigne pour le Pacifique; et le successeur de M. Gendre
au Moyen-Orient est encore un camarade, M. Rivals. Le total
reprdsente les neuf difibmes des territoires dependant de la
Congregation Frananise.
Assurerment, ce peut 0tre une simple coincidence, mais on
peut conclure aussi que notre 6ducation liberale, qui relevait
beaucoup plus de la famille que de l'internat, mettait en nous
les germes de qualitIs humaines qui se deieloppaient et s'imposaient des que nous posions le pied suo un sol vierje et propice
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o I'acenture. On peut aussi parler de recrutement et que tsi.'
les noms citrs, autant eque je sache, sont des noms gascons o,;

limitrophes. D'autres accrocheront ici une apologie des huitwutits*clasi.tqucs, jiae nous cultivions seules acec ferceur It ,an
d',dain maynifique - autant que coupable, avouons-le, - polur
le reste et tout Ic reste. Nous etions inwyalables pour mettrr cn
pieces delachties et pour les remnouter, une proposition graimtiltitale, un poi'me. un discours, I'ime d'un hdros. mais nous ta
satcions pas defiiir I' colt ni ddcisser un moteur dlectrique.
IIparait que nous retardions, perdions six ans a de l'inutile ?t
noous disintircssions criminellenment des disciplines pralique, du
monde moderne'. Voire ' On troucera toujours, en les payiat.
!'instru;.ent ou Ic technicien capable de mesurer le voltay, do
non rasoir clecLrique, nmais personne ne peut i ma place I•u'her ma pens;,i
sur une paye lumineuse et logique. ni demontfe
l'dmei
du bonlhommeiqfue j'ai en face de moi com me collaborat,'ur
ou coitmme adversaire. L'homme et non la matiere reste le centre
et la mesure de tout. Ainsi, sans paradoxe, nos vieux maitr'zs.
arcec leurs pruogramtes rances, dtaient encore plus pratiq.'ces
que tout r'enscigneient dit moderne et dit pratique. C'est du
woins cc que scinble dcmontrer te comportement de nos Anvcins
dans Ir- :i"

La mort pour nous la plus emouvante a dtd celle de notre
lBrtin. parce que nous avons pu en suivre les lentc.
aptproches et Ic ddnouement splendide 'cf. Annales, t. 117. p. if;i9). II nous p'lait venu dedj tout prdpare par une dducation jfouilitue de tres haute qualit.,sur laquelle la rouille de l'internat re
r,.ussif jamais i mordre. On ne lui connuissait pas de defatul..
son sourire perl.tucl, sa gentillesse irrdsistible lui valurent
autant d'a1mis que dA condisciples. De tels cas ne sont pas trfot
vares. Mais sa droiture, son jugement, sa pidtd profonde ,t
setriruse lui ralient un pricilege infiniment plus rare. cli,
d'un respect et d'une influence iuliscutie, que tous les mgaitr'.
Jean-Louis

n'obtiennent pas facilement.

11 venait de nous quitter pour le Noviciat, mais itdut rerrnir peu apres dans sa famille 6 Dax, condamne ~ plus ou mrtin<
tongue echeance par l'impitoyable leucemie. Et ce fut pendo:;
quelques mois une ayonie larice. arec des hauts et des bas, o'
le corps s'dpuisait et l'dme s'affinait encore. La souffrance n
rint jamais a bout de son sourire et de sa gentillesse exquis
A l'occasion d'une premiere Extrdme-Onetion, il fut autori.'
a prononcer les rcwux de religion : 4 C'est trop beau, disait-i!
il ne me reste plus qu'it mnurir, mais franchement j'aime mietur
mourir que guErir ,.Dans la crise finale : ( Ca va, Jean-Louis '
-

(a va toujours, maman, quand Ca va vers le ciel ,. -

PIlu.

lard : u Maman. je n'ai plus la force de prier, est-ce qu'un joli
sourire a la Satinte Vierge ne remplace pas une longue priere ?,
Et enfin, apres la derniere communion : u Maman, viens -ilte
m'embrasser, 7e ne souffre plus, je pars au cel ,.
A ses fundrailles, d Notre-Dame du Pouy, apr s le Libera.
la foule entonna le Magnificat que la famille et lui-meme acaiiet
demandd. On imagine l'dmotion ! Dans la cathddrale comble,
Mgr Mathieu voulut presider un office funebre pour cette dme
dont, disait-il, a on ne sait s'il faut prier pour elle ou la prier ,,
Ce nous est une occasion de remdmorer les rares coups
frappds par nl mort dans les rangs de nos dlMves. Depuis In
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foudation de lA:nicale, en trente aus. notre infirmerie a itd
tcnoin de cinq agonies d'enfants, toutes bien edifiantes, certaines exceptionnelles et hors sdrie, aree des mots comme on
n'cn entend pans et qui font choc, comme ccux de Bertin, pctre
qu'ils marient la gratitd de la mort i la candeur de lenfawrn .
Citons - et les jeunes anciens cant se souvenir Elie
Iuouannet et Joseph Langlere ; Collinet, diee de Premidre, ardent
candidat iui aussi aux missions :tranyeres,qui est mort dans de
magnifiques sentiments de risignation d la colonte de Dien,
landis que loute sa famille errait sur les routes de Norwiandie
.onus les bombes du ddbarquement.
Roger Cubrol, 17 ans, offrant sa tie pour qu'un autre mnemlbre de sa fumille vienne prendre so place de missionnaire.
Jean Ribet qui, l'igye de 6 ans. avait ltd udri subitement
di'un mal de Pott cervinal par la bienheureuse Labourd. Et ce
miracle fut Van des deux admis au proces de bdatification. L'enfl(nt assista aur fdtes de Rome et fut honord des caresses de
I'ie XI. Six ams plus lard il mourait ici en essayont de rattrapcr
l'irnage de la Bienheurevse qui avait dchappd des mains a l'ins!,lnt supreme.
II pouvait etre intdressant pour I'historique de notre Maison
d,• lier cette gerbe de fleurs pricoces et rares. Notre dducation
scrait incomplete. si en meme temps qu'elle prepare i vicre,
rlie n'enseignait pas & bien mourir.
Une des sections les plus importautes et les plus sympelhiques de notre Amicale, et celle qui contribue le plus d lui
donner unc oriyinalit6 incontestde, est le groupe tres ancien et
Ires nombreux des missionnaires chinois. It gravit en ce moment
un terrible caliaireet traverse la periode la plus douloureuse de
.on histoire. Inipitoyablement. les uns aprs les asatres, nos can.arades sont s4questrds, accablfs d'amendes et d'impsts. Quand
on les juge compl(tement depouilles, on les arrete, it; sont tralitits decant des tribunaux populaires. chargds des calomnies Ies
plus invraisemblables,condamnds a d'horribles prisons, et qunnd
on les juye moribonds, on les expulse. Its nous reviennent penu
p,'u, dans 'etat ot nious arons ru rerenir les rescapds des
ramps de concentration.
M. Duvtgneau vient d'arriver d Dax. Nous lui avons offert
daller le chercher pour qu'it vint a maoins prendre une tasse
dle cafe avec nous. It se hdte et viendra peut-dtre passer u,,.
heure parmi nous.
En sa personne, nous ouvrons a tons ces authentiques ma'tyrs nos bras fraternels. et nous leur payons le tribut de notre
rcspectueuse admiration.Its sont plus que quiconque l'incontestable honneur du Christianisme et de I'Amicale.
26 novembre 1952. - A Madrid (Hopital de Saint-Louisdles-Frangais). La Croix de la Bienfaisance, conaf6re par 1'Espagne i Sceur Gdrard, Superieure des Filles de la Charitd.
< En ces premieres vdpres de la Mddaille Miraculeuse (1952),
vers 13 heures, une animation inaccoutumde regne & l'H6pital
Saint-Louis-des-FranCais. Le couloir du rez-de-chaussee reyorge de monde qui, petit & petit, finit par s'ecouler dans la saUe
rdservde aux hommes et transformee, pour la circonstance en
salon de rdeeption. C'est li que le docteur Sanchez Covisa, mddecin-chef de l'H6pital, va remettre d Sawr Gdrard, Supdrieure de
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l'Etablissement, la Croix de la Bienfaisance. qu'un dcerct du
ministere de l'lnterieur, par une attention ddlicate, lui a conf[ed le 6 novembre, veille de sa fdte.
Comme it se doit, la double famille de saint Vincent entoure
I'hcureuse rdcipiendaire.Parmi les prdsents, il y a lieu de noter
tout particulierement,M. Andre Azdmar, recteur de Saint-Louis
et administrateur de l'H6pital, M. Matthias Job, directeur des
'neFilles de la Charite, Respectable Sweur Lepicard, risitatrice.
compagyne de Saur Assistante et de Saur Hardy, supdrieure du
Collge Saint-Louis.
La aussi, pour quelques instants, c'est la fusion des classes,
auxquclles Sruur Supjirieure sert de trait d'union ; car a rcts
des asilcds ,,ses tresors , comme les appelle a Mere Girard ,
et d'une deleýation du personnel, il y a le corps medical de
l'H6pital : une vingtaine de specialistes, de nombreux amis espagnols influents. ainsi que l'dlite de la colonie francaise. au
premier rang de laquelle Mme Meyrier et Son Excellence
.M.l'Ambassadeur de France.
Des que le silence est obtcnu, le docteur Covisa prend la parole et dans un discours bref, mais combien senti. parce que
jailli d'un ctur reconnaissant,il nous apprend la valeur de ctte
ddcoration et les titres de Saur Girard a cette distinction. En
voici du reste la traduction, car nous avons pu obtenir le texte :
<Monsieur 1'Ambassadeur de France. M1res et Sceurs de la
Charit6 de Saint-Vincent de Paul. Religieux de !a mime Congregation. Mesdames. MWdecins mes compagnons, et vous tous nees
amis. permettez-moi un not de remerciement h noLre Gouvernement et an Caudillo pour avoir concede A notre Supdrieure la
If Croix de la Bienfaisance ), en reconnaissance des merites
qu'elle a acquis par de si nombreuses ann6es de labeur dans
notre pays ; et a vous pour avoir contribu6 4 donner 1'eclat i
zette ceremonie si importante pour tous ceux qui appartiennent
a ce centre hospitalier.
L'ordre de la Bienfaisance a presque un siecle d'existence.
puisque dans quatre ans se c61ebrera le centenaire de sa creation. C'est Patricio de la Escosura, alors ministre de lInterieur.
qui en 1856. institua eette decoration pour recompenser I'abn,'.ation des personnes qui, au risque de leur vie, se consacrirer:t
au soin des malades atteints du choldra.
Depuis lors. cette d6coration ne s'accorde que pour des acte(
neroiques. accomplis au risque de la vie. Aussi, pour nous civils
espagnols. revet-elle la mnme importance que la Legion d'honneur pour les Francais. Elle comporte trois categories : premiere, deuxibme et troisieme classe. La plus haute, celle de premiere classe. a Oet attribude h notre Sup6rieure, en reconnaissance de ses merites.
II est difficile d'obtenir cette decoration, car, avant de la decerner. le Gouvernement rend public son dessein, par le moyern
du Bulletin officiel de l'Etat (1). et mrme par les journaux de
ia Capitale. Tout le monde peut d6poser contre la personne que
(1) Traduction -le I'acte de concession de la Croix de la Bien:aisance. MinistBre de I'Interieur, 15.783.
Ce ministere a eu connaissance de I'oeuvre extraordinaire de Charitd, rdalisd durant son long sdjour en Espagne. par a Sewur Grard ,
religieuse de la "'ngregation des Filles de la Charite.

-

315 -

F'oin eut dicorer de cet Ordre, et, si au jugement du Gouvernemient, les revdlations paraissent difavorables, la Croix ne peut
plus jamais lui 6tre concedie.

II y a peu de personnes chez qui Fon pourrait reacontrer
les m6rites de notre Suptrieure. La Croix porte en legende ces
trois mots : Fortitudo - Charitas - Abnegatio. II suffit de rappeler la trempe de cette religieuse. DejB, lors de la guerre
d'Afrique, elle se devoua pour notre Patrie : puis, ce fut au
tiamps de notre guerre de Lib6ration. Alors. pendant tout son
sdjour A I'Hopital, elle garda son habit religieux bien que journellement les miliciens y p6nttrassent dans le but de dinicher
quelques-uns des n6tres, qui y avaient trouv• refuge, afin d'avoir
ainsi foceasion de s'ingerer dans les affaires de cette maison.
Mais, grAce au courage qu'elle sut deployer, elle parvint A ne
leur en livrer aucun. Je me souviens tout particulierement d'un
eas : celui du phre de l'un de ceux qui m'dcoutent. M. HonorP
r1iesgo. On 6tait venu avec I'intention bien arrktee de le faire
sortir de cette maison, mais notre MJre. avec un air bien d6cid6
alTronta fusils et pistolets de cette populace, qui n'avait aucune
idt(e de ce qu'etait I'extraterritorialitd et le respect de I'Jtran-pr. Elle le savait bien et malgr( tout, h plusieurs reprises, aprbs
a\oir rev4tu un costume civil, elle sortit pour aller parlementor et prendre la d6fense de ce que nous appelions WIlpitaux
auxiliaires, qui n'dtaient rien d'autre que les maisons des Swurs
de CharitW of se cachaient certains refugids. vitus en malade.
,'t qui faisaient mine de 1'dtre.
En Espagne depuis octobre 1919, et a ta Mte de tf'lIpital SaintI.",is-des-Frangais, deputs 1925.
Lors de la campilne espagnale don Maroc. elle commenea A preipr ses services dans les h6pitaux chirurgicaux de to Croix-Rouge de
Milaga et de S4ville avec un zdle et une competence qualifids d'ez:trrdinaaires.Puis pendant ia guerre de Liberation espagnole, elle ddfrndil atvec dignite et courage le caractare religieux et bienfaisant de
rl'Hpital Saint-Louis-des-Francais contre les constantes pressions et
,einaces des dldments communistes, y donnant asile & un grand nombre de personnes pourchassdes, tant civiles que militaires et se refu',nt 4 les livrer 4 qui que ce soit, malgrd les rclamations des persd'uteiuars.

Cette tdche meritwire, entreprise uniquement par des motifs cha-

'itaiblep de total dtvon. mnent ao service du prochain, san. fl;re eas des
I.t.•l.na.ti;
mais sons la plu stvrirte interprdlalion dle 'a *•rncptiio

hrdtienne de la Cha'ild. merite bien une recompense, qui .:npluF du
;irie. soit aussi l'expresion de la reconnaissance du Gouvernement es,l'ynol envers celle qui s'est faite une de ses collaboratrices, sl loyale
i',ns ses itches de blenfaisance sociale.
Aucune rdcompense ne pouvait mieux convenir que celle de f'Orltre Civil de la Bienfaisance. dont la ddfinition figure a I'article 6 du

tlryal

d6cret

du 29 juil'et 1910.

Pour son application et en rertu des pouvoirs que je ddtiens, fat
tenu 4 accorder d Scelr Jeanne Gdrard-Gilain. religieuse de la Congrd!lation de Saint-Vincent de Paul. en religion Sceur Gerard, l'entrde
dans cet Ordre civil de la Bienfaisance. dans la catdgorie de Croix de
premiere classe, ruban blanc. et, ptant donne la pauvretd indrente 4
son dtat religieux, la libere de tous frais.
II m'est agrdable de vous le cormmuniquer et de le porter It otre
rnnaissance en rue d'en obtenir les effets.
Dieu vous garde de nombreuses anndes.
Madrid, 6 novembre 1952.
Bias PEREZ.
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Autre fail i I'actif de notre Milre, ce fut lorsque j'asý.urais
en tant que directeur, la charge de I'hopital de la rue .Martine:
'a.npos., Maison Centrale de cette Congrigation, conxertie elle
aussi. en hIpital. Au rez-de-chaussee, nous avions dIlze ou
quatorze malades. et au dernier 4tahie quelques deux ceint Filles
ilp la (harite vctues de Icur habit religieux. parce qu'tlles ne
disopusaient pas d'autre-s vAtenients. On vint me rsclan•t r pour
me jeter en prison, aussi je jugeais prudent de vider lie. lieux
apris avoir noinrm un autre confrare pour me remplucwr dans
nion office. Vingt-quatre hcures plus tard on venait le r~clainer
aussi. MWre G&rard cut alors a s'opposer aux miliciens, s-;a•s autre defense que son courage et le secours de Dieu : elle savxit
pourtant qu'ils ne respectaient plus personne, peu de jourt auparavant ils \enaient de tuer un secr6taire d'ambassadc. Mais,
rAece a Dieu. elle rdussit dans ses entreprises et put plachri tous
le muderins
i
de la maison dans dilffrents postes, oh its pass-,rent la guerre ; aucun d'eux ne tomba aux mains des roumes.
A la priere de ses Supirieurs et des mndecins qui I'a;preciaient comme uue inMre. elle se laissa enfin convainciI qu'il
Rtait ntcessaire pour elle de quitter l'Espagne et d'allei -e reposer en France (nous la trouvions tres 6puisee; et peu en sirete). Elle partit done pour Paris. oi elle poursuivit son ilnnense
labeur. Elle nous servit d'interm6diaire entre les deux zones. ce
qui nous permit de rester en communication avec nos familles
respectives. De plus, elle se chargea de nous procurer les vivres
pour que les h6pitaux pussent continuer A subsister.
Charitf. - II n'avait pas fallu la guerre de Libdration pour
nous rendre compte de la Charitd de notre Mere. Des avant cette
guerre, lorsqu'elle avail pourvu aux necessitls de l'Hpital, ell
preparait des repas que chaque jour, elle distribuait aux misereux, jusqu'a ce qu'il ne lui restfit plus un sou en caisse. Elle
possddait aussi un vestiaire oh se conservaient les dons des personnes charitables ; elle les rdpartissait entre les pauvre-. sans
distinction de nationalit6. et l'on peut affirmer que pas un ne
s'est approchd d'elle, hiver comme dtd, pour lui adresser une
demande de vetement, sans voir sa requete exauc6e.
Et comment faire mieux comprendre la grande bonte dont
elle entoure les employds de cette Maison, qu'en rappelant ilu'ils
ne quittent I'H6pital que pour se marier et qu'ils reviennent ensuite constamment lui rendre visite avec leurs enfants, pour
lesquels elle est pleine d'attention, de paroles affectueuses et de
gAteries.
Lors de notre guerre, elle donna refuge A des milliers de
personnes, sans tenir compte de leur nationalit6, elle distrihua
une quantitd dnorme de vivres aux personnes qui se tenaient
cach6es, allant mame parfois jusqu'a les leur porter A domicile.
Abnýgation. - L'abnegation de cette Mere se reflete dans
l'hommage que nous lui adressions lors de la c6elbration de ses
noces d'argent de presence &a1'Hpital, en lui remettant ce parchemin qui, dans ses marges, retrace son ceuvre. Lorsque la
Mere prit en charge cette (Euvre, ce n'etait a vrai dire qu'un refuge pour Franaais de passage, tomb6s malades ; c'ftait un p titt
asile. Actuellement - et il ne faut pas craindre de le proclai!er
bien haut - par son activit6 et sa sage administration, elle -st
parvenue A en faire le meilleur h6pital 6tranger qui existe en
Espagne.
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Mais ne \ous fatiguons pas da\antage. Cunuie Clhevalier de
I'lt dre civil de la Bienfaisance et conime son reprisentant, j'en
iIiipose h MaNre G6rard la decoration pour qu'elle puisse la porter toujours sur son eccur. Haut I'Espagne ! Vive la France ! ,
Et les applaudissements prolonges cripitaient lorsque le
docteur epinylait sur le blanc collet le modele rdduit de la mddbille et que. selon la coutume bien espagnole. ii s'inclinait profitddmient pour baiser avec vendration la main de la nouvelle
deCore.
Puis, en termes d'une extreme delicatesse, M. Meyrier concluait et chargeait le docteur Covisa d'exprimer au Gouvernenmnt espagnol les remerciements de l'Ambassadeur de France.
La fete se terminait par la traditionnelle petite coupe de vin
sexagnol, auquel, des caves de I'Ambassade, etait venu se meler
le champagne de France.
27 novembre 1952. - A Beyrouth, en ce jour de la MIdaille,
Ip Tris Honord Pere chante la premiere grand'rnesse dans la
inouvelle chapelle de la maison provinciale des Pretres de la
Mission. On lira plus has et avec details pr6cis, la pertinente
description de cette consolante c6remonie. Voici comment un
jiurnal local prtparait les cceurs i cette fete tant attendue.
Dans leur nouvelle residence aux larges horizons, les Filles
tdrh Charitd inaugurent ce matin leur chapelle ; et c'est en personnre le Stpdrieur ygneral de la Congregation des Lazaristes et
dels Filles de la Charite qui officiera.
Comme it convient pour des realites si pures et de si lumii,,ur. xymboles, les plus hautes autorit&s seront ld.
Pour la Mission et pour les Swurs, c'est un grand jour, longlt'eps espird, longtemps attendu. Pour le Liban, c'est un grand
jour aussi, sur le plan de l'esprit et des divines promesses.
Dans les demeures libanaises de saint Vincent de Paul une
unouvelle 6poque rommence. La 'ieille wmison grise 'il y a cent
:ans une hanlieur presque, et maintenant .tsur la pla:re j.:'lilt')
anaif fait son temps. Le mot a charitO ,, qu'on lisait sur le lintea, de la porte centrale a grami la colline progressant avec la
marrhe du siecle. La charite. de nos jours. veut plus de lumiere
Pt plus d'air. Les pa/irres en ont besoin plus que les autres.
A.l Liban, l'avous-nous asses dit ? les Swurs de Charitd et
les Lazaristes sont chez eu.r. Ce doux pays est devenu le leur.
Nos peres. avant nous. ont vu rayonner lear bontd et leurs Vertus. A toutes les altitudes. les cornettes blanches harmonisent le
bleu lavande de lear habit avec le ciel et nlamer. Elles s'incorporent au paysage : elles sont un dldment nicessaire de la vie libanaise, sans cesse rajeunie aux sources de la foi ; elles montrent,
dans la rue, aux socioloyues officiels, lear voie ; elles substituent, par lear nom msme, i la contrainte Idgale, la loi supreme
de l'amour. Elles rappellent enfin, a ce battement d'ailes qui fait
s'attendrir les sceptiques, que, de toutes les charites, le don de
soi est la plus grande. Sur leur colline oi l'inspirationles suivra. elles ressembleront davantage d an grand vol de mouettes.
A l'inauguration de la nouvelle chapelle, chacun, par la pens:e, s'associera..De toute-part monteront, vers les Swurs, des
r-eux reconnaissants. Jamais cerdmonie semblable ne fut plus
fdconde en promesses.
Les bonnes Saurs, dans ce Liban ois la foi a tant de visages,
est-il quelqu'un qui ne les vednere et les aime ?
M. C.
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D'autre part voici, elablie par I'architecte du monumeiit, la
description de la chapelle Notre-Dame de la MBdaille Miraculeuse. A Achrafi6 :

La chapelle .Yotre-Dame de la MIdaille Miraculeuse i Ahrafid, est situde au centre de la nouvelle Maison centrale des Filles
de la Charite, plus c.actement a la croisee des axes qui dttermninent la grande composition de l'ensemble.
.Au nord de l'eylise, c6dt du chleur, se trouvcra a residence
des Peres Lazaristes. auxquels appartient l'-,glise, a Vest de la
comiunaut,, et le noviciat relies par un portique a l'ylise : a
'ouest. I'ensemble des wucres : ouvroir, ccole des petits, jar-din
d'enfants, ecole des grandes, ecole gratuite, salle des conferences, cinema. terrain de sports, dispensaire.
Au sud de l'dylise, le parvis entourg d'arcades.
La conception de cette iglise, d'inspirationmediterran•en÷e.
s'inscrit sous le signe de Rome. Elle tient d la fois des basiliques romaines et des eglises byzantines. La plinitude des arcs
,'n plein cintre, des bas-c6tes et de leurs tribunes, le grand plafond caissonne sont autant d'emprunts et d'imitations qu'insptrent les sources latines et grecques.
L'ensemble des constructions mesure 52 mbtres de longueur
sur 20 metres de largeur, la superficie totale est de 1.100 metres carr&s, la hauteur de la nef est de 12 metres, sa largeur est
de 9 metres, les bas-cd6ts venant s'ajouter a cette mesure. Lat
presence de tribunes a I'etage sur trois c6t6s assure une importante capacit fi l'eglise qui peut contenir aisement 1.500 personnes.
comporte un portique de quatre riL'ntrde de l'dylise lonnes antiques trouvdes dans les fouilles recentes place des Canons. au moment de la construction du Centre urbain a la place
de I'ancienne Maison centrale des Filles dr la Charite. Ainsi. Ies
rolonnes paiennes ensevelies sous les fondations de I'ancienne
Maison des Seurs, viendront se ranger sous I'aile du christianisme suivant l'eremple des colonnes du temple de Diane ii
EphIse, venues supporter les coupoles de Sainte-Sophie de Co.stantinople ou du Temple grec de Syracuse dont le pdristyle co.,stitue encore les murs de la cathedrale.
L'dglise d'Achrafid n'est pas seulement l'expression de C<,s
hautes sources traditionnelles. elle represente une architecture
*'rolude.fant dans so composition que dons sa construction ,t
sa decoration.
Un important sous-sol, sous la nef. a 6td aminage en rifertoire de la communautd; au fond, sons le chrur. sc trouve Ie cnveau ygndral, avec une salle des adieux.
An niceau de la grande nef, et au pourtour du chaur, sont
situdes les sacristies, vestibules. grand salon de rdception des
lPres Lazaristes, vestiaires. dep6ts, installations sanitaires.
Les matiriaux employds sont essentiellement d'origine locale ; on notera 'emploi gendralise de la construction en pierre
calcaire du Liban, pour l'ensemble des bdtiments. Depuis de longues annees, on n'avait pas employe autant de pierre. II fallut
ouvrir de nombreuses carrieres, et I'emploi de ce matdriau trop
soluent delaissd, a donnd du travail d plusieurs villages libanais.
Cette grande tradition de la taille de pierre, vieille comme le
monde, tradition que posshdent a l'etat naturel nos populations,
merite d'dtre entretenue et sauvegardde. Le bois de Katranm
verni apporte sa note chaude dans les portes et les menuiseries.
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L'dclairage dlectrique est assure par des tubes fluorescents,
des apparcils d dclairaye indirect, des projecteurs, toutes ressources que nous offrent les applications modernes en matiere
d'dclairage.
La decoration, proprement dite, se presente sons la forme
d'un modernisme accentuW, elle s'inspire des themes de la M4daitle Miraculeuse. Le grand plafond caissonne reooit sur un fond
d'azur les emblemes tels que la Sainte Vierge, les Caurs de 16.tus et de Marie, les Etoiles.
L'arche triomphole autour de la grande niche du cheur represente une vaste composition murale peinte d l'exemple et suicant les proceids des Maitres de la Renaissance. La Vierye en
Majeste reCoit a ses pieds la jeune novice Catherine Labourd et
lui remet la M6daille Miraculeuse que les anges vont porter dans
lc monde ; un P&re Lazariste d'une part, une Swur, d'autre part,
assistes des Enfants de Marie du Liban, reFoivent et donnent
lcs Mddailles dont bdenficieront les populations des diverses races, reprdsentdes ici par la race jaune et la race noire, manifestaut ainsi l'universalitd des bienfaits de la Midaille Miraculeuse.
L'ensemble haut en couleur est l'euvre du peintre libanais Jean
G uvderian.
La grande niche du chaur, d'un ton uniforme bleu d'azur, se
presente dans un sentiment de calme et de securitd. Au fond,
une baie, couronnde en plein cintrc. laisse apparaitre,nimbee de
lumibre, la statue de la Vierge, de 2 m. 30 de hauteur. Cetto
statue, sortie d'un seul bloc de marbre blanc, est I'ceuvre d'un
,rtiste italien.
L'autel, tres sobre, avec des lignes simples, est construit en
pierre calcaire du Liban.
Les fendtres des bas-c6tds sont orndes de vitraux ex6cutes
par des artistes de-France,yrdce aux donateurs qui ont concouru
ir leur dtablissement. Le vitrail est sans doute le moyen sensible
de moduler la lumibre, de donner I'ambiance profonde et I'atmosphere aux sanctuaires qu'ils ornent. Les dix fendtres au niceau de la nef, sont consacrees aux sept sacrements reprdsentes
soUs une forme symbolique au milieu de sinusoides dont le coloris vibrant bleu et rouge rappelle les harmonies des cathddrales. Du cdtd du chaeur les portraits de saint Vincent de Paul et
'le Louise de Marillac se font face, cependant que le symbole Pao
remplit la dixieme fendtre.
Dans les tribunes du premier dtage, les dix fenetres seront
ornaes de vitraux, dons des Enfants de Marie du Liban, reprdcentant les symboles de la Mddaille Miraculeuse dans lesquels
*.'intercaleront
les effigies de la Vierge.
Au sortir de l'dglise, quand les colonnes seront franchies et
que I'escalier aura dtd descendu les fidbles fouleront la grande
iosaique du parvis faite de motifs decoratifs ? I'aide des galets
blancs et noirs que roule la mer sur les plages du Liban. Its auront le sentiment que la vieille tradition des parages des ports
'6tiers a 6td reprise.
La premiere pierre de la chapelle de la Mddaille Miraculeuse a Wtd posde le 24 avril 1952. et l'inaugurationa eu lieu le
?7 novembre' de la m&me annee.
Andr6 LECOMwE, ancien pensionnaire
de l'Academie de France & Rome.
Hanna HENEINE, architecte.
Le Jour (Beyrouth), 7 ddcembre 1952.
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Inserons ici, sous la plume d'un journaliste de Beyrouth,
quecques lignes qui refletent le souvenir de l'inauguration de
Notre-Dame de la 1Mdaille Miraculeuse. Elles sont une prcustatiun du rkcit de M. Dulau.
Le Liban, ok se dressent fraternellement tant de clochLrs et
de minarets, vient de s'enrichird'un nouveau sancluaire.Sur les
hauteurs d'Achrafi., Id oi les Filles de la Charite ont edifie
leur nouvelle maison, face & l'entrde principale et entre les deux
ailes de l'inposante bdtisse, a etd construite la noucelle chapelle. Tout est en pierre neuve, sauf les quatre colonnes du pIristyle qui proviennent des fouilles effectudes sur l'emplacement du Forum romain de 'ancienne Beryte.
A l'int6rieur,par contraste avec l'ancienne dglise de la Mission, rue Emir-Bechir, tout est lumiere et simplicitd. Deux rvingdes de colonnades soutiennent la tribune et deux autres supportent la nef. Sur la rofte et l'arc du chmur une theorie de
peintures vcoque les acticitis missionnaires des PNres Lazaristes et des Filles de la Charitd. L'execution de cette ddcoratiun
par l'effet heureux des couleurs et C'haronie des lines, est
dig'je de louayges. L'abside, sur un fond azure, abrite une statue
de la Vierge les bras ouverts. L'autel est d'une architecture tr's
moderne. II est surmont6 d'un crucifix laissant diffuser, grace
d un dispositif special, une lumiere tamisde. Le ldafond de l'Uylise
est sem, d'dtoiles s'harmonisant avec des croissants formnis por
les nimbes qui entourent la tOte des saints reprdsentis.
I'inauguration de ce sanctuaire dWdie d Notre-Dame
C'est
de la Medaille Miraculeuse que nous avons pris part hier, en
assistant d la messe solennelle cClebrie par le Tres Honord i,'re
William Slattery, Sup6rieur gdnsral de la Congrgqation des Lazaristes et des Filles de la Charite, venu spdcialement au Liban
c cet effet. S.E. Mgfr Beltrami, nonce apostolique, assistail an
tr6ne. M. Moussa Mobarak, ministre des Affaires dtrangeres, representait M. Camille Chamoun, prdsident de la Republique.
S.E. M. Balay, ambassadeur de France, 6tait entourd de ses collaborateurs. Parmi les chefs des communautes catholiques on
remarquait la prdsence de LL. EE. NN.SS. Mobarak, Ziadc. Nabaa, Hikari,Batanian,et le R.P. Escoula, le R.P. Recteur de il'(,iversitd Saint-Joseph, les Chanceliers des Facultss de Mddecine ce
de Droit, le R.P. Sup~rieur du College d'Antoura, les directeurs
des ecoles des Frrere, le Supdrieur des Peres Capucins, et dc
nombreuses ddldgudes des communautds religieuses fdminines.
L'assistance dans sa majoritM 6tait composde par les anciennr-n
dlbres des Filles de Charitd, les membres de l'Association d,'•
Dames de Charite et les nombreux amis de l'Institution.
Apres l'Cvangile, le R.P. Rivals, Visiteur des Lazaristes, a
pris la parole pour rappeler d'abord l'histoire de la mndaille
a que la foi populaire a appelee miraculeuse ,.II a dvoqud ensuite le souvenir de tous ceux de ses pridCcesseurs qui auraient
souhaitd tdre prdsents en ce jour pour assister au couronnement d'une euvre dont ils ont 8t6 les premiers pionniers. t1a
termine en mentionnant que cette iglise est une rdalisationliba1'exdcution
naise , puisque ce sont les vxtres qui ont surveill:
des travaux, la pierre qui a Wte employ.e provient des rochers
de vos montagnes, ce sont des bras libanais qui ont, pierre sur
pierre. Arig, ce sanctuaire, d'autres en ont exicutl
les travaux
de sculpture et enfin ce sont des voix de jeunes Libanais et de
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ituunes Libaiaises qui retentissent pour la pjcreiite ois dans
cette enceinte pour chanter la gloire de Dieu. ,
A l'issue de la messe, le Tris tonord Pi're Slattery, Supericur yednral, entourd des 3ihres supdritures des Filles de la
charitd ont reqa dans Ics salons du pensionimt, I:'.s f4licitations
des personnalitEs prdsentes.
M. G.
27 novembre 1952. - Au 40. rue du Bac, les deux Conuouiautls assistent, suivant le Coutumier, ; la grand'inesse pontilcuale, que celebre AMgr Feltin, archeveque de Paris. dont quelques jours apres l'on apprend 1'el6vation au Cardinalat. Le soir,
avant les v6pres, notre confrere. I. Lignie, Supdrieur des missionnaires de Renies, inauuure. avec une flannie apostolique.
ses predications de la neuaine. treis courue. D)'ii le 8 dkcemIr,,. en eftet, confessions, messes, predications, prieres assemilent dans la chapelle et les tribunes des Seurs toute une foule
qui se renouvelle presque A chaque seance. On fait son plperiiage A Notre-Dame de la _MWdaille ; on y vient des coins de
Paris, de Ja banlieue et d'ailleurs.
28 novembre 1952. - En cette fete de sainte Catherine L.aiour6. exceptioinellement cette annke, au 140, rue du Bac, une
grand'messe pontificale est cd61bree par Mgr Brot. un des quatre
auxiliaires de l'archeveque de Paris. Rkcemment sacr6, Mgr Brot
se montre tres attentif au d6vouernent et aux efforts apostoli!ues de nombreuses maisons de Filles de la Charit6 en ce dio-cese de Paris. II est heureux de manifester ainsi rette gratitude et ses sentiments de devotion h Notre-Dame. a lI'mmaculde.
Le 6 decembre. h Tryves, vient de s'eteindre Ml.Ernest Vorage.
Ce cher confrere, mande M. Meyer. \ isiteur. naquit 4 Jiichen
le 16 aoft 1883. I1 poursuivit ses etudes secondaires i Wernhout. et ful admis, a Paris, dans la Congr6gation. le 4 octobre
1906. et y prononea les saints vaoux le 7 octobre 1908. Ordonni
pri'tre & Paris le 14 juillet 1912, par Mgr Allgayer. ij fut envoyd
au Liban, A Broumana : ii v resta un an seulement, jusqu'en
1913. En 1913. il 6tait plac6 A Bocholtz maison de la Province
allemande, mais situ6e en territoire n6erlandais. De 1916 " 1920
il est h Schieiden et n'v fut pas atteint par la mobilisation miiitaire. 11 se donna des lors a la predication dans cette nouvelle
maison. En 1924. M. Vorage est envoyv comme missionnaire missionnant a Cologne, au 6 de la Stolkgasse : ii y resta jusqu'en
1935. De 1930 h 1935, ii ajouta a ses prddications la charge et
les soucis de la Procure provinciale. Les tracasseries financieres du troisieme Reich amenerent son internement : ce furent
trente mois de prison h Brandenburg. non loin de Berlin. Ca
rude s6jour 6branla et ruina B jamais sa robuste santd.
M. Stienen. Visiteur de la Province, fit nommner M. Vorage
Superieur de notre maison de Tr6ves, de 1938 A 1947. Malgrd sa
fatigue, M. Vorage voulut bien se charger de i'office d'Assistant. de 1947 A 1951. C'est alors qu'il commenya A& tre vraiment
inlalide. De 1951 jusqu'au jour de sa mort, ii languit et se
traina vraiment.
Z616 missionnaire missionnant, M. Vorage fut sur la breche
vingt-cinq ans durant ; on le vit se ddpenser en nombre de villes
allemandes. Pour la construction materielle de Schleiden et Trives. ii aida puissamment les visiteurs d'Allemagne. Par deux
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lois. de 1932 A 1935, puis de 1946 A 1951, il fit partie du CGuneil

pro\incial et manifesta de la sorte son vif et puissant amour de
la petite Compagnie.
Le samedi 13 decembre, a Molieres (diocdse de Versailles,,
I'abbe Yorage, cure de la paroisse, fit c6lebrer un service funubre pour son frBre. Des fiddles et des amis assistaient A cette
prikre. Notre confrere avait passe 14 plusieurs mois de convalescence. M. Peters assista a cette ceremonie et y donna mimne
Fabosute a l'issue de la messe.
L'Osservatore Romano du 8 courait
7 decembre 1952. mentionne la discrite et serieuse activite des redacteurs des
Ephemerides Liluryivae, la revue liturgique, bien connue pt universellement apprecite. Specialis6 et polyglotte dans le seeteur
de la Liturgie, ce periodique trimestriel reste internationalenuent un des plus appr6cids.
Dans la liste quotidienne des audiences papales, on troue
qu e ce atin le Saint-lPre a recu Son Eminence le Cardinal Nicola Canali. pro-president de la Lormnission Cardina!ice de
l'administration des biens du Saint-Sii'ge. Son Eminence Atait
accompagnue du Secretaire de la susdite Congregation, Mgr Ser.io Guerri. 11s out offert & Sa Saintete le premier exemplaire de
la sixieme edition post typicam du missel romain, imprimee par
les soins de la Typographie polyglotte vaticane et diffusee par
ia Librairie editrice Vaticane.
La r6daction du \olume a iet surveillee par la Sacree Couigrdgation des Rites : la besogne a 6td de fait poursuivie par la
Commission pour les editions liturgiques de la susdite Lilrairie Vaticane, compos6e des Prctres de la Mission, redacteurs aux
Ephemerides Liturgicae - avec la collaboration des Consulteurs.
des PP. Joseph L6w, vice-rapporteur g6neral de la Section thistorique de la Congregation des Rites, Robert Weber, benedictin.
et Anscaire Dirks, dominicain.Le texte des rubriques et des formules, sauf de rares exceptions, est demeurd inchangd. Les psaumes de la prtparalion
ii la messe et ceux de I'action de grAces, apres la messe. tout
oomme ceux des fundrailles. suivant la recente edition typiqui'
du rituel romain, sont empruntds A la nouvelle version latin'.
La priere dite de saint Ambroise a Otd restitude critiqu'nent (travaux de dom Wilmart) et 6dit6e suivant son texte original.
i
Les autres modifications ont 6td reduites au minimuml.
disposition typographique des textes a etd surveille pour C\iter intempestivement au cours d'une formule, le passage d'ui , '
page a I'autrp. A 6t6 indiqu6 le rite de la fete, et ici et 1A l;
subdivisions Pt des sous-titres marquent les diverses parties de.
fonitions liturgiques.
Te canon de la messe s'ouvre sur une crucifixion empruntee
au Codex Boryia latin n" 425, et conservee a la Bibliothbque Vaticane.
Les fetes principales sont decordes de seize en-tote et trentedeux initiales en couleurs, qui fixent les 6lements historique- et
le symbolisme de la solennit6.
- Le Saint-PKre a daign6 fdliciter vivement la nouvelle edition, prdparde avec tant de soin, et exdcutee avec une si heureuse disposition des textes sacres - jointe a une si nette impression. - 1I a manifest6 ses augustes felicitations et sa
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pleine satisfaction - et en fin d'audience a doind a la d&l'gation une sp6ciale benediction apostolique.
8 dicembre 1952. - En cours d'apres-midi, a l'lustitut Catholique, dans la modeste Salle des Actes, une assistance de
coll'gues, amis et anciens dleves de Algr Calvet, vient feter et
iarquer I'aurore de ses quatre-\ingts ans, et souligner le devouement d'un demi-sicele bien soiun d'un inlassable et fdcond
enseignenent. Echo anticipd de cet honmuage et preuve de cette
gratitude generale, ui volume collectif de souvenirs et de teinoignages est soleinellement ollert au vivant jubilaire : Cn
maitre d'aujuurd'hui,Jean Calvet (Gigord. in-8". x-222 pages;.
En seance, pour teimoigner a nou\eau admiration et reconnaissance, des adresses et des paroles ainables empruntent successivement conmme interpretes : 1. Gaetan Bernoxille (Les Lettres), Canlgardel (Cadurcien, president lionoraire de la Compajnie GUnerale Transatlantique), G6rard Venzac ;le successeur de
ligr Calvet dans sa chaire de professeur), Claude Quinard 'une
V&lee parmi nombre d'autres), et Mgr Blanchet (recteur actuel de
I'lnstitut Catholique).
Sans s'illusionner sur la saveur de cendres de pareilles cdremonies et sur le c6t6 apparemment tout laudatif de telles rdunions au soir de la vie, le jubilaire n'agr4e et n'accepte cette
manifestation qu'h titre de symbole et coimne un honmmage a
cette armee modeste et mnritoire de maitres chratiens qui, a
longueur d'ann6es et de vies, poursuivent leur effort pedagogique et leur travail obscur pour cette grande oeuvre de 1'enseignemnent et de l'education.
Comme tant d'autres, Mlgr Calvet exalte la beaut6 de cette
\ocation : former des cerveaix et des personnalit6s : In spem
,picarum juvwnes jucare. Dans i'espoir des epis rester I'aide
des jeunes. C'est sous cet angle et pour stimuler cet effort que
toute l'activite litteraire et scolaire de Mgr Calvet se doit consid6rer : r6eits, manuels, biographies, articles, conf6rences, etc..
ont poursuivi et creuse ce sillon pedagogique. Dans ce secteur,
la figure et 1'etude de saint Vincent tiennent une grande place.
Sans la moindre entente prdalable, 1'dquipe du volume a redit
et expliqu6 la r6ussite du c6libre Saint Vincent de Paul. <( Oui,
dans ce livre, d son insu, Mgr Calvet se livre au lecteur. Et sa
prddilection pour Monsieur Vincent, prdtre apostolique, prosateur vigoureiu, Francais au ilraud cwur et d la tete 4quilibr;e.
de solide raison, homme de charit dt la fois humaine et mystique, de bonte pratique et surnaturelle, hdroique. saint de l'Eglise
au realisme ecclsiastique et cartisien. cette predication no,.;
parait bien ressembler a une confession involontaire et glor;ru.,w.
Jean Calcet aura, sans se I'avouer, reconnu maints aspects de
lui-mdme en Monsieur Vincent n, p. 8 (Serge Barrault).
, Son chef-d'weuvre. Vincent de Paul, s'impose a l'attention
par les affinitds qu'il rdevle entre le hdros et son biographe et
qui commandaient expressement qu'il fut ecrit : on y surprend
entre les lignes la confession d'un ideal commun, poursuivi pendant toute une existence, enveloppe d'une mime discrition et
animd par une mdme hardiesse ,,p. 59 (Louis Chaigne), etc...
S'unissent. h cet hommage. dans la Salle des Actes, plusieurs
confreres, MM. Robert. Peters, Desrumaux, Desmet, etc... La prdsence de plusieurs cornettes Bvoque opportundment le rappel de
ces ailes suppldmentaires pour lesquelles saint Vincent exige un
foyer de rayonnement : I'oraison.
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, A la reliyieuse hospitaliere, dit equi\alemmient Mgr Cal\et. est promise la mediocritd si elle n'est pas en mine Itmips
reliyicuse contemplative. Pour le pretre-ouvrier, exiyence su.pplcmentlaire d'dtre, plus que d'autres, mine d'oraison. Pour lt pretre-professeur, coration particulijre, non pas certes de substituer le professeur au prtlre, non pas minme d'ajouter le professcur au prdtre, mais d'dtre prt'lre par les moyens spdcifiques du
professcur i,, p. 19 (GArard Venzac).
De\ant ia reussite le son Saint Vincent d,' Paul, en ces 11nutes si prenantes. les esprits avertis souhaitent et attendent
ctllin de Mgr Calvet , la bioyraphie de Mademoiselle Lcy!ras.
sainte Louise de Marillac, l'dminente collaboratricede Vincent de
Paul, dont ii a d6ja si bien parlV lots de la fondation de 'a
Compaynie des Filles de La Charitd. Dans son esprit et duns sor
cwur, ii a loute la matiere de ce noureau volume. La cncore,
dans une autre rnussite, nous retrouverions une fois de plus.
le souriant,l'humble et gdiial Vincent de Paul n, op. cit.. p. 116.
Au Grand Snminaire de Tunis
11 djcembre 1952. \lutuelleville), notre confrere, Mgr Gounot, archeveque de Carthage, celibre aujourd'hui sa cinquantaine de vocation. De
Jordy et LefranVois ; d'Alger, MM.
•MM.
Constaztine sont venus
Piet et Nachez ; d'Oran, M. Fauc. A 9 heures, au Seminaire, Alunseigneur celebre la messe votive de saint Vincent, en prisence
des Lazaristes, de sa famille archiipiscopale, et des Files de la
Charite, qui, conmme les Seminaristes, communient de la main
du jubiliaire. S<iur Saubusse. Superieure de Tunis, avait amene
une bonne vinglaine de ses jeunes filles qui, pour leur part. contribuerent au chant. De son c6td, un seminariste avait heureusernent dessin6 et peint un saint Vincent dominant la double
silhouette de la Maison-Mbre de Paris et de la basilique de Carthage. Entre les deux evocations s'ouvre un grand livre, portant
les diverses 6tapes de la vie religieuse de Monseigneur. tandis
que dans le bas du tableau se presentent les armes de l'archeveque et celles de la. Mission. Fete intime et charmante. A Inquelle. parmi d'autres adhesions cordiales, le Tres Honord Pare
Slattery s'0tait uni par un t(elgramme de filicitations jubilair s.
21 decembre 1952. - En ce quatrieme dimanche de l'Avent.
en 1'eglise Saint-Germain-des-Pres, les clercs de Saint-Lazare.
assurent a 10 heures, les chants de la grand'messe radiodiffusee par la Clatne nationale Executis avec ferveur, les chanis
donnerent entiere satisfaction.
25 decembre 1952. - En la veillie sainte, preparatoire a
la messe de minuit. le premier nocturne commence a 10 h. 30.
est pratiquement rdservd aux fervents et aux premiers occupants. L'affluence se manifeste sur les 11 h. 30. Suivant un trei
heureux programme. M. Eyler profite apostoliquement de ce
concours exceptionnel pour distribuer h ces Ames, qu'6meut le
mystire de Noel, quelques pensies fortes et tendres sur cette
fMte : Dieu vivant parmi nous, fete de la Divine Enfance - fete
aussi des enfants sp6cialement choyvs. parce que Jesus est devenu un tout petit et a voulu adopter et sanctifier ces petitesses
et faiblesses de I'enfance.
A la grand'messe de minuit, I'assistance des fide!es, ddji.
habitude aux chants. lors des reunions dominicales de 11 heures.

-

325 -

pread part a a lesse des Anyes. Soutenue par 'orgue. elle alterne, suivant la neilleure tradition. a\ec la schola des cleres.
Tout cela christianise et colore reli|ieusement la festivite
de ce jour qui patit de Finevitable tendance de se vider de son
sens catholique. Tendance... 'exagdeous rien. car Noel demeure
pour la grande masse une grande fete religieuse que, an total,
C'on cdlibre avec ferveur et entrain.
28 ddcembre 1952. - " A Mottpellier Asile Saint-Vincent)
cn cette f[te de l'aputre Jean, le Bien-Aiml du Seigneur, la Procince solennise la cinquantaine de cocation de Notre Respertable Sweur Margat, Visitatrice du Lanyuedoc.
Cette derniere aurait ddsire psser cette journde d'action de
yriees dans l'intimitJ de CAsile Saiit-Vincent, mais elle se rendit aux suggestions de M. Mailhi, cisiteur de Provence, desireux
de souliyner les services rendus i la Comumunautd par la chbre
Visitatrice, et de procurer en celte journae de ftte, une agyrable
rencontre.

La plupart des Swurs Sercantes acaient reepondu d 'invitation, discrdtement repandue par sa toute ddvouee Assistante.
Dbs la veille, elles etaient reques par les diffdrentes maisons de
.Montpellier afin de pouvoir etre prtdsentes a la messe matinale
du lendemain.
Des six heures, la chapelle de 'Asile Saint-Vincent, dtej
toute blanche dans sa decoration florale, se rit peu d peu remplie par la neige des cornettes des Filles de la Charitd venues
de la ville et des encirons : tinoiynage de Iaffection reconnaissante qui les unit a la chere jubilaire.
M. Mailhe cedlbre la messe d'action de grdices. Le magnifique ornement offert par toutes les maisons de la Province, restera comme souvenir de cette fete.
Union de tous les ccurs aussi dans une communion gendrate et un fervent Magnificat, sacrement et cantique de 'action
de graces.
Les toutes petites internes out 9td aussi assocides d la fete
et leurs voix fraiches oat uni dans de gracieux Noels leurs hommages d I'Enfant Jdsus etc celle qui, toute sa vie, fut au service
des enfants.
Un amical petit dejeuner rdunit ensuite les Sceurs presentes
et Dieu seul sait par quel miracle les vieux murs de l'Asile
Saint-Vincent, peu habitues d de telles affluences, purent rdussir d les contenir.
M. le Visiteur, heureux de cette cordiale reunion, vint saluer
Ma Seur Visitatrice et souligner la necessitd de cette reunion
de famille autour d'une Visitatrice dont toutes les Swurs, presentes et absentes, oat pu apprecier la bonta, depuis nombre
d'annees.
Dans une causerie familibre, ila fdlicitf tout d'abord l'heureuse jubilaire.. II a rappeld l'excellent souvenir laisse par elle
dans les Maisons : Monaco-Misdricordeet Aix-en-Provence.
Une charitd douce et indulgente donna constamment auz
vertus de la Swur Margat, une note pacifiante et conquerante.
M. le Visiteur rappelle ensuite les dicerses formes de jubil
dans l'histoire : AllIgresse, reconnaissance pour Dieu, bienfaisance pour la socidtese retrouvent partout.
Chez les Juifs, e'dtait la liberation de toutes les servitudes
ainsi que des delies contractees. La terre revenait d ses anciens
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propritlaires et les paucres jouissaient des fruits et des produits du sot durant I'annje jubilaire.
L'Eglise a transpos3 dans le plan spirituel ces dicers bienfait du jubild de I'Ancien Testament. Le jubild rerient en principe tous les vinyt-cinq ans : libdration de la servitude morale
et des dettes du pIchI ; relour 6 un Htat d'dme primitif tel que
Dieu I'a constitud et tout cela yrtice & l'indulgence plenibre offerte e toute ,irec de bonne volontd.
Le jubilO que nous cedlbrons en ce jour est voulu de Dieu.
II nous fait vivre une vraie journJe de famille. Vivant en societt,
nous sommnes heureux de mettre en commun nos joics et nos
peines. Les joies partag;es sont multiplides, les peines mises en
commun sont alldgdes.
Nous prions ensemble et Dieu est prdsent, selon l'affirnlation du Sauveur. La reconnaissance envers la Providence divine
cst plus large et a plus d'efficacitg.
Enfin, les Saurs de la Province ont une occasion provide-ntielle de se revoir et d'dchanger leurs experiences, et parfois
de se soutenir fraternellement.
M. le Visiteur a termind en souhaitant a notre jubilaire
nombre d'anndes et le tImoignaqe des gnCdrositis du ciel.
II a ecoqud I'accident du voyage Montpellier-Montolieu on
1943. au lendemain de la dure captivitd de janvier.
Mais le retour a In rie et a i'activitd intense, apres une telle
secousse. montre les attentions dirines pour la digne et trWs aimee Visitatrice que nous fitons en ce jour.
A midi. I'accueillante Maison recevait les S&eurs Servantes
et pendant le Bencdicamus. la jubilaire effeuilla des souvenirde jeunesse acec un entrain et une fraicheur extraordinaire,
pour la plus grande joie de ses invities.
Aprbs les Graces. on se retrouve a la Chambre, oA Ma Srtur
Visitatrice donne connaissance des nombreuses lettres de felicitation rerues aujourd'hui.
De Paris. Notre TrBs Honoree Mere rapporte.fort d propos
les aventures du grand apotre Paul : ( J'ai connu les epreucns,
les voyages, la prison, etc... a et compare tous ces travauzx ceur
de l'infatigable Visitatrice qui peut dire avec lui : a Qui me scparera de la Charit6 du Christ ,.
De Rome, Sa SaintetM envoya pour cet anniversaire, un'
iprecieuse Bnddiction apostolique.
Puis, dans un d6licieux compliment, une Scur de la Maison
cvoqua souvenirs d'enfance et de jeunesse de Ma Saur Visitatrice et tout ensemble les souhaits des dmes reconnaissantes qui
iont approchde. demandant au Seigneur semblable grdce en
1962. ,
31 dicembre 1952. - Comme aperqu d'ensemble de 1'annee
1952, empruntons.A la Circulaire du TrBs Honor6 PWre, sa partie
bistorique. Relevant quelques-uns des principaux 6vnnements
de chaque province, ces pages, tout h fait A leur place dans les
Annales. assemblent des informations intdressantes pour tous.
Dans la deuxieme partie de la circulaire du nouvel an vous
aimez d trouver, messieurs et mes trbs chers freres, le rappel
des principaux Wvenements survenus dans nos diverses provinces
au cours de l'annde precedente. Si le porte paien pouvait dire
que rien de ce qui touchait les hommes ne lui restait 6tranger,
comment les fits de saint Vincent demcureraient-ils indiffdrents aux joies et aux tristesses de leurs fr;res meme les plus
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lointains ? El n'est-ce pas un excellent moyen de s'affermir dans
Iamour de la petite Compagnie, un motif d'humble fierte pour
ses membres, que d'apprendre quelque chose du bien que Dieu
fait par elle dans tout l'univers ?
II est une question que 'on nous pose souurnt depuis queli;ues anntes : , Oui en est Iapprobation de nos Constitutions ? n
Cltte approbations'est fait longlemps attendre. Mais au moment
ui( je vous 6cris it semble qu'elle est imminente. Et nous pourons espdrer que, par une attention ddlicate, Romer la datera du
25 janvier, jour anniversaire de laa conception de la Mission ,.
suivant le mot de saint Vincent. Quand cette approbation nous
aura 4td officiellement communiquee, et que je pourrai vous
transmettre le tcxte revisd de nos Constitutions, une lettre sp6ciale accompagnera cet envoi.
Une autre preuve de votre amour pour la Conmpagnie est Ito
leIitime desir que vous dprouvez de voir glorifier ceux de ses
fits qui se sont signalds par une vie particulirecment sainte.
L.'•nne 1952 n'a pas vu I'introduction d'une nouvelle cause de
ibiatification pour notre Communautd. Mais les provinces d'Espayne ont etd sollicitdes de joindre le nom de nos confreres mis
;i mort en haine de la foi pendant la derniere revolution d ceiui
des pretres et reliyieux tombis pour la mnme cause. Espirons
qjue le jugement de l'Eglise viendra bient4t ratifier le sentiment
lpopulaire qui les regarde comme des martyrs. Rien de sensationne'l ne s'est produit pour les proces en cours. Mais on pent si,inalerpour le proces de canonisation du Bienheureux Justin de
Jacobis et pour le proces de beatification de Swur Rosalie un
miiracle qui semble devoir dtre retenu par la S. C. des Rites.
A la Maison-Mb6re, le Seminaire interne parait vouloir prendre un nouvel essor vers une prosperii, qui rappel;eraitun pen
les beaux jours de jadis. Dans feur ensemble, nos Ecoles apos-'oliques de France reprennent leur caractlre normal de pdpinidre de vocations pour la famille de saint Vincent, et quelques
;'(usinaristes nous sont cenus du cleryt seculicr ou de la vie ciSile. Dieu veuille que la ferveur gendrale nous attire des vocations, puisque la grice divine conduit ordinairement les inmes
desireuses de se donner totalement vers les familles religieuses
fidtles & l'esprit de leur fondateur et qui rdalisent bien le but
de leur institut !
L'annde qui vient de se terminer a vu arriver d Saint-Lazare un nouveau contingent de missionnaires expuls&s de Chine.
Comine leurs prddcdesseurs, les uns assurent le ministere compatible avec leur dtat de santd. D'autres offrent d Dieu leur inaction forcee ou leurs souffrances pour le bien des chores missions qu'ils ont 0td contraints de quitter.
Dans nos provinces de France, en plus des Ecoles apostoliques dont je viens de parler, les oeuvres primordiales des missions et des sdminaires continuent d procurer le salut des pauvres et la formation des futurs prdtres. Dans ce double domaine,
it y a un travail ddlicat d'adaptation a rdaliser. Nos confreres
f'y emploient avec la prudence qui sied bien aux fils de saint
Vincent, et, surtout dans les seminaires, en suirant les directives d'un dpiscopat d la fois dynamique et sage. Maisons de missions et seminaires demandent souvent un renfort qu'il n'est pas
toujours possible de leur donner. D'autant que la maladie ou la
mort ont fait dans plusieurs maisons de France des vides qu'il
n'est pas facile de combler. ParticuliBrementdouloureux oat 0td
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ies deces, au scolasticat de Dax de M. Darricau, professcur de
morale, missionnaire exremplaire qui avait une si heurcuse influence sur nos dtudiants, et,
e
l'Ecole apostolique du Berceau,
de M. Theobald Lalanne, a qui ses talents littdraires et son experience d'dducateur acaient valu une large renommie. Parmi
les deuils des provinces de France,je rappellerai encore la mor(
de M. Gendre, anciennement risiteur de la province du Lecan',
qui etait depuis quelques mois seulement sup6rieur de la Mai.on du Missionnaire itVichy et qui avait ddjd igagnd tous let
cwurs par sa bonhomie souriante et la cordialit6 de son accuei.
Puisque la maison de Dalat, en Indochine, fait partir de la
Province de France, notos ici que l'avenir de la Conygr'!ration
dans ce pays est plcin de promesses, a la condition qu'il retroure
hient6t la pair. Plusieurs de nos confreres qui deraient quitter
la Chine sont allbs arDulat pour aider M. Bringer qui ne piucait
suffire d sa tiiche de directeur des Soeurs, et aussi avec la perspectice de s'y lirrr d un apostolat fructueux en demeurant assez prbs de leur ,i-hremission. Un autre exild de Chine, M. Rc'inprecht. est alld travailler au Japon avec notre confrere irlandais
M. 0' Hayan. 11 nous a fait savoir que Mgr Taguchi, &vdqued'Osaka. roudrait confier d notre Conyregation deux districts dv son
dio'cse. Nous cherchons done une province qui pourrait encoyer
de.i ouvriers dans un pays ot, depuis la fin de la derniere yuerre
mondiale, les wucres d'apostolat jouissent de facilitds et de circonstances favorables inconnues jusqu'ici.
Mais revenons en Europe. L'annue 1953 verra le centt,nwire
de la fondation de In province d'Allentagne. Dieu veuille ,iue
rette date soil le point de depart d'une ere de prospirite pour
elle ! Son recrutement acluel ne suffit pas encore aux exiy ,nces
des maisons qu'elle contpte dans la mntropole et A Costa-Rica.
Mais I'Ecole apostolique de Niederpriim donne de grands sujets
d'esp6rance pour un proche avenir ; et le z6ld visiteur, M. JeanRaptliste Meyer, veille a ce que l'esprt de notre vocation se inuinlicine et se deceloppe toujours plus dans sa province.

La mdme pdnurie de sujets se fait sentir encore dans la 'rorince d'Autriche qui cledbrera de mnme en 1953, le centenair, de
sa fondation. Aussi son visiteur, M1.Romstorfer, se prodigue-t-il
vcec un zele infatigable dans les travaux du ministere aupr;'s
lies Seurs et du clergd. Sa province possede a Istanbul le CoWll:e
Saint-Georges, tres florissant comme j'ai pu m'en rendre conmpte
lors de mon passage rdcent dans cette ville, mais dont l'ac,?iir
semblait compromis par le manque de personnel. Depuls,
M. Romstorfer a pu, fort heureusement. enroyer du renfort (un
jeune et vaillant supdrieur de ce Collqge.
La province de Belgique s'est enrichte d'une nouvelle iaLison, celle de Lessines, au diocese de Tournai. II s'agit d'une panroisse placee sous le patronage de Notre-Dame de la Medaille
Miraculeuse. Mais c'est loujours de prdfdrence, on le comprend,
vers la mission du Congo, que s'orientent les ardeurs apostoliques des jeunes de la province de Belgique. Cette mission continue t se direlopper dans des conditions exceptionnellement
favorables. Mais elle a 6td eprouvte recemment par le flichissement de la sant6 de son supdrieur religieux, M. Gerard Verthd, A qui j'offre mes vmux de prompte gudrison.
Que dire de la province de Madrid, sinon que sa prospdrited w'
se dement pas, et mdme s'accentue ! Nous en avons notammen!
un indice dans ces groupes de jeunes prdtres qui traversent Pa-
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ris pour aller d Potters Bar se perfectionner dans la connaisWaitce de I'aglais et en reviennent pour se reulre dans t'lnde
ou aux Philippines. Le Sdminaire interne de la province, a
Limpias. a deux cent vinyt-deux scmiaaristcs. II y a cent quarante-quatre eleves de philosophie o Hortaleza, et cent vinythuil thdologiens & Cuenca. Cette abondance d'uuvriers permet
d i maintenir et meme d'accentuerla place que ti-.unent les missions dans les traditions de la province de Madrid. On y prdpare
actuellement la yrande mission de Bilbao et des localites avoisiwintes. En y complant les collaborateurs de la i Htermandad ,,
le nonibre des prdtres qui travailleront a cette mission atteindra
trois cent cinquante. ,otons aussi qu'en juin dernier on a tenu
S.Iladrid une AssemblEe nationale des Dames de la Charitd. II
y rint des deldgations de I'Espayne entiere ; et les tracaux de
'ille Assemblie, avec ses seances d'etudes et les statistiques donnti', d cette occasion, firent coir le magnifique ddecloppement
do leur Association.
II y a deja un demi-sikcle qu'un premier dedoublement de
la province de Madrid avait donnd naissance a la province de
lIarcelone. Ce cinquantenaire de sa fondation a dtd fdtd avec
anc joyeuse reconnaissance par les confreres de cette province.
Et I'etat florissant de ses maisons permet d'envisager son aveair arcec confiance. Puisse le triomplhat Congres eucharistique
((i s'est tenu l'dtd dernier a Barcelone acoir parmi ses suites
hcrureuses une augmentation de vocations sacerdotales et reliieuses dont bnddficiera noire province catalane ! Elle sera alors
!nmesure d'accepter ies offres de fondation qui lui sont faites.
,ltamment dans la vice-province du Honduras.
C'est encore une province en plein dpanouissement que celle
do Hollande. Aussi fait-on appel & elle de tous c6dts pour obtenir
du renfort on pour lui confier des ceuvres qu'on ne peut plus
continuer. Son visiteur, M. Lansu, a bien voulu accepter qu'on
ltirattachdt la paroisse d'Elseneur oih travaillaient ddja deux
'onfrdres hollandais. La vice-province des Indes n6erlandaises
,int d'dtre douloureusement eprourde par la mort de Mgr Miihietl Verhoeks, vicaire apostolique de Surabaia. qui n'6tait dgt
qrit de cinquante-neuf ans
En Hongrie, la Congregation n'a plus d'existence legale, et
(s derniere maison a dtd fermde. Mais nos confreres hongrois
,,ardentau ceur l'amour de leur famille rcligieuse ; et, en attenirant de pouvoir retrouver la cie de communaute, ils viennent
'n aide au clerg6 seculier pour les travau.r du ministere paroissial. Qu'ils sachent bien, comnme ceux des autres provinces pareillement dprouvces, que nous sommes prds d'eux par un sourenir fraternel et une priere fervente !
En Irlande, M. O'Doherty, qui presidait aux destindes de la
:rovince depuis dix ans, a donne sa demission. M. Joseph Sheedy,
jisqu'ici superieur de la maison de Mill Hill et directeur tres
des Seurs, a bien voulu accepter de lui succder.
apprIci·
A Rome, le College Mlonien, dont une partie est deja occupie
par notre Maison internationale d'dtudes, a offert l'hospitalitd
,aux elives du College Capranica, dont la maison devait subir
d'importantes rdparations.Ce geste de bonne confraternitd a 6td
trrs apprdeid du Saint-Siege, comme aussi la contribution de nos
confreres t I'evangelisation de la campaqne romaine. De divers
'6trs, lors de mon rdcent passage & Rome, j'ai recueilli des t6mtoignages de cette satisfaction. Les fetes du deuxiimec ente-
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naire du College Alberoni, ra Plaisance, ont ete une nouclle occasion, pour le clergy seculier, dans ses representants les plus
distingues, de dire sa reconnaissance a nos confreres de In prorince romaine pour les services rendus par cette institution.
Deux dcdques de Sardaigne ont demandd a M. Cocchi. visitlur de Turin, de prendre la direction de leur Petit S;nminaire.
C'est d6jd chose faite pour Iglesias, o& nos confreres out re"u
vn accucil trioimphal. Depuis quelque temps ddjd, des missionnaires de la province de Turin donnaient des retraites ct des
journdes de recollection au clerge dans te sud de I'ltalic. Le
>aint-Si•ge vient de leur demander d'ouvrir d Nicastro une maison oii s'tabliront les missionnaires qui se consacreront a cette
belle euvre.
A Naples, en janvier de l'ann&e derniere, j'ai pu admirer la
magnifique rcstauration de la maison du visiteur, maison qui
.rait dt si gravement endomnmagde par les bombardements de
Ia guerre. Souhaitons que le recrutement des trois Ecoles apostrliques permette a M. Lapalorcia, le decoud visiteur de la prorince de Vaples. de fournir i ses maisons le personnel n6cessaire
,-lmime de rdpondre aux appels qui lui sont adresses pour en
ouvrir d'autres. Depuis 1946, Mgr Pane et un groupe de missionnaircs de cette province, aides puissamment par le ministere charitable des Filles de la Charite, travaillent au bien spirituel et temporel du village de Hebo oit repose le corps du bienheureux Justin de Jacobis. Ils ont crid des &coles,ouvert un dispensaire, et amnliord en outre les conditions de vie materielle
des habitants. Ils vont bientdt commencer un Prdstminairepour
le recrutement du clerge indigene. Le 1"' nocembre dernicr, ils
ont celdbrc le premier centenaire de la conversion de Hebo au
catholicisme. A cette occasion les restes prdcieux du bienheurerc
Justin de Jacobis ont tderetirds de la caisse de bois qui les contenait et on les a deposes dans une urne artistiquement travaillee.
En Pologne, malgrd ses quatre-vingt-trois ans, le diyne
M. Kryska continue d gouverner avec sagesse une province dja
bien 4prouvde et que vient d'atteindre une- mesure tres grave
pour son avenir. Partageant le sort des maisons similaircs.
I'Ecole apostolique si florissante de Cracovie a etd fermne. $i
ret etat de choses devait durer longtemps, nos auvres en PoloUne disparaitraientprogressivement. Esperons que les prieres de
tant de vaillants missionnaires qui. pendant pras de trois sibecls,
se ddvourrent au bien spirituel de leurs compatriotes, ddtourneront cette menace. II est bien providentiel que les vice-provinces polonaises aux Etats-Unis et au Brtsil puissent trouver sr
place leur recrutement. Mgr Krause, aneiennement 6veque de
Shuntehfu. vient de faire, d ma demande la visite de la viceprovince du Br6sil, d la satisfaction de tous les confreres. 1
m'annonce son arrivde d Paris pour les premiers jours de fevrier. Nous accueillerons avec joie a la Maison-MWre ce digne confesseur de la foi, qui demeure si attache asa famille religieuse.
La province de Portugal vient de fdter le vingt-cinquinme
anniversaire de sa resurrection. Son developpement se poursulf
rdguliirement, favorisd par le renouveau de vie religieuse qv,
ce pays connait depuis quclques anndes. Le recrutement des vo cations promet an avenir consolant qui permettra de suffire au.r
exigences des wuvres, dans la mdtropole comme dans les missions du Mozambique. A Lisbonne, les confreres, qui vivaicnt
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jusqu'ici en location, auront desoronais une rdsidence corcenabfe bien d eux.
Au cours d'un voyage de deux mnois et deni que je viens de
faire. en compaynie de M. le Secrdtaire Udn~ral, j'ai cisit les
matisuon des provinces de Turquie et du Levant. Nous devious
juns rendre ensuite cn Iran. Mais quand le cisa nicessaire nous
cut ict enfin accordd, le danger d'etre bloques par la neije nous
a [ait renoncer i notre projet. EspIrons que cc sera sculement
purtie remise. Ce voyage m'a permis de bien connuitre les eucris' de la Compagnie dans deux provinces qui 'acavient pas rec;u
depuis trois quarts de siecle la visite d'uu superieur gendral. Les
Atmlales cous apporteront bient6t le rdcit ditaille de cette lonb te randonnde ; je cous ferai sculement part ici de quelques
co~ntatations et impressions.
Dans ces deux procinces, nos cuvres comme calles des Filles
tc la Charitd, sont en plein essor. Cet essor n'est freine que par
bI manque de personnel. Longtemps il est venu a peu pros exclui,,rment de France. II faudra de plus en plus le chercher sur
place. Nos confreres I'ont compris. La province de Turquie cient
dioufcrir t! Zeitenlik, aux portes de Thessalonique, une Ecole
iiaustolique comptant une dizaine d'eliccs qui ciennent surtout
il, I ile de Syra, pepiniere de vocations sacerdotales el religieu.'s . Au Levant, l'Ecole de Furn el Chebak est ddja i l'troit dans
i,'.s
imur. C'est naturellement du Liban que lui cilenent le plus
rauld nombre de ses ileces ; et I'intense Lie chretienne de ce
pays permet d'augurer que celte source donnera de plus en plus.
Je mte plais i souliyner que dans tous ces pays du Proche-Orient
les autoritis religieuses et civiles m'ont dit leur satisfaction de
ivitent de se miler des
constater que les enfants de saint Vincent
,'/cstions brilantes de politique interieure et yardent ainsi les
fy~npathies de tous. II y a Id un bon exemple qua je ne saurais
Irop recommander a tous nos confrercs d'imiter.
A Istanbul. j'ai edt heureux de passer plusieurs jours dans
,I* Col!ge Saint-Benoit, au passe long et glorieux. Jai cau de
,ultiples preuves de son rayonneoment a tuel et de I'estime dont
i/ jouit dans les milieux officiels comme de la part des dignitair.s accidsiastiques. Mais je partaye bien le regret des confrbres
q'ui s'y ddvouent et que leur petit nombre oblige de plus en plus
d,emander la collaboration de professeurs laiques. Dieu veuille
:,, donner le moyen de leur envoyer le renfort dont ils ont be,oin .' ,
Pendant notre sejour a Istanbul, nous avons fait une rapide
i:pparition & Smyrne. Ici, comme ia ile de Santorin oft nous
'.ions passd deux jours avec le bon M. Kats, le contraste est at:iistant entre le passd et la situation actuelle. Mais, a Smyrne
nomme i Santorin, j'ai dte idifie de voir la gdndrositt avec la!,ielle des confreres deja bien dgds se ddvouaient au bien spirituel des Swurs et d'un petit groupe de catholiques. Ce fut une
joie visible pour le cher M. Euzet, supirieurde Smyrne, de nous
onduire i Panaia Kapouli oit j'ai cdlbrd la messe dans la petie maison qu'une vendrable tradition regarde comme la demeure
dle la Sainte Vierge, et de nous guider dans les rmines de la cdi'bre ville d'Ephbse. Avec lui, avee son confrere M. Saint-Germain et avec Mgr Descuffi, archevdque de Smyrne, toujours La:ariste de cmur, qui coulut nous offrir I'hospitalitM, nous acons
jasse des heures bien fraternelles.
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lAuiLevant. la maison du risiteur M. Ricals, fut d trois rcpri,*es tnore port d'attache. ct je lui redis ici ma gratitude pour les
attftcations dont il nous a entourds, comme I'avait fait & Islanbul M. P'icard.De Beyrouth, apres acoir visite les wuvres s.plenidides des Filles de la Chariti dans cette ville, nous partions puur
:lltr dans sls maisons de In province. Ce fut d'abord, et a plusicurs reprises. I'Ecole apostolique de Furn el Chebak. I'uis, nl
tMalisuon de missioons de Tripoli qui fait de si bon travail daus la
ionituyne libanaise. ct oil ii y aurait place et travail pour une
iduximire equipc de missionnaires. Ensuite le College d'Antloua,
qui yarde sa clieutele inalyre son isolement et en dipit di, la
*'ret•tion di'ctliblissements riraux. Ses anciens Uleves, dont piu.sturs occupent des situations de premier plan, lui garde!l iti
attachenient qui est son incicur tloge. C'est pendant un de ,,,s
passages a Beyrouth que fut benite et inauguree la basiliqu ild
yrandiose ensemble de constructions oil la maison centrale di'.s
S,1'urs s'est instalite avec ses magnifiques ceuvres scolaires. I'r;'
de cctte basilique. destinde i decenir le centre national de ln ddrotion

la MJdaillc miraculeuse, que sera construite aussi ir,,-

lhaineient la nouvelle residence de nos confreres. Toujours
,iins la province du Levant, mais dans la rdpublique de Syrir. Ie
Coll'ge de Damas fait pendant a celui d'Antoura. Le glisscimnt
tie la population de cette ville vers les quartiers neufs, au pi'd
de l'Antiliban. ainsi que l'ouverture de colleges d'dquipcmi'at
plus moderne constituent un sirieux handicap malgrd lequel r,Ire etablisscment continue

a

prospirer au point de ne polurtir

fccucillir tous ceux qui s'adressent & lui.
A Jerusalem. le caillant missionnaire que fut M. Alouan a
so place de supdrieur & M. Galaup. !1 venait d'etre opdre de
seddd
la rataracte quand nous l'avons rencontrdr
Bethlehem che: -'.
Filles de la Charite. Malgre son
rtat
de sant6, maltgr ses quatreSrinigs ans. it temoignait la mnde ardeur pour le salut des 'inms
et ne parlait que de reprendre le travail.
En Egypte, notre maison d'Alexandrie a ddja un passe riie.r
de plus d'un sihcle. Nos missionnaires ont de quoi y satisfa,re
leur zale dans leur belle dglise et dans les wuvres des Filles de
la Charitd. Mais la maison de Tantah. ne date que de deux an,.
Trois confreres, sous la conduite de Mgr Sidarouss, fils de saint
Vincent lui aussi, se d&vouent a la formation du clerge copte rcitholique. Jusqu'd present professeurs et dleves ont itd les ii,;tes des Peres des Missions africaines qui cedent au Siminair
une aile de leur Collboe. Mais dans quelques mois le Seminaire
copte catholique s'installera dans un magnifique bdtiment dont
la construction s'achccait quand nous en arons visitd le chantier
aux portes du Caire. Une premiere vocation nous est ddjaienue de ce nouveau champ d'apostolat, en la personne d'un des
collaborateurs coptes de nos confreres. Dieu veuille que d'attres copies suivent son exemple, et que nous puissions non sevliment prendre completement la direction du Sdminaire, mlai
aussi entreprendre l'ewure des missions. comme on nous l'a demandd, dans une chrdtientO si digne d'intirdt !
De Yougoslavie, cormme de la Slovaquie, pen de noure!l•'
nous arrivent, trop peu d notre grd. Nous avons appris cependant avec bonheur que nos confreres de Yougoslavie qui 6taient
prisonniers ont tde libtdrs, t l'exception de deux, mais on deviri
dans quel 4tat d'dpuisement. Naturellement. il ne eur a pas dtt
possible de reprendre la vie de communautg. Et Dieu veuille
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que la rupture des relations de leur pays aeec le Saint-Sitye
tieane pas rendre lear situation plus difficile encore !

ne

Et que dire de la Chine ? De la Chine du Sord nous avons eu
des noucelles assez rdeentes par le cher M. Cartier, supirieur de
(.hala, qui, a son tour, a subi I'expulsion. A PIkin, M. Tichit,
risiteur, est toujours en prison, acee JIM. Hiysmans, Paul
Tchany, Paul Song, Basile Tchaou, Jean-Gabriel Wang. M. Antdrh Tchang et un de nos chers frteres seminaristes se trourent
depuis f6crier dans un camp de a ridducation par le travail o,.
Aprbs de longs mois d'emprisonnement, MM. Duvigneau. Verhaeren. Joseph et Louis Gdti.
TheIbult et KavanaUgh out etd finalement chassis de Chine. L'un d'eux. M. Joseph Gdt6,
est mort a
Žinyapour des suites de sa captiritM. sur le chemin du retour en
Flrance. A Chentingfou. M. Joseph K'oung. prisonnier depuis six
tns, et, d Tientsin, M. Hermans. continuent leur vie de souffranrcs sans qu'on puisse saroir le sort qui les. attend. Le Seiminaire
ri"yional de Chlala poursuit son weuvre sous la protection de Marie Immacul6e, avec cent trente-huit Mlices. Des confreres chinois en assurent la marche, avec M. Augustin Ly pour superienr.
Dans les divers dioceses de la Chine du Nord. nos confreres chinois ceillent de leur mieux au soin spirituel des chretiens. Arec
cux ii ne reste plus que deux confreres itrangers : M. Flament,
2ionaglnaire, soityn dans un petit hopital de religieuses secularisess. et M. Jean Herrij.ers. administratur apostoliquc du dioci'se de Yungpinyfu.
Dans to Chine du Sud. In persecution violente qui avait
cor,•menc an Kiangsi. a la [in de 1!951, s'est poursuirie tout au
long de l'annee 1952. Des prdtrre chinois, restes fidiles a leur
foi. et qui ne voulaient pas souscrire au schisme, furent jetls en
prison. On e.rpulsa ou. on contraignit d quitter fe pays les vedques et pretres Itranyers. M. Zeman, qui avait subi plusieurs
mois de reclusion arec son archerequet.
Myr Joseph Chow. et
quatre Lazaristes Wtranyers, a succolmbt des suite's de c' r-i''yimr
de privations, courounant une sainte rie par une mort qui peut
,tre considdrde conmme un martyre. Quant a Mygr Chow, aprbs
aroir subi une mise en accusation infamante sur la place de sa
(ath,:drale. ii a regaynd so prison, poucant s'attendre au pire
sort s'il ne meurt pus dans Ies fers. II avait auparavant remis e
un de ses confr'res un 6mourant testament spirituel dans !'quel
it affirmait rouloir rirre et mourir dans I'Eglise ratholique et
romaine et rester rn tout soumis au Souverain Pontife. C'est
pour nous, enfants de saint Vincent, un motif de gloire de compter parmi nous des homimes de cette trempe. Et it faut esp~rer
(uue les souffrances des martyrs caudront une fois de plus a la
Chine une abondante floraison de chretiens.
J'ai rivement regrette d e ne pouoir, an cours de mon
voyage, dans le Proche Orient, apporter a nos confrbres de la
'.rovince d'Iran l'encouragement de ma cisite. Elle m'aurait permis aussi de connaitre personnellement une mission qui fut jadis
trbs prospere et qui le redeviendrait si elle acait le personnel
necessaire. Du moins, sous la direction de son visiteur, le zdld
M. Le Cunuder. nox chers confreres se divouent-ils sans compter
(.u Coll ge de Teheran. tonjours florissant, et dans les autres
naisons de la province. Au cours de l'ann6e 1952 on a cdldbrd le
cinquantenairede I'arrivde en Perse de M, Berthounesque. Apres
travaill un demi-sikcle dans cette province, dont ii fut le
aoir
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cisiteur pendant vingt ans, ii s'est retire dras la niaison de
Tauris, qui fut le temoin de ses premiers labeurs apostoliques.
En AlgBrie, I'dtal de sa santd a poussd le vedndr M. Verges
a donner sa d&mission de superieur et de directeur des Steurs.
Dans ces deux offices, ii a etd remplace par M. Piet. A Tunis.
'archevdque de Carthage, Myr Gounot, a f[td ses cinquante ans
de vocation, donnant ainsi une preuve de plus de I'attachemtnt
tres filial qu'il garde pour la petite Compagnie. Les troubles de
Tunisie ont quelque peu contrecarrd le ministlre de nos missionnaires, mais its n'ont pas constitue un danger pour leurs
personnes.
En Ethiopie. I'activilt de nos chers confreres leur caut des
marques de confiance tres honorables et tres encourageantex.
in leur avait deja donnlla direction du Seminaire rigional
d'Addis-Abeba. Maintenant la S. C. de l'Orientale projette de rtunir tous les autres Seminaires cdEthiopie dans un deuriaee sdminaire rdyional a Adigrat ; et c'est encore a nos confr'res
qu'clle voudrait le confier. La France, qui n'est pas en mesure
de fournir au Seminaire d'Addis-Abeba tout le personnel enseiynant qu'il lui faut, ne-saurait assumer cette nouvelle charge.
Je serais trWs heureux qu'une de nos provinces fuit d mdme de
l'accepter. Lors de mon passage recent a Rome. le Cardinal Tis.,erant, Prdfet de l'Orientale. m'a dit toute sa vendration pour
notre saint Fondateur et la confiance qu'il avait dans ceux de
ses fils qui travaillent d la formation du clerge. De telles paroles, venant d'une si haute autorit6, sont un precieux encouragement, mais aussi une obligation pressante de tout faire pour m;ritcr cette estime.
A Madagascar. Mgr Secat, qui avait gouverne le Vicariat
apostolique de Fort-Dauphin depuis 1933 avec un inlassable dd'ourement doubld d'une bonne grdce souriante, a fait agreer sa
ddnission par le Saint-Siige. En attendant la nomination de son
successeur. it demeure administrateur apostolique du Vicarint.
Cette nomination semble devoir intervenir tres prochainement.
iien n'a encore edi decidd en ce qui concerne la division evetntuelle du vicariat de Fort-Dauphin. Rome parait vouloir nous
laisser la direction du vicariat qui rdsulterait de ce dedoublement, pourvu que nous puissions lui donner les missionnaires
qu'il faudra. Dieu vcuille que les enfants de saint Vincent puissent garder tous les centres d'evangqlisation qu'ils ont fondes
dans cette grande ile si chore au ceur de notre Bienheureux
Pere !
Aux Etats-Unis orientaux, les missionnaires charg s de
I''euvre de la Midaille miraculeuse i Germantown se sont installds dans une maison distincte, ce qui leur permettra de procurer mieux encore le ddveloppement de cette ddvotion dont les
fruits sont si consolants. L'dveque de Sherbrooke, au Canada,
s'cst ouvert a M. Leary, visiteur des Etatq-Unis orientaux de son
ddsir de voir les Prftres de la Mission s'installer dans son diocese. A Boston. I'apostolique archeveque, Mgr Cushing, ayant
crdc une wuvre en faceur des gens de mer, en a donne la direction 4 nos confreres. C'est 14 un ministkre qui aurait eu les encouragements et I'entibre approbation de saint Vincent.
La province occidentale des Etats-Unis a vu rentrer de
Chine Mgr Quinn que nous avons dtd heureux de saluer a son
passage a la Maison-MWre. La maison de Saint-Louis qui se consacre aur missions vincentiennes a I' tranger a fait une perte
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sensible en la personne de son superieur M. Paul Lloyd, dy6 seuiement de quarante-sept ans. Dans ces deux provinces nos de(t
ltuvres des missions et des seminaires continuent, acec le soin
*l'un certain nombre de paroisses, d donner toute satisfaction d
nos seigneurs les dre:ques.
Le travail ne manque pas a nos confreres du Mexique. Leur
pays compte trente mille Enfants de Marie, et is ont dans la
"eule capitale, une soixantaine de centres de catichismes. Dieu
ceuille qu'ils soient nombreux a imiter, pour la lonevitl et
pour I'activitO apostolique, l'un d'entre eux, M. Julien Coello,
dedd le 25 aoilt dernier, d 1'ige de quatre-vinyt-neuf ans, el
que M. Morales, visiteur du Mexique, apprecie en ces termes,
qui sonnent comme une citation & l'ordre de Iarmne : u Fils
exemplaire de saint Vincent a tous points de vue, aimant d'un
amour singulier la Cong reation, missionnaire aux champs jusqu'd son dernier souffle. 11 est mort de la mort des justes. o Qui
n'envierait un pareil 6loye ?
Aux Antilles, nos confrdres viennent de cEldbrer, en novembre, le centenaire de l'Ordonnance royale de la reine Isabelle II,
prescrivant de donner a la Congregation de naMission un des
anciens convents de La Havane. a charge, pour elle, de prendre
la direction des Smrinaires et de vaquer au. missions dans la
campagne. On peut bien considerer cette Odonnance comme
:'acte de naissance de notre Compagnie dans 'ile de Cuba. Nos
confrdres y travaillent toujours avec z:le dans les paroisses qui
leur ont edt confees, dans les missions et dans I'assistance spirituelle des prisonniers.
En Amerique centrale. le renfort promis par M. Lansu, visiteur de Hollande, est arrivd. M. Lara peut done, d0s mainienant. renforcer le personnel des maisons de sa province dj&t
existantes, en attendant quoe I'at numdrique de son effectif lui
permette de rdpondre aux offres de nouvelles fondations.
En Argentine. M. Illanes m'a priM d'agrder sa dimission.
C'est M. Samuel Carballo qui le remplace comme visiteur.
La province du Br6sil, elle aussi, voudrait disposer de plus
de confreres. Elle est gynde dans son gouvernement par la dispersion de ses maisons dont certaines sont d une dizaine d'heures d'avion de la maison centrale. Espgrons que le recrutement
local viendra peu d pen a bout de .cette difficultd et que, dans
la province, l'cwuvre des missions prendra la place qui lui recient, ainsi que Icdcsire son actif visiteur M. Sales.
La province de Colombie a cedlbrg avec la solennitO souhaitable la cinquantaine de vocation de son cher visiteur, M. Trujillo, si dovoud a la Compainaie et a ses muvres. Des troubles out
,clatd a plusieurs reprises dans quelques regions de ce pays, et
les confrbres ainsi que les Swurs en ont subi quelques consequences dans lers biens ; mais on a jusqutici respectd leurs
personnes. M. Trujillo note avec satisfaction 1'entree au Seminaire interne de huit nouveaux seminaristes. Le total des seininarisles et des 6tudiants est de soixante-cinq. Cela permet d'encisager avec confiance l'avenir de la province. Ddjd son visileur a pu envoyer deux confreres en renfort aux deux Prefectures apostoliques. Souhaitons que le chiffre de son personnel
lui permette d'accentuer son aide a une meuvre d'dvang6lisation
si intdressante. Mgr Tulio Botero, qui dtait evdque auxiliaire de
(artayena, eient d';tre nonmmd i Zipaquira, dvwchi de Colombie,
nouvellement cryd. II a passe quelques jours a la Maison-Mdre,
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el mous avows tte touches et grandenment ddifies de sa simplicit,. de so cordialitN et de l'amour qu'il a pour la Conyrtgation.
11 reut confier t nos confreres de Colombie la formation de sun
rlryg~. et ii eet question de lui en donner deux pour commenc;er
un Petit Seminaire.
Dans les Seminaires d'Equateur, nos confreres continuent
hur tdche si importante de formateurs du clergd. Leur recrutement se fait petitement, mais progressivement. Souhaitons que
ce recrutement et, le cas echeant, un renfort ext6rieur que I,
risiteur Mt. Loubere demande avec insistance, permettant aus.si
SIn province de I'Equateur, d'intensifier son activitM missionnaire.
.M. Padros. visiteur du Pacifique, appelle de meme d I'aide
Un confrere qui etait professeur darns un Smninire d'Alyerie.
Iti a 0t edde, et ii envisage la possibilite d'en receroir quelques-uns d'une autre province. Son Ecole apostolique de Limarle donne satisfaction,et M. Padros note avec joie qu'il va avoir
Irois seminaristes dont il confiera la formation aux confrere.·
de Quito. Dans sa province, Mgr Frederico Perez. qui 4tait auxiiiaire de Lima, vient d'dtre nomme coadjutcur avec future sucression de t'veque de Piura, gravement malade. 1 m'n'crit que
son diocese a six cent mille habitants, disperses sur quelque
qutarante mille kilomitres carres, et qu'il ne compte que trentedeux prttres, dont douze religieuz. Faisons des vaux pour qu,
M/yr Perez ait un episcopat long et fructueux.
An Venezuela, M. Gaude, visiteur, a en la joie de voir s'acherer la construction de la belle eglise de Notre-Dame de la Mfdaille miraculeuse a Maracaibo. Le nourel i•vcquc auxriliaire de
r(tte ville. ayant obtenu que l'on confidt a des religieux dont ii
arait it l'del~ve, le S6minaire jusqu'ici dirigO par nous, les deur
jcdques et la population ont demande d nos confreres d'oucrir
un College qui. des cette premiere annee, est tres florissant.
En Australie. on vient de confier d nos confreres hn Seminaire regional place sous le vocable de saint Francois-Xavier,4
Magill. Le cher M. Rossiter, visiteur de cette province, m'invite
soucent d aller constater par moi-mide l'itat de ses ceuvres. Si
je puis un jour rdpondre d son appel, ma joie dgalera la sienne
et celle de ses confreres.
Aux Philippines. nos conafrres continuent R diriger les Seminaires grands et petits que leur a confids l'dpiscopat de ce
pays, et ils s'efforcent d'apporter a leur tdche dtlicate la competence professionnelle, exigde plus que jamais dans cette tauvre.
Et voici termini ce rapide apercu de ia vie de nos provinces
au cours de I'annie 1952. II nous fournit de nombreuses raisons
de nous rPjouir et de remercier Dieu d'appartenird une famille
religieuse qui recoit de lui bien des faveurs et qui, avec le secours de sa yrdce, travaille efficacement d l'avenement de son
regnc. On pourrait penser que le tableau que je viens d'esquisser
de I'activitt de notre Congregation laisse de c6td les ombres.
Mais ces ombres ne nous obsident-elles pas quelquefois au point
de nous faire oublier ce qu'il y a de beau chez nous ? Et pourquoi scrait-il mauvais de ranimer en nous I'amour de notre famille religieuse par le rappel, humblement reconnaissant, du
Lien qui se fait en elle et par elle ?
3 janvier 1953. - Paris : dans la salle des pretres, d 15 h.,
ttaient riun;s autour du Tres Honor6 Pere, ceux que l'on nomme
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taSaint-Lazare, les Chiiois, cr'.et-a'-dire les ex-I.'i.ssiunnaires de'
Chine, tes chevronuns de la brousse. la plupart piortant barbe.
Le Tres HonorO P're allait remettre a un bienfaiteur de nos
missions de Chine. .. Cattand. ancien consult!Inral
de Tientsin.
de 1942 A 1944. le diplmie et les insignes de 'ie\alier de SaintGrfgoire-le-Grand.
Cet honneur insiyne. dreernued an ami dctonu des missionnaires, chass6 de Chine par le youretrn'eniet de Mao-tse-touny,
.st bien meriti par M. le Ministre de France a Formnose. M. Cattand. C'est lui qIui a aide les erpulsts dtenos belles missions de
Chine, nos missionnaires francois et dtrangers. II a1bien montrd
pratiqIn la France qu'il representail. en ant n r'atholiquej
quant. continuait sa belle mission de Fill anine de I'Eglise. Le
Saint-Pere Pie XII, d qui l'on disiUna M. Cattand. a bien voulu
en faire un cheralier de I'Ordre de Saint-Grdyoire le Grand.
Decant nos missionnaires, MM. Desrumaux, Molinari, Caste!.
G4itd. Perotti. l'Reymers. Smits, Ferreux, Saint-Martin, Tlchowo
Paul. le Tres Honore Pire a remtis d'une (faontris simple et tris
aimable, les documients et dipldmes de la dcoration papale.
M. Cattand a remercid ucec des expressions fort heureuses.
II laissa toute sa joie s'cIpancher rers les missionnaires.qu'il app'lle ses grands amis. M. Ferla qui est , I'oriyine de toutes les
demarehes pour marquer la reconnaissance des Lazaristes. peut
ltr, fier de sa ridussite. II a fait deux heureu.r. en permettant h
Yotri, Tris Honord Pi re d d(onner une si belle decoration, et iI
.1. le Ministre de France.M. Cattand,d''eprourerla grande et profonde joie de la receroir. ,
18-25 janier 1953. - I.a neuvaine de pribres pour I'Union
so gfndralise dans le monde entier. A Paris. cette annle, la Propagation de la Foi prend en main cette supplication diocsaine:
chaque jour. elle organise en diverses 4glises. des erdemonies et
predications aux multiples intentions de cette Croisade de priAres : pays nordiques. ExtrAmie-Orient. etc... Le samiedi 24 janvier. notre chapelle est marquee pour la pribre en faveur des
m.issions. Inutile de dire que de bonne heure les quelques centaines de places au pied de la chasse de saint Vincent sont prises
d'assaut. Le P. Carr6, dominicain. nous montre avec flamme et
dans un sens apostolique adapt6, que cette intercession pour
les missions est une marque de charitd pour Dieu, pour le prochain et pour nous-mgme. Mgr Touz6 donne le salut.
Apres la predication, quatre prrtres , indigincs n adressent
au Seigneur une demande en faveur des divers pays de missions.
Ainsi on entend un texte en japonais (cela du moins se dit aprbs
la cer6monie) ; suivent trois textes francais. differents de forme
et d'intentions lUs sont lus par un noir bon teint de I'Afrique
Centrale, par un Cioren et par un Chinois Vivants symboles de
la cause universelle des Missions.
Cette actuelle croisade de pribres nous rappelle que le mouvement ne date pas pourtant d'aujourd'hui (Voir dans Annales,
t. 108-109. p. 125-129, une conference de Mgr Caivet, sur Fernand Portal : Un ap6tre de l'Unite.) II y a plus de trente ans,
notre chapelle vit des neuvaines de pribres et predications pour
l'nit6. Ce fut entre plusieurs autres une des multiples activitas de M. Portal. Dans le volume jubilaire dajA cit6 de Mgr Calvet. M. Guitton nous reporte sur ce theme aux lendemains de
la 2uerre 1914-1918.
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, Certes, -M.Calvel n'a pas souccent quitte le Continent, mais
it a soutenu les euvres missionnaires dans I'esprit paysan et
sarcant que je cherche 4 definir. M. Portal aussi etait mpaysa
d'origine, ct n'aiaimt yuere les voyages, ne parlant pas les lanyues, silencieur, obstin4 de tPte et de ewur, ami incomparable de
fid/litd. IIn'est pas etonnant que Calvet et Portal se soient rencontres. Portal ouvrit d Calcet I'Atlas cecumn6nique. II lui rr,1;la
qu'il y arait un problvme pose par les Eglises, et que la solution
n'etait pas pour les catholiques dans le sentiment de la possession, dans I'attente des conrersions, dans la sainte qui.ttudl
qu'il fallait labourer Ie champ des eglises 6 la sucur de son front.
ignissant Le trarail a la priere.
Entre plusieurs moyens de grouper les tracailleurs et les
mystiques de I'Union des Eglises, I'un des plus efficaces, a Paris.
,:tait la neuraine des prieres, demandde par Leon XII, entre
I'Ascension et la Pent6tte. M. Portal y organisaitdes prediclions. M. Calvet, une annee, jut charge de precher cette neuvaine... ,
Dans 1'tlise des Lazaristes s'asscmblaient alors des personnes pensantes.

a Peu nombreuses, car il etait hardi de se relamer de
LIon XllI sous un de ses suecesseurs ; dans I'Eglise, le pape
defunt doit se taire, arant de renaitre si l'histoire I'appelle. Le
norm de Lon n'acait pas 6ti reassume. Bien que la neuvaine fut
pleinement catholique et approuvee, on sentait qu'elle 6tait inofficielle. Chaque assistant cenait la par un acte de sa volontb ct
non sous l'effet d'un attrait ou d'une mode ; itl tait, comime
saint Thomas dit que sont les anges : une esp1ce a lui tout seul.
Admirable auditoire. pour un prdtre ze:1 et instruit. D'autant
qu'il s'y glissait quetques non-catholiques, moins pour 6tre conraincus que pour voir ce qui allait tomber de la bouche d'un
irtltre sur ce thimc de l'Unit6 de 1'Eglise.
M. Calvet arait derit la vie d'un disciple bien-aimd du P. Portal. destine au travail pour l'unitO de I'Eglise, mort primatureinent, I'abbe Gustace Morel.
11 connaissait toutes les iddes de M. Portal. Peut-4tre availit plus de lenteur ? M. Portal jouissait du pouvoir de voir ddj')
realise ce qu'il concevait comme desirable. Chez M. Calvet, les
projets se faisaient davantage a la taille des possibilitds. II faudrait relire l'admirable petit livre r6sumant sa predication et
qui a paru en 1921. sous le titre : Le probleme catholique de
I'Union des Eglises. a Ce serait, disait-il, une grave d6faite de
'esprit chritien si l'union se faisait par le bas. L'union n'a de
.eas et de valeur que si elle fait monter ceux qui s'unissent. S'il
faut descendre pour s'unir, mieux vaut rester isoles... Ainsi, le
moment est venu, si nous voulons Oviter la catastrophe, d'une
rontrefaon de l'idic chriticnne en dehors de I'idee d'Eglise. de
travailler au rapprochement et
Il'union des chrdtiens dans
I'Eglise. ,
En 1952. on pent juger que le pilote voyait clair sur la marrhe du navire, sur les brumes, sur les passages difficiles. Pour
s'occuper de ces probltmes d'unitd, ii faut un esprit de type
pascalien, je veux dire qui puisse tenir a la fois des exigences
compldmentaires, en les sauvant de la confusion de l'union pour
les subordonner d la charitd de l'Unitd. L'esprit clair, positif et
net de I'abhb Calret le predisposait d ces tdches. ,
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Texte precieux, evocations opportunes pour nous faire ressouvenir de nos ainds et des artisans des grandes causes qui
font dans le Seigneur. notre joie, notre force.
25 janvier 1953. - Cet apres-midi, en la Cathidrale NotreDame, dans le cadre et le cremwonial accoutumd, le Cardinal
Feltin, qui revient du Consistoire, est requ officiellernent. Nous
nous unissons A cette affluence, A ces chants et nous nous edifions devant les sentiments forts et apostoliques dont nous fait
part Monseigneur I'Archeve.que.
29 janvier 1953. - En cette fete de saint Francois de Sales,
et dans la chapelle de la Visitation, rue de Vaugirard, les sdzninaristes sont retenus A huit heures pour chanter et cdlebrer
Monsieur de Gendve qu'avec saint Vincent nous appelons notre
bienheureux PNre.
A cette meme heure, en notre chapelle, rue de Sevres, tes
6tudiants assument service el chants des obsbques du doyei
de la maison, M. .Natalis Glabault. jadis missionnaire en Chin,'.
au Kiangsi (1888-1915). Vu l'heure matinale, le cercueil (leger
incident) n'a pas 1te livre A temps par les Pompes funcbres.
Des lors, suivant les rubriques, le corps dtant moralement
present, on n'en celbre pas moins la grand'messe d'enterrement
que suit I'absoute accoutum&e. Le transfert au caveau de Montparnasse a lieu - comme pr6vu - A dix heures et demie.
C'est le quatre cent onzibme cercueil qui prend place dans
cette demeure de repos et de paix dans le Signeur.
19-20 fevrier 1953. - Apres 1'exposition du Saint-Sacrement. qu'amenent normalement pour toutes les 6glises le retour
des dimanche. lundi et mardi de ia Quinquagsime (cette annee
15, 17. 17 fUvrier). voici que, pour la Maison-Mbre, les jeudi ot
vendredi suivant sont deux jours d'adoration perp6tuelle, prOvus au Calendrier du diocese de Paris. Le Saint-Sacrement est
done chez nous A nouveau expos6, du mercredi 18 fevrier a
vingt heures. jusqu'au vendredi soir A vingt et tine heures.
Dans les deux instructions pr6vues, M. Desmet nous entretient, le jeudi soir de J6sus au tabernacle : centre pour notre
adoration sacramentelle. et participation eucharistique dans la
Communion ; le vendredi soir : sacrifice de la messe. Et de ce
triple thbme, il tire quelques conclusions et lecons pratiques
pour la bonne et fructueuse utilisation de ce sacrement.
1'" mars 1953. - Ce dinanche, exceptionnellement. -as de
grand'messe en notre chapelle. A dix heures les clercs se rendent A l'Institution des Jeunes Aveugles (a quelque trois cents
metres de la maison). pour la radiodiffusion hebdomadaire de
la grand'messe. Techniquement, les chants sont bien rendus et
sans bavure. sous la conduite de T. I'abb, Bihan, sous-directeur
de l'lnstitut Grigorien de Paris. Au programme, en dehors du
propre de ce dimanche : le Kyrie XI ad libitum; Credo VI;
Sanctus et Agnus des fetes simples. InterprAtees avec Ame et siretd ces pieces ne peuvent que porter A la pribre, et devenir un
baume pour les chers isolds et les malades : principaux et fidOles auditeurs de ces transmissions religieuses.
Fernand CoMaALUZrER.
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VOYAGE DU TRES HONORE PERE SLATTERY
DANS LE PROCHE ORIENT
(10 octobre-20 dcrmbre 1952)

11 y a\ait pros de trois quarts de siecle que nos provinces du
Proche-Orient n'a\aient pas requ la visite d'un Superieur gendIal. Celle que leur fit le vindr6 Pere Fiat. accompagn6 du ligenidaire M. LEon Forestier. remonte, rn effet. A 1883. II 6tait done
z,-sez naturel que le TrBs Honord Pere Slattery consacrAt son
dleuxiime long voyage A nos maisons de Turquie et du Levant.
Et. ,uisque I'aviation permet de se rendre en quelques heures de
liyerouth i Tehdran. M. le Sup6riour gindral se proposait de termiiner ce voyage par la visite de la province d'Iran. Seul un
malencontreux impr4tvu lui a interdit de realiser, pour cette
fois. la derniere partie de son programme. Pour I'accompagner
dans ce p6riple de deux umois et lemi. il prit le signataire de ces
lienes, heureux de revoir pour la troisieme fois, la plupart des
-ites qui recevraient la visite du successeur de saint Vincent.
Ce n'itait pas sans une certaine appr6hension que ses fils
ii' Paris le voyaient ilartir pour ce long voyage. Si les anges
a\aient fait un tour dans ces pays du Proche-Orient que nous
allions parcourir. ils n'auraient pu reprendre l'affirmation de;
,avaliers edlestes que met en scene le prophtte Zacharie : ( NolLS
cVrons lparcouru la terre, et voie qlu'elle est toute entiere habitde
et tranquille ) ;Zacharie. I. 11). Dans presque tous les pays du
Proche-Orient sevissaient au moment de notre d6part des crises
de politique intirieure et de politique 6trangbre. Le jour m6rme
oil nous ouittions Paris. le gouvernement hellnique soumettai'
B la signature du roi Paul de GrBce un decret pour la dissolution
des Chambres et I'appel a de nouvelles elections. De quoi demain
serait-il fait ? Ndanmoins. confiani dans la protection divine, et
ne voulant pas frustrer ses fils et ses filles de la joie que leur
procurerait sa visite, le Trbs Honcre Pere decida aue le ddpart
aurait lieu A la date fixee.
I. -

DE PARIS A ISTANBUL

10 octobre. - C'est l'avion qune nous utiliserons pour notre
premiere 6tape (Paris-AthBnes), comme c'est a lui que nous aurons recours pour tous les longs ti ajets. MM. les Assistants et
quelques confreres nous accompagnent au terrain d'aviation
l'Orly. Un puissant quadrimoteur d'Air-France nous fait franchir en quatre heures la distan-:e de Paris a Rome. A plusieurs
reprises nous volons au-dessus de& nuages. et nous avons I'impression de nous trouver sur un immense champ de neige. Bien16t nous franchissons les Alpes A six mille metres d'altitude. En
voyant certaines pentes particuliirement abruptes. je pense A
l'audace de ceux qui essaient de les escalader et s'exposent A payer
tie leur vie cette conqufte de la montagne.
Mais voici ddjh la banlieue de Rome ! Quelle surprise on
,;prouve quand on connalt la Vil!e Eternelle, mais qu'on ne l'a
vue que du sol ou des hauteurs iui l'environnent. de la survoler h quelques centaines de mntres et de voir d6filer au-dessoude soi la basilique de Saint-Pierre. le monument de Victor-Emmandel, le Forum et le Colisee ! Nous atterrissons a l'aerodrome
de Ciampino. Quel dommage que nous n'ayons pas prevu cette
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(scale a Rome ' Nos conulfrres de la Ville ELernelle se seraic.t
.aitun pieux devoir et une joie de \enir presenter clurs hoinwnages au TrBs Honord P're. D'autant que 1'arrdt A I'aerodromie,
qui ne devait itre que de trois qpalits d'heure, se protonge pendant plus d'une heure. Sous nous (iLonnons qu'il soit seuiement
19 h. 30 a nos mountres quand nous arri\ons t Athines, au lie.i
de 21 h. 30 coumne ii est dit sur notre horaire. C'est que l'heure
d'Athenes est en avance de deux heures sur celle de Paris. Le
bon M. Picard, visiteur de Turquie. nous attendaiit
l'aIrodronm
Nous nous denandions combien do temps it faudrait y passer.
Car dans l'a\ion. entre Rome et Athniies. on nous avail di-tri!.ue des formulaires a reiuplir. Celui 6inanant du Service de
Sante hellenique avait une allu e particuliereilent inquisitoriale. On nous denandait notainient de dire contre quelles maladies nous avions et6 vaccines, ou nous avions passe les quatorze dernirres nuits. etc... Les questions de la douane 6taient
aussi tries detaillees, et on nous prevenait charitablement que
toute fausse declaration nous exposait A des sanctions sdveres.
En fait, A I'a6rodromie, on se contenta de rarnasser nos formulaires, et les douaniers mnarquerent du signe lib6rateur nos quelques bagages, sans mmnie uous demander de les ouvrir. Mais
ces formalites avaient mialgri tout demandLun certain temps
et I'adrodrome est assez loin de !a ville d'Athlnes. Aussi est-ce
seulement vers minuit que nous arrivons au College des Frbres
Maristes, qui nous out olTert I'hospitalitd.
11 octobre. - Commne nous de\ons prendre le bateau pour
Santorin A 14 heures. et qu'il nous faudra diner vers 11 h. 30,
nous ne pouvons songer A vii.iter Athenes. Alais le cher Frere
Michel. supdrieur du Collise. nous fait proinettre de rester ici
un jour A notre retour des Cyclades. Car il veut nous faire les
honneurs des antiquit6s de la ville. et rnime nous conduire jusqu'a Eleusis. L'dconome. Frere Polycarpe, un Snirnaiote. neveu
d'une Fille de la Charit&, nous traite royalmennt, et son aimab'e
sourire ajoute un charme de plus aux services qu'il nous rend.
Nous voici au Pirde, le port d'Athenes. C'est un vapeur d'importance moyenne, le a Despoina * (Mademoiselle) qui doit nous
conduire a File de Santorin, !'une des plus intCressantes iles des
Cyclades. Si la mer etait demont.!e, comme cela arrive souvent
dans ces parages. ce n'est pas sans apprehensions que nous
monterions a bord. Mais. grAce A Dieu, elle sera d'un calmn
iddal, au retour comme A l'aller. Le pont de notre bateau -e
couvre de passagers. de modeste condition pour la plupart, qni
descendront presque tous & Syra. ob nous arrivons vers 20 heures. Nous ferons nous-menes halte A Syra dans quelques jours
i notre retour de Santorin. Mais M. Picard a voulu prdvenir les
Soeurs que nous passerions ici ce soir. Aussi, ma Soeur Camman,
visitatrice, et ma Soeur Polycandrioti, supdrieure de la maison
de Sceurs la plus voisine du port. nontent-elles A bord du a Despoina n pour saluer le TrBs Honord PBre. Nous repartons au
bout d'une demi-heure. et nous regagnons notre cabine oi nous
pouvons reposer assez tranquillement.
12 octobre. - Vers six heures, la sirene nous annonce que
nous sommes en vue de I'le de Sontorin. Nous avons encore le
temps de vaquer A notre toilette et de faire nos prieres. Quand
nous montons sur le pont, c'est un cri d'admiration qui nous
dchappe. Devant nous une falaise s'dlevant h pie jusqu'b plus
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de deux cents metres, oi se superposeat des assises de cendr'es
noires et rouges, de lave, de pierre ponce. Au soinmet, on aperCoit, s'avancant jusqu'au bord de la falaise, les blanches maisons
de la ville de Phira. Pour y arriver, on utilise un chemin en
escalier aux marches profondes qui gravit en zigzags la falaike.
Nous enfourchons, le Tres llonor6 Pere un cheval. M. Picard et
inoi. des Anes au jarret solide qui, vaillamment. font ce trajet
plusieurs fois le jour. C'est un spectacle vraiment pittoresque
que celui de tous ces Anes, petits pour la plupart, qui attendent
au debarcadere. voyageurs et bagages, pour les conduire f
Phira. Pendant que les n6tres font I'ascension, d'autres descer.dent. J'en vois un que son cavalier, un enfant d'une dizain?
d'aniines. n'hesite pas a faire trotter sur ces pentes rapides.
Enfin. nous arrivons au somnuet de la falaise. Par des rues
4troites. nos montures gagnent la maison des confreres ; celedes Filles de la Charitd est attenante et communique avec elle
par la chapelle. Avant la messe du TrBs Honor6 Pere, un joyeux
et vibrant Maynificat est chant6 par les Sceurs et leurs enfants
Nous allons leur rendre visite dans la matinee. La superieure
Sceur Plaurens, est aveugle depuis plusieurs ann6es, mais ello
accepte g6nereusement cette croix et fail preuve d'une gaiet.'
de caractere vraiment impressionnante. Avec l'aide de ses quatre compagnes. elle dirige un orpielinat et un dispensaire ; on
donne aussi des ieCons de franeais. Les orphelines viennent non
seulement de Santorin mais de toutes les Cyclades. La maison
pourrait Etre remplie si on disposait de plus de ressources.
Mais les enfants ne sont pas en Age de travailler pour le dehors
D'ailleurs leur traxail ne serait guere rdmundrateur, les habitants de Santorin avant pris I'hahitude de se procurer A AthEnes tout ce dont ils'ont besoin. Aussi l'entretien de leurs enfants
est-il pour les Sceurs un serieux problme. La maison posseda
hien quelques vignes. et le vin de Santorin est justement c6libre. Mais le rendement des vignobles est bien aleatoire. Depuis
cinq ans ddjh, i'le souffre d'un? implacable secheresse. Cette
annee encore le vin sera riche mn sucre, mais peu abondant. Les
touristes viennent volontiers en aide aux orphelines. Mais ils ne
peuvent plus prendre avec eux poar leur voyage que des sommes
minimes sur lesquelles il est imoossible de faire une large part
aux ceuvres de charit6. L'orphelinat de Santorin se rnaintient
done peniblement. I1 y a quarante ans. le Guide Joanne v mentionnait la presence de douze Sceurs ! Puisse I'ceuvre retrouver
sa prospirit6 d'alors !
A cette meme
opoque, ii y avait A Santorin six Lazaristes :
quatre pretres et deux freres coadjuteurs. L'6cole qu'ils dirigeaient comptait une soixantaine d'6l6ves. Nos confreres s'installerent en 1783, dix ans apres la suppression de la Compagnie
de Jesus, dans un immeuble occup6 auparavant par les Jdsuites. Ils l'agrandirent considdrablement, et la maison que
M. Kats est actuellement seul a occuper pourrait loger une
communautO importante. Le diocese de Santorin compte sans
doute parmi les plus petits, plus encore pour le nombre de ses
fideles que pour son 6tendue. Sa population est de onze mille
ames environ ; mais il ne compte oue cent quatre-vingts catholiques, desservis par trois pretres s6culiers. Actuellement, le siege
est vacant, et 1'dveque de Syra, Mgr Xenopoulos, un j6suite, en
est l'administrateur apostolique, comme il 1'est aussi d'AthBnes et de Salonique. Les catholiques de Santorin, si peu nom-
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breux, seront-ils le le\ain dans la pate ? ou se laisserunt-ils
etouffer par les orthodoxes ? Cette situation angoissante est une
raison de plus de faire tout le possible pour maintenir les
,euvres des enfants de saint Vincent et trcher de leur rendre
leur prospirit6 de jadis. Dans I'aprBs-midi. le Tres Honor6
P',re reqoit la visite de 11. Delenda. Santoriniote appartenant A
une des families les plus en vue de f'ile, qui a donn6 a l'Eglise
de nombreux pretres et religieuses et plusieurs \evques. II
plaide chaleureusement la cause de nos deux maisons de Santorin. II dit savoir de bonne source que l'on convoite le vaste
inineuble des confr6res pour y installer un orphelinat orthodoxe, et ii supplie le successeur de saint Vincent de tout fairt
pour maintenir ici les Lazaristes dont ii fut jadis
11
JI'61ve.
serait vraiment regrettable de quitter une naison au passe .i
honorable et qui est si bien amdnagde. Nous la visitons averc
le bon M. Kats, et nous sommes emerxeillhs du nombre et de
l'ampleur de ses pikces. Puis. elle est doublde par I'Ecole attenante placee sous le patronage de saint Joseph. L'Ecole a ses
classes, son refertoire. et les 6lves prenaient leurs dbats dans
une vaste cour dallhe. Le plancher d'un grand dortoir a et;
remplac6 par un garrelage pour le debarrasser des puces qui
l'infestaient. Jadis, avant la rentree des classes on conduisait
an dortoir des moutons charges de recueillir dans leur loison
ces ind6sirables et de rendre ainsi la vie plus toldrable aux
pensionnaires. La maison possede, elle aussi, ses vignobles ; et
nous visitons les belles caves oii se fait et se conserve Ie vin
de la rkcolte vendu ensuite dans.des bouteilles portant sur teur
etiquette I'attestation d'origine : Cave des Lazaristes.
13 octobre. - Nous allons dan.s a matinde visiter la chapelle de la Panaghia 'Toute sainte). donnee par un pritre de
Santoiin N nos confreres. en mtme temps que quelques vignes.
a condition d'y cdlebrer la messe tous les dimanches. Elle est
bien ddcoree et soigneusement entretenue. Au retour, nous nous
arritons quelques instants chez don Pascal. pretre octogenaire.
organiste de la cathedrale, dont le frere, Lazariste. mourut jadis
A Toursainte.
Nous visitons ensuite la maison des Soeurs. C'est trWs vasta,
comme ehez les confreres. Mais, helas ! la plupart des pieces
sont inutilisees en temps ordinaire. On y h6berge, quand ils
viennent, les touristes et les parents des orphelines. La Soeur
qui nous fait les honneurs de la maison evoque avec 6motion le
geste du gouvernement franoais envoyant, 4 la fin de la derniere
guerre, un bateau qui devait conduire A AthBnes la supdrieure
menacee de cecit6, puis la faisant reconduire de meme h Santorin. Pour venir en aide a *l'orphelinat en temps de disette,
a la meme 4poque, ii exp6dia aux Sceurs des sacs de farine et
de haricots, ainsi qu'une tonne de confitures, denrle dont on
dtait totalement privr dans 1'6tablissement, depuis plusieurs anndes. Au dispensaire. nous trouvons un jeune docteur, officier
de marine, qui est alle aux Etats-Unis se perfectionner dans sa
spdcialite d'oto-rhinologue. Profitant d'un conge, ii opere ici
des malades qui sont tres heureux d'6viter les frais d'un voyage
et d'une hospitalisation & Athenes.
Phira possede, c'est presque un luxe pour une communaut6
catholique si peu nombreuse. un monastbre de Dominicaines
clottrdes. Un Dominicain italien leur preche en ce moment la
retraite annuelle. II vient dans la journee saluer le Trs Honor6
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I'erc. Professeur d'ecriture sainte au scolasticat de son oidr(i t
Bologne. et ancien dliee de F'Ecole Biblique de Jdrusa!em, il e-t
heureux d'edoquer avec mnoi le celdbre dtablissemien et son 'corpi
professoral. Le soir, nous allons assister a 1'exercice du Ii1--aire dans la chapelle des Doinaicaines qui est a cinq miniluth
de chez nou... Bien que la retraite ne soit pas encore termi
i'.
la petite colrnunaute vient nous saluer au parloir ol l'on nunus
sert la tasse de cafe et le verre dYeau traditiunnels. Ces .,onnes
religieuses n'cnvisagent pas Favenir sans apprehension. Elles
in sunt qu'une douzaine. et Santorin ne leur donne plus de \orctions : la clOture perpetuelle effraie les jeunes filles qui son,eraient i la vie religieuse. Puis, it v a la question mattriille.
L.s ressources

manquent. L.'dAque de Santorin avait done r,;-

solu de fermer le couvent. La nuit qui prdcedait le jour fixe pour
i1 d&part. les Dominicaines firert devant le Saint-Sacreil•ent
expos6 une ardente veillhe de priBres. Et voici que de bon matin leur aunimnier vient leur annoncer que i'lvCque 4tait rexein'.
sur sa d6cision. II est facile d'iniaginer la ferveur du 1 7To
I)eumt
qui retentit alors dans leur chapelle. Mais de quIoi
deinain sera-t-il fait ?
14 octobre. - Dans la matinde, don Pascal, organiste de 'a
eathlidrale. nous fait les honneurs de son orgue. A quatre-vinatdix ans. il est d'uhe virtuositt etonnante. Mais la musique de
sa composition qu'il nous joue n'2st pas tout k fait dans la ligne
du , Motu Proprio , de Pie X.
Nous quittons Santorin vers 19 heures par un bateau pius
petit que celui qui nous y a conduits. Le voyage de retour sera
done moins confortable que l'aller. D'autant qu'on a pris A borl
des pores qui, d6concertis par le;r nouveau milieu, feront entendre pendant la nuit des cris d'6gorges. Mais saint Paul voya-geait dans des conditions encore plus inconfortables quand il
sillcnar.it les eaux de la M.1diterrande.
15 octobre. - Nous arrivons en vue de Naxos vers sept heures du matin. L'arrAt ne doit Rtre, officiellement que d'une
heure. Nous pourrions descendre a terre. comme le font quelques passagers. Mais. ne sachant pas oh sent les dglises catholiques de Naxos, nous n'aurions probablement pas le temps de
cdlEbrer la sainte messe, et nous en faisons le sacrifice. Nous
repartons a 8 h. 30. Le bateau a levd I'ancre et s'est mis en
marche quand nous sommes accostCs par une barque nous amenant un retardataire. On le hisse h bord, non sans peine. Mais
la barque entrainee par notre vapeur. file h belle allure; quand
le barquier lAche prise, il manque de tomber A la mer. Et le passager n'a pas encore paye son dd ! II jette un billet qui tombe
i la mer. Le patron de la barque dirige prestement son embarcation vers le point de chute et finit par se saisir du prdcieux
papier. Ii remercie avec un grand sourire. Tout va bien qui
finit bien.
Nous longeons bientot l'ile de Paros, aux marbres fameux.
Ce qu'on nous avait dit, & Santorin, de ces carribres multicolores
mtincelant sous le soleil nous avait fait vivement ddsirer de les
voir et de les photographier. Deception I Nous longeons l'ile sur
un autre ctd. ArrBt au port de Paros oh nous d6chargeons
quelques-uns de nos pores pour embarquer & leur place quelques vaches. Il est amusant de les voir, les uns et les autres.
enlevds dans les airs par une puissante grue. Les vaches gar-
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diet un silence philosophique, nais les pores hurlent d6sespereinent.
Nous arrivons au port de Syra, vers deux heures de I'apresmidi. La ville s'etale le long des qUais, puis elle gravit les pentes de la colline sur laquelle se detachent deux belles basiliques, I'une catholique, l'autre orthodoxe. Les Filles de la Charite out deux maisons h Syra. Apres avoir salui les Soeurs de
la maison de la vilie basse, ou nous reviendrons pour y passer
la nuit, nous gagnons en auto I'hopital dirigý
par les Filles de
la Charit6 a Syra, ville haute. Le superieure, Sceur Stambolyan, et ses six compagnes, s'y adonnent au soulageinent des malades et des operes. Ils sont rdpartis dans des chaimbres de cinq
i six lits. Quand leur Ctat de sant6 leur permet de sortir, ils
aiment passer de longues heures dans le jardin, A I'ombre des
pins, captives par le magnitique spectacle de la baie de Syra.
Les Soeurs ont aussi quelques pensionnaires, dames Agees ou
infirmes. Elles font le patronage et s'occupent d'un groupe d'Enfants de Marie. Elles viennent d'ajouter a ces activites une
ceuvre nouvelle. L'tle de Syra ne poss6dait que des catholiques
jusqu'A la guerre de I'Inddpendanee, vers 1820. Depuis. les Grecs
orthodoxes sont venus s'y installer, et its constituent la partie
la plus nombreuse et la plus riche de la population. Ils sont
environ vingt mille. Mais Syra -ompte huit mille catholiques,
de rite latin, bien fervents, surtout dans certains villages. Aussi
l'ile fournit-elle de nombreuses vocations au clergd seculier et
aux Ordres religieux. Plusieurs communaut6s v avaient d6ji
etabli un juuenat pour leur recrutement. Les Filles de la Charite ont fait recemment de m6nie. A I'HOpital de la ville haute,
il y a six aspirantes. Leur instruction primaire terminee, elles
iront rejoindre leurs devancieres chez les Sceurs de Thessalonique et continueront leurs 6tudes en vue d'obtenir leurs diplOmes. Celies d'entre elles qui entreront chez les Filles de la Charite pourront ainsi satisfaire aux exigences officielles en matibre d'enseignement. Les Pretres de la Mission comptent ddjh
dans leurs rangs plusieurs confreres originaires de Syra. Et
c'est dans cette iHe que semble devoir surtout se recruler la
petite Ecole apostolique qui vient de s'ouvrir i Zeitenlik, pres
de Salonique. Avant de souper, nous allons saluer les PNres Capucins qui ont, eux aussi, une Ecole apostolique a Syra. La nuit
venue, nous redescendons chez les Sceurs de Syra, ville basse,
encore appelee Ermopolis.
16 octobre. - Dans la matinee, Sceur Polycandrioti-nous
propose de faire un tour en auto d.ns la campagne voisine, sous
la direction du jeune, intelligent et tres aimable aum6nier de
la maison. Nous visitons successivement trois ou quatre villages catholiques. Le decor rappelle assez celui de la Palestine.
Les pentes des collines sont parfois cultiv6es. Mais rien ne
pousse actuellement dans ces vignes et ces jardins en terrasse.
Ici non pius, ii n'a pas plu depuis trois ans. Par contre, dans
une petite vall6e, des norias puisent une eau bienfaisante, et
le vert clair ou fonc des jardins repose agrdablement la vue. Le
village de Galissa, heureux possesseur de cette richesse en fait
part au village voisin de Phoinix et lui communique de son
abondance grace a un pipe-line oi I'eau est propulsde par un
moteur dont nous entendons au passage la cadence rdguliEre. En
retour, les habitants de Phoinix d,.r.nent A ceux de Galissa la
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moiti6 du produit de leurs terres. C'est peut-dtre onireux iuaii
cela \aut mieux que mourir de faim.
(es villages n'avaient jadis que de minuscules chapelies.
Les catholiques ont fait un effort n:.ritoire pour la construction
d'uelises paroissiales dont l'ancienne chapelle est devenue la sacristie. Tout pres de Ieglise se trouve I'ecole. II v a la d•chrdtientts ferventes. Mais, en general, elles sont bien pauvres.
et le clerg6 doit se contenter d'un train de vie bien mudeste.
I1 ne I'aurait mýme pas si le gouvernement n'accordait une allocation mensuelle d'un peu moins de dix mille francs aux cur&s
pour 1'enseignement de la religion dans les dcoles. Nous n
trouv\ns aucun cure chez lui. De ce fait, en apparence bizarre.
I'explication est simple. Sceur Polycandrioti a eu J'heureuse ided'inviter & diner avec nous tout le clerge catholique de 'ile de
Svra. Nous prenons done notre repas avec le vicaire g6ndral, dixhuit autres pretres du clerge sdculier, deux Peres Jesuites, deux
Pi'res Capucins et deux Freres des Ecoles chretiennes, dont I'un.
!e directeur, est agent consulaire de France k Syra. Quelquesuns de ces prStres ont fait leurs 6tudes secondaires chez noconfreres i Saint-Benoit d'Istanbul. La plupart ont Atudi6
la philosophie et la thelogie au College de la Propagande 1
;ienes. dont nos confreres de la province de Turin ont la dirertion. C'est dire leurs attaches ave: la famille de saint Vincent
Aussi on s'explique le ton 6mu et les termes delicats du toans
prononce h la fin du repas par le vicaire g6neral. II y eut ensuitr
quelques mots aimables en fran;.ais, en italien. en anglais, enz
latin et naturellement en grec moderne. On se serait cru aux
Nations Unies.
A 19 heures, seance litt6raire et musicale dans la salle de
th0etre de l'6cole. Fillettes de !a maison et Enfants de Marie
externes rdcitent compliments et poemes. Parmi ces derniers.
(, i'Enfant grec , de Victor Hugo a naturellemert sa place. Les
plus jeunes 0elves exucutent de gracieux ballets. Les ainees, vetues des costumes aux couleurs chutoyantes des diverses regions
de la Grkce, nous donnent des danses nationales agr6ables et
modestes a la fois. Le tout est rythmd par un orchestre compos6 d'un piano. d'un accord6on, d'une mandoline, d'un tambour
et de cymbales. Pour terminer, I'aum6nier de l'h6pital lit une
adresse au TrBs Honor6 PBre. II s'exprime dans un Irancalv
impeccable, et les sentiments q 1u'i exprime & l'4gard de M. le
Sup6rieur g6neral et de la double famille de saint Vincent nous
6meuvent et lui font honneur. Le souper suit la sdance, et A
22 heures nous voici de nouveaa sur le quai. Nous nous embarquons de nouveau sur la " Despoina ). qui nous avail conduits
d'Ath*nes a Santorin et nous ramenera demain matin vers
6 heures a Athenes.
17 octobre. - Nous celebrons la sainte messe chez les Freres
Maristes. Dans la matinde nous alions en ville retirer nos billets
pour I'avion des deux trajets : Athenes-Salonique et SaloniqueIstanbul. Je regrette pour le Tres Honor6 Pere que notre sdjour
dans la capitale de la Grece soit si court. Mais le frere directeur
doit nous faire voir dans I'apres-midi les principaux monuments
de l'antiquit6 grecque. Nous pensions aller offrir nos hommagtA Mgr Xenopoulos, mais il est au Carmel d'Hdracle, dans les
environs d'Athenes. II rentrera ce soir. Et comme le palais archidpiscopal est tout voisin des bureaux de la ligne adrienne
que nous emprunterons demain, nous aurons le temps de lui
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faire une courte visite avant ni(tre depart. L'arbassadeur de
France, que nous voulions aussi saluer est Jui-meme absent :
mais il ne rentrera que lundi pr'chain. II nous avait precedds
d'un jour t Syra, oiu sa charniante simplicit6 avait fait la meilleiure impression.
Dans I'apris-midi. nous visitons done les monuments
d'Athenes sous la conduite du Frere Michel. 11 coniait son sujet
A fond, et il en parle axec un intýer:t Lout particulier, car il est
de- nationalite grecque. Mais il le fait sans chauvinisme. II sait.
A i'occasion, souligner les faiblesses des Grecs et deplorer leurs
fausses manceuvres dans I'antiquite et dans le prisent. C'est une
joie de visiter sous sa conduite les chefs-d'oeuvre de I'Acropole
ou de l'ecouter, assis sur les ruines du sanctuaire de Ddmeter.
a Eleusis, nous dire I'histoire des fameux mystbres qui exereerent une telle influence sur I'Aine des Grecs. Entre Athfenes et
Eleusis, nous nous arr"tons quelques instants a 1'Fglise de
DaphIn. C'est plusieurs hieures qu'il faudrait pouvoir y passer.
I.'iglise est un hijou d'architecture byzantine. mais surtout on
ne se lasse pas d'admirer les splendides iosa'iques dont les murs
sont encore couxerts par endroits. La plupart ne subsistent
inalheureusement qu'h I'tlat de fragments. Mais quels magnitiques tableaux que ceux de la crucitixion, de la resurrection ou
de diverses scenes du ministere public de Jesus ! Quand tout
etait intact et que le soleil faisait 6tinceler ces ors, quel regal
pour les yeux et 'esprit des fidiles ! II y a la. sans doute, des
imperfections de detail, des gaucheries d'execution. Mais, comme
tout cela est superieur aux soi-disant chefs-d'teuvres de t'art
non figuratif contemporain devant lesquels il faut se pfmer sous
peine de faire figure de Btolien.
18 octobre. - Avant de partir pour !'aerodrome, nous allons
saluer Mgr Xenopoulos. II nous fait l'accueil le plus aimable.
Archeveque de Syra. administrateur apostolique d'Athcnes, de
Salonique, de Sanitorin et de C:rete, il nous dit. son regret d'etre
contraint ; une vie sans cesse itinerante. Tris heureux de voir
nos deux families se recruter dans son diocbse de Syra, Son
Excellence demande en retour A M. le Superieur g6inral de renforcer dans la mesure du possible les maisons de nos confr6res
et de nos Sceurs de Grace.
D'Athenes a Salonique, on ne met pas plus d'une heure un
quart en avion. A l'atterrissage. nous remarquons un passager
tres entour6 par les journalistes et les photographes. Nous saurons demain que nous avons voyag6 avec M. Fleming, le c6l1bre inventeur de la pinicilline, venu a Salonique pour donner
une conference sur ce prkcieux rembde. L'aerodrome de Salonique est a une quinzaine de kilometres de la ville. Ils sont vile
franchis, et nous voici au presbytere de la rue Franque avec nos
confrrres MM. Hahn. Bucca, Frdris et deux bons frires coadjuteurs, les FrBres Silc et Bucar. Ce dernier est agd de quatrevingt-cinq ans et se trouve a'Salonique depuis 1891. Soixante
et un an de sijour dans la meme maison, cela vaut la peine
d'rtre soulignd et propose en exemple.
Nous allons d'abord saluer Notre-Seigneur dans 1'eglise paroissiale. dont nos confrbres ont la charge. Elle porte encore les
traces du dernier bombardement qu'elle a subi. voila une dizaine d'annees. Les pouvoirs publics, ern effet, ne se pressent
pas de fournir les fonds nkcessaires pour les reparations. Trois
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lomiardements pour un iniee tdifice, c'est beaucoup. Dieu
cvuille qu'il n'en connaisse pas d'autre 1
Dans l'apres-miidi. nous allons faire une rapide visitc aux
S- urs de la mIaison de Calmuiri. Nous y reviendrons deinain.
Au pas.sasg nous dollllons un cotup d'(eil A la lraison de camijaý-ne des crifrbires. situee au hord de la mer. Elle est actuellenient
lut;e a un reslaurateur dont la renonnmee culinaire attire
en foule les clients de la meilleure socite. Mais elle tombe en
ruine. et il faudra la rnparer. Nous allons ensuite A Zeitenlik..
Ici encore. que de souvenirs d'un pass6 florissant montent des
ruines et les rendent plus tristes ! Le magnifique batimnent qui
bulgare, dont M. Cazot fut le superieur.
lou;eait le Seiminaire
l
lilt
des families qui ne se soucient gutre dle
abrite actuellem
I'entretenir. L'ensembl ese dgrade de plus en plus, les occubasse sur tout ce qui peut leur servir. 11
pants faisant main
ý
de 'lhorloae que le cadran. En face, de I'autre
Ifii mirni;e laissi
v:,tI de la rue. la grande maison construite en 1862, et qui abrita
des orlphelins. est encore heureusement en notre possession. O()
y loge les 06ltves de 'Ecole apostolique commencante. Tous Ies
inatins. is se rendent A Thessalonique, pour les cours qu'ils suivent chez les Freres des Ecoles chrttiennes. Ils prennent hlur
repas de miidi chez ies missionnaires, et le soir ils regagneti
Zeitenlik, ol un professeur laique les fait travailler. Mais it
serait hien snuhaitable. necessaire iueme, pour que 1'essai tente
aboutisse a de serieux resultats. que ces enfants eussent a(ec
eux en permanence quelques confrbres charges de leur educalion morale et spirituelle. C'est ce qu'ils ont demand6 avet une
touchante insistance au Tres Honord PNre, dans une petite
stiance qu'ils lui ont offerte. Pour plusieurs de ces enfants. le
premier contact avec la langue franGaise ne date que de quelques semaines. Aussi. est-il touchant de voir avec quelle bonno
volontO, quelle application iis ex6cutent quelques chants da:ns
cette langue. sous la direction de M. Hahn, que I'on sent d6vouS
de toute son Ame a cette weuvre d'une si grande importance pour
I'avenir de la province.
En rentrant A Salonique, nous nous arr6tons A l'immense
cijnetiire militaire ou sont groupees par nationalit6 les tomhes
des milliers de soldats morts A Salonique pendant la premiire
"voguerre mondiale. Devant cette foret de croix blanches, on
que les souflrances de ces hommnes tombhs loin de leur pays. -t
la douleur, souvent la misrre de ceux que leur mort privait d'un
fils, d'un ptre ou d'un epoux. Si. du moins, nous 6tions garantis
contre le retour de ce fldau ! Mais Salonique a connu A deux
reprises depuis lors, sur une moins grande dchelle il est vrai,
les horreurs de la guerre et les ruines causees par le bombardement.
19 octobre. - Le Tres Honor! Pere chante la grand'messe
dans notre eglise. Apres la messe. M. Hahn lui pr6sente les Oeuvres paroissiales, dont la prospirit6 fait honneur au zMle de no.
confreres. Dans l'apres-midi, nous visitons quelques-unes des
principales dglises grecques de Salonique. Nous admirons les
vastes proportions et la richesse de I'Nglise de Saint-Domiter.
en marbre blanc du plus bet effet. Pressenti par un sacristain
qui veut savoir si nous pouvons entrer dans le sanctuatre au
delh de l'iconostase, le pope vient lui-mdme au devant de nous :
il nous introduit dans le sanctuaire et nous fait ensuite ouvrir
la crypte de 1'dglise ou se trouvent en grand nombre des frag-
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ients de steles, de statues, de chapiteaux et de coloines d'un
tdiice anterieur. Avant de quitter la basilique. nous v assistons
a un rnariage. Les nouveaux 6poux sont au centre de I'Mglise,
avec le cilebrant. sur une estrade, ou ils restent debout pendant
toutb la c6rmnouie. J'adimire leur gravitd, qui contraste heureusement avec le laisser-aller de l'assistance. On recite sur eux des
pri;,res. Le pope leur impose I'evangile et met sur leurs t(tes
des couronnes reliies I'une h Fautre par un ruban. Puis il fait
avec eux plusieurs fois le tour de l'autel situe au centre de I'estrade. A ce moment, les assistants jettent sur eux des grains de
riz et des bonbons. Cette pluie tonmbe dru sur les occupants de
I'estrade, et je vois un pope qui porte la main A ses yeux. blessds
peut-Utre par ees projectiles. A l'delise dite c des Chaudroniiiers ,. parce qu'elle se trouve dans le quartier des ouvriers en
mital, nous assistons A un hapt0me. Le cat&chuiimne est un petit
paron de trois A quatre ans. Sa nmre lui fait baiser la main de
M1.Picard qui, pour mieux voir. s'est approch6 du baptistbre.
20 octobre. - Nous avons pass6 la nuit dans la inaison des
Steurs de Calamari. Ce nor Bvoque un souvenir tm'iu et reconnaissant dans FI'me des nombreux pretres soldats de la premiere
guerre mondiale qui passerent par Salonique et dont les Filles
de la Charit6 de Calamari, furent la Providence. Elles ont dans
leur maison des orphelines. des groupes d'Enfants de Marie et
des Louise de Maarilac. lais leur weure la plus importante est
1'Ecole grecque qui compte dars les six cents 6lýves. De nomhreux brevetk et baccalaureats attestent I'excellence de I'instruction donnee par les Sceurs et leurs collaboratrices. Elle se double d'une formation morale excellente. Sans doute. la presque
totalitd de leurs i6lves sont orthodoxes. Mais elles subissent
profond6ment l'influence morale et spirituelle des Soeurs. Cellesci les ont en grande estime et rendent timoignage a ieur bon
esprit, A leur puret6, A leur ferveur religieuse. a Si elles
ii'taient orthodoxes. me dit l'une des Seurs. nous pourrions
envover un grand nombre d'entre elles au S6minaire de la rue
du Bac, of elles seraient des plus ferventes., AprBs la messe,
ces demoiselles nous donnent dans la cour de 1'6cole une sdance
tres reussie A laquelle assistaient. outre le , gynmasiarque n ou
chef officiel du Collige, I'inspecteur des Ccoles. le docteur en chef
de 'tHipital des Sceurs et le consul de France. J'avais oublid
de noter que la \eille. aprs la visite des basiliques. nous 6tions
allhs saluer quelques personnages officiels du monde de I'enseignement. D'abord. I'inspecteur des Ocoles dtrangeres. II fait
I'loge des etablissements scolaires dirig6s en Grkce par les Congr•Eanistes et nous dit que nous devons marcher la main dans
la main avec les orthodoxes. parce que nous avons un patrimoine religieux et moral commun a d6fendre contre le mat6rialisme athde. Nous allons ensuite chez le ministre de F1nstruction publique. II n'est en fonctions que depuis quelques
jours et fait partie du gouvernement provisoire 6tabli apres la
dissolution des Chambres pour preparer les elections Idgislatives. en dehors de toute intluence partisane. Avocat de nos confreres, il professe a l'Universite le droit religieux et connatt bien
notre Droit canon. car ii enseigne le droit d'aprbs la mkthode
historique et comparative. II aime beaucoup Paris oh il est all6
souvent pour des travaux de sa sp6cialit6.
La seance du Collebe de Calamari. une fois terminde, nous
partons aussit6t pour Cavalla, car cette ville est & 160 kilome-
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tres de Thessalonique. Cavalla est I'ancienne Neapolis ; la \ille
qui vit saint Paul aborder pour la premibre fois en Europe. Ici
encore, les ccuvres de la double famille de saint Vincent auraient
bien besoin de renfort pour retrouver leur splendeur passee.
II n'y a plus niaintenant qu'un seul missionnaire et un fr'ire
coadjuteur dans la belle et vaste maison construite jadis par
M. Jougla. M. Voutsinos. originaire de Syra, y assure le service religieux pour le petit groupe de catholiques de Ca\aila
et quelques fiddles disperses dans les environs de la ville. II
dirige aussi d's cours de francais dans ce qui fut autrefois une
ecole florissante. Entin. ii assure l'office d'agent consulaire de
France; c'est la raison d'etre du drapeau tricolore que nous
\oyons flotter sur sa maison. A quelques minutes de sa residence
se trouve la maison oh trois Filles de la Charit6 dirigent, elles
aussi, des cours de francais. Leur presence rayonne aussi dans
le domaine moral. Mais, ici comme I Thessalonique, elles seraient heureuses qu'un renfort leur permit de s'adonner plus
directemlent au soulagement des :aisitres des pauvres. Avant de
rpartir de Cavalla, nous faisons un tour en ville. La grande
industrie est ici celle du tabac. Mais elle ne fournit du traxail
aux ouvriers qu'elle empioie que pendant six a sept mois chaque annee. Le reste du temps, c'est le chomage, avec les niisfre
que ce mot 6voque, et I'oisivetl, mauvaise conseillere et redoutie
tout particulierement dans un pays qui, pour avoir subi pendant quelque temps les horreurs du regime communiste, est farouchement decide A en empAcher le retour. Nous visitons la
imaison natale. tres modeste, de Mlh6met Ali, le fondateur de
la dynastie rovale egyptienne, dont le dernier repr6sentant vient
d'abdiquer. Tout pros de la maison se trouve une statue equestre de Mdhemet Ali remettant son 6pee dans le fourreau. Hllas ! le moment ne semble pas venu de s'abandonner h une totale
confiance.
Nous reprenons le chemin de Thessalonique. Sur le bord de
la route on apercoit un troncon de la fameuse voie Egnatienwn
,il passa saint Paul. Au bout d'une dizaine de kilometres, une
belle avenue bordde d'arbres s'amorce sur notre droite. C'est la
route de Drama qui, en quelques minutes d'auto nous conduit
aux ruines de Philippes. Saint Paul n'avait fait, semble-t-il. que
traverser Neapolis (Cavalla). Le premier th6etre de son apostolat
en Europe, l'un de ceux ou son apostolat produisit le plus de
fruits fut la colonie romaine de Philippes. De loin, on apergoit
l'Acropole qui se d6tache nettement sur la vaste plaine environnante. A ses pieds, des ruines imposantes, recemment explorees
par des arch~ologues franais, attestent I'importance de la ville
e\angelisee par saint Paul. Rien de plus pittoresque, de plus
vivant, que le rdcit fait par saint Luc, qui en fut le temoin oculaire, de cette fondation de la chrdtient6 de Philippes. La haine
des Juifs ici, comme en bien d'autres endroits, contraignit
l'apotre a se retirer apres avoir et6 flagell6 sur l'ordre des magistrats qui ne savaient pas son titre de citoyen romain. Mais
sa paroie 6tait tombee sur un terrain particulierement bien prdpare. II laissait I• des chretiens fervents, telle cette teinturiere
Lydie qui lui avait donnf
l'hospitalit6 dans sa maison. Toute sa
vie, les Philippiens furent la consolation de Paul. Entre autres
m6rites, I'dpitre aux Philippiens a celui de nous mieux faire
connaitre qu'aucun autre document, la tendresse et la d6licatesse
de coeur du grand apitre. II est emouvant de la relire en ce lieu
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et de chanter ici le
IChrislus factus cst pro nobis obediens ,
qui lui est empruntd.
Le soleil se couche tandis que nous quittons Philippes. NoIre pensde ne peut se detacher du souvenmr de saint Paul. D'autant que chass6 de Philippes, il prit le chemin de Tliessalonique.
11 it plus de temps que nous A faire ce trajet et le fit dans
des conditions moins confortables que nou.. A pied probablement. Qui done, alors. fit attention a ce petit Juif, d'allure si
chdtive, et qui portait sur 1'hpaule son mince bagage ? Et pourtant, sa parole et son action devaient rCaliser dans le moade
greco-roniain, au service du Christ et avec le secours de sa
grace, la plus grande revolution morale et spirituelle de tous
es temps. II n'etait que juste de cdlebrer, voilk deux ans, le
dix-neuvieme centenaire de l'arri\6e de Paul sur le sol de la
Grice.
21 octobre. - C'est la maison de Sa'ur Rallie qui fete aujourd'hui le Trbs Honore Plre. 11 c6lbre done la sainte messe
dans la chapelle de I'h6pital francais. Puis nous faisons la visite
des differentes aouvres de la maison. L'h6pital ne compte pas
beaucoup de nialades il y a dans la \ille tant d'ipitaux et de
cliniques !) Mais il est fort bien install et on y recoit les soins
de medecins de valeur, notalnment ceux du chirurgien Asteriades. ancien tleve de la Faculte de medecine de Paris. A l'h6pital s'ajoute un dispensaire qui rend de prdcieux services aux
pauvres et aux ouvriers de Thessalonique. Les soins y sont
donnds de bonne heure pour que tes ouvriers puissent Wtre en
temps voulu h !eur travail. Mais l'ceuvre la plus florissante est
ici encore l'6cole grecque avec le cours de franvais. Les eleves
nous donnent dans la salle des f'tes une seance tres reussie. De
gracieuses jeunes filles. vetues du peplum et armres du bouclier et de la lance, miment. sous les yeux d'une d'entre elles
qui figure Pallas At.hnMe, la lutte de la d1lesse contre les Titans.
Sy'a et a
Des danses nationales sont aussi executees, comme
Calainari.
Dans l'aprbs-midi. nous revenons a f'arodrome de Thessalonique. Deux heures de vol nous conduisent h Istanbul. II est
nuit quand nous y arrivons, et nous ne pouvons jouir du magnifique coup d'oeil qu'otfre la ville quand on l'aborde de jour
par la mer de Marmara. Mais nous aurons maintes fois l'occasion, dans les jours qui vont suivre, d'admirer la Come d'Or et
le Bosphore.
22 oclobre. - Nous devons passer une dizaine de jours a
Istanbul. Mais il est i pr6%oir que nous aurons de la peine a
realiser pleinement notre programme, et surtout qu'il nous restera peu de temps pour visiter les richesses artistiques de cette
ville. Istanbul possede, en effet six nmaisons de Sceurs. Toutes
recevront la visite du Tres Honord PIre, et dans quelques-unes
ii fera aux Sceurs la favour si apprecide de )es recevoir chacune
en particulier. En outre, ii y a i Istanbul de nombreuses personnalitis religieuses et civiles a qui une %isite s'impose.
Depuis que le gouvernenient turc a fait d'Ankara la nouvelle capitale, c'est dans cette ville que rdside habituellement
le corps diplomatique. Mais 'ambassadeur de France en Turquie se trouvait a Istanbul lors de notre arrivde dans cette ville
dont il devait repartir le lendemain pour Ankara. 11 xoulut bien
nous ac-order une audience au cours de laquelle il tinmoigna de
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I'intiert qu'il porte aux ceuvres de la double famille de saint
Vincent, et il s'informa tout sp4cialement aupres de M. Picard
de I'dtat du Collbye Saint-Benoit. M. I'Ambassadeur nous dit son
regret de ne pouvoir assister A la projection du film , Monsieur
Vincent , qui allait faire ses debuts en Turquie et qui serait
donne au consulat frangais pendant notre sejour A Istanbul. Nous
allons voir ensuite M. Geara, consul general de France, fervent
thretien et pere d'une nombrease famille qui, dans des circonstances difficiles a fait preuve recemment d'un ddvouement
courageux et niritoire aux Filles de la Charite. Le delegue
apostolique en Turquie, lgr Bertoli, rentrait d'Ankara. II avait
fait savoir A M. Picard qu'il desirait voir au plus tot le T.H. Pdre.
i la nonciature de
Mgr Bertoli. en effet. qui a Ote attache
Paris et y a connu M. le SupCrieur General, professe pour
lui une estime nuancie de cordialitd affectueuse. II nous fait
I'accueil le plus aimable et nous parle des oeuvres de nos deux
Congregations qui se trouvent dans le ressort de sa juridiction. Arrive en Turquie ii y a seulement quelques semaine,.
il nous 6tonne par la connaissance qu'il a de.j des choses et
des gens. Son zele, A la fois ardent et prudent, sa piete, sa
simplicitc et sa bontl de cweur font bien augurer des fruits.
de sa mission ddlicate dans ce pays.
23 octobre. - Le T.H. PAre. qui avait celIbrý
la messe ce
matin A l'll6pital Pasteur.y retourne l'apres-midi pour recevoir
en particulier chaque Sceur. La maison est bien eprou%\e par
I'etat de sante de sa superieure, retenue au lit par une naladie qu'est venu compliquer une chute. Espdrons que la binddiction toute speciale du T.H. PAre lui vaudra de reprendre
hientGt une vie active et de suffire aux exigences de sa charge
dans ce hel h6pital de construction assez receute et auquel la
valeur de son jeune chirurgien, le Dr Benezech. vaut une r6putation grandissante.
La fin de 1'aprbs-midi est consacrde t Bebek, sur les bords
du Bosphore. Les confrbres y possedent. A flane de colline.
une vaste maison de campagne dont les proportions disent
l'importance du corps professoral lazariste de Saint-Benoit, ii
y a quelque cinquante ans. Un pen plus haut encore se trouvw
une maison de Filles de la Charitd. Elle est occup6e en permanence par une cinquantaine d'orphelines, en majorite catholiques. La maison sert ausi pour les retraites de Soeurs. et on
y recoit des colonies de vacances. Le T.H. Pere va benir une
Soeur qui se meurt apres une lengue \ie toute entiere consacree. dans l'humilit6 et la ferveur, aux occupations les plus
modestes. Unanimement, ses compagnes dvoquent A son sujet
la vie de sainte Catherine Labour6. Cette m6ritante Fille de la
Charit6 devait quitter la terre deux jours plus tard. et ses fundrailles furent honordes de la presence de M. le Superieur
General.
24 octobre. - Messe du T.H. Pere A I'H6pital de la Pair.
Les Sceurs y donnent leurs soins devouds h des pauvres alidnes,
au nombre d'environ deux cents. La maison abrite encore une
quarantaine d'orphelins, et autant de vieillards. II y a aussi
un foyer pour les enfants qui apprennent un metier k leur
sortie de l'orphelinat. Jadis en pleine campagne, l'H6pital de
la Paix est de plus en plus entouri de constructions. Heureusement, ii possede une dtendue considerable de terrain qui
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I'isole encore suffisaminent t assure h eot tiablissement le
silence dont il a particulibrtcment besoin. La Sujnlriieure tie la
Paix, Sceur Bataille, rentrtee r6eenment de Chine. attend. et
va recevoir bientSt, une assistante qui lui est indispensable
pour une maison de cette importance.
A notre retour. nous faisons un.: rapide
i
isite dans quelques-unes des classes de Saint-Benoit , mais elle est interroImpue par I'arriv6e du det'gu6 apostolique, d6sireux de rendre
sa \isite au T.H. Pore et de lui paricr encore de nos oeuvres
5 Istanbul.
Dans I'apres-midi. par une exception d'autant plus agreable qu'elle est rare. nous avons quelques heures de liberte.
Nous en profitons pour aller voir un de. joyaux d'art d'Istanbul : les mosalques et les fresques de KahriP Djami. II s'agit
de la petite 6glise d'un monastere chrktien transformde jadis
en mosquee par ies Turcs. Ses ,murs et ses voutes etaient couverts de mosaiques et de fresques racontant la vie de Jesus et
celle de Marie. Tout oela avait W6tnaturellement couvert d'un
hadigeon par les Musulmans. et diverses causes avaient contribu- a en ddgrader une grande partie. L'tdifice ayant perdu son
affectation religieuse. le gouyernement turc. bien inspir6. a
permis la restauration de ce chef-d'ceuvre d'art chrteien. Le
jeune archeologue amnricain actuellement chargt de ce travail
nous accueille avec une simplicit6 cordiale. II nous resume
I'histoire de l',glise. nous explique le theme de sa d6coration,
puis nous fait monter sur les cchafaudages oti nous voyons les
ouvriers au travail. Ils sont en train de restaurer une mosaique
racontant un episode de Ia vie de la Vierge. On croirait qu'elle
est de date toute recente. Quel ,clat dans les couleurs ! Quelle
expression dans les physionomies ! Cette scene repr6sente Joseph se s6parant de Marie dont la grossesse" est pour lui un
impenetrable et douloureux mystire. Leur visae a tous deux
traduit une douleur profonde mais calme. une \olont6 toute
soumise a la volonth de Dieu pourtant si erucifiante. VoilI un
art qui savait parler A la fois aux yeux, A I'esprit et au cour
et qui, sans d6triment pour la beaut6, faisait c"uvre d'ddification spirituelle.
25 octobre. - Visite au petit h6pital dit de Geremia, du
nom de son fondateur. II est d'apparence bien modeste et ne
compte qu'une quarantaine de lits. Mais il est en train de •e
moderniser pour r6pondre aux exigences de la chirur.iet ;ituelle. et les malades s'v d6clarent heureux et reconnaissantdes soins qu'ils recoivent. A 1'Hlpital est annexe un petit dispensaire.
Dans la matinee. nous visi.lons les classes de la Maison
Centrale. Dans toutes les maisons de Sceurs qui ont des dcoles,
les deux prenmires anndes sont consacrees . donner aux elhves
une connaissance du franqais suffisante pour leur permettre de
suivre des eours donn&s dans cette langue. Nous sommes dmerveillds de voir avec quelle rapiditd ces enfants s'assimilent notre
langue et la parlertt presque sans accent. II v a peu d'internes
dans ces ecoles. Le plus grand nombre des elives -viennent de
la ville, de sa banlieue. quelquefois de plus loin encore. Telle
enfant que nous interrogeons a dO sa lever avant cinq heures
du matin et faire en chemin de fer et en bateau plus d'une
heure de voyage pour arriver a temps en classe. On se demande
par quel prodige d'application it est possib!e, dans ces condi-
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tiuos. d apprendre ses leons et de faire ses devoirs. Les Turcs,
il est \rai, font preuve d'un grand desir de s'iustruire. T'en
parle precisement aujourd'hui & diner avec quelques fojctionuaires de 1'enseignement public invites a notre table. II y a l1
le directeur officiel de 1'Ecole Saint-Benoit. Car toute ccole
4trangore doit avoir un directeur officiel de nationalitM turque,
de mime que c'est un sujet ture qui enseigne dans ces .coles
etrangares la langue nationale ainsi que l'histoire et la geographie de la Turquie. C est bien assujettissant, et ondreux pour
le budget. Du moins nos confreres et nos Soeurs nous disent
qu'ils n'ont qu'd se ftliciter de la courtoisie et de la conscience
professionnelle de ces personnes.
Dans la soiree, les enfants des dcoles de la Maison Centrale
nous donnent une stance. Au programme ligurent des daisses
turques exccutees par des jeunes titles vetues de somptueux
habits aux couleurs voyantes, en soie brodee d'or. La soir6e se
termine par le souper que nous allons prendre chez les confreres autrichiens de Saint-Georges. Non loin de Saint-Benoit, ils
ont. eux aussi. un florissant Collge que seule la p6nurie de
personnel empelhe de se d6delopper encore davantage. 'Pris
de leur maison, les Soeurs de ia province de Graz ont, elles
aussi, un bel 6tablissement scolaire et un hbpital dont nous
lerons la visite avant de quitter Istanbul.
26 octobre. - La maison dite de Sainte-Pulchiriepossedait
jadis un petit college prdparatoire dont les 618ves allaient ensuite t Saint-Benoit. Depuis, les Filles de la Charit4 s'y soit
installses et elles out li un college qui est le plus florissant
d'istanhul avec un nombre d'dleves qui ddpasse six cents. La
maison compte, en outre, les associations des Enfants de Marie.
des Louise de .Marillac, des Joyes de Byzance, des Cours \aillants et des Ames Vaillantes. Avec ses dix compagnes, Swur
Levigne assure un travail magnifique mais 6puisant. La Soeur
qui vient de faire la classe toute la matin4e doit ensuite presider
le repas des enfants et prendre le sien en vitesse pour recominencer ensuite la classe. Comme il est souhaitable qu'un renfort suffisant viennent permettre aux Soeurs de Sainte-Pulcthrie
et A celles de toutes ies maisons de la province de menager
davantage leurs forces et d'4viter ce surmenage aussi dominoteable aux itmes qu'il est dangereux pour la sante physique !
I.e Tris Honore PrI'e chante la imsse au cours de'laquelle
c'est la fte du Christ-Hoi). l'assistance chante avec entrain
le cantique t Par!e, commande, regne ,. Apres la messe, une
seance, courte comne le demande 'heure avaneee, mais tres
bien rdussie. Les enfants se groupent i notre depart, dans la
cour d'entrde. C'est un ocetan de totes que l'on a sous les yeux.
El l'on pense avec 6motion h tout le bien qui se fait non seuleinent dans I'Ame des catholiques qui sont lt, mais dans celie
des orthodoxes. des isradlites et des musulinanes qui sont leurs
compagnes de classe. Les notions de morale naturelle auxquelles it faut se limiter mais que commente eloquemment la vie
de celles qui les donnent, equipent ces enfants pour toute leur
vie. Et bien souvent, des annies aprbs la sortie de I'dcole, elles
kcrivent k celles qui les ont
uinsi formies des lettres eniouvantes de reconnaissance. C'est non moins vrai du CollUge de
Saint-Benoit. M. Picard a pu nous lire des lettres d'anciens
eleves qu'il venait de recevoir et qui constituaient la meilleure
preuve d? 1'exce':lence de la formation morale donnde dans sa
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maison. Si la discretion I'etlt pernms, il aurait fallu publier ces
lettres. De tels resultats ne se chiffrent pas, ii est vrai, par
des statistiques impressiotiuantes. Mais qui se resignerait a la
disparition des maisons qui les ont a leur actif ? Comme it
est bien plut6t souhaitable que le noimbre accru des mattres
permette A ces etablissements de ne plus reluser chaque annee
taut d'enfants qui leur demandent de Ics accueillir !
Aujourd'hui, c'est le clerge d'lstanbul que. Saint-Benoit recoit a diner : le Dli~gue apostolique, les c;xques de ditfrents
rites, les cures de la ville, les religieux. Bien que certains n'aient
pu 6tre atteints par I'mni\tation qu'a la derniire lieure. ils out
tous r6pondu h i'appel de 1. Picard. Et I'atlouphere fraternelle qui rigne pendant ce repas est des plus rtconfortantes.
De tout son coeur, avec des mots tries lieureux, le Superieur de
Saint-Benoit remercie tous ses in\itis de la bienveillance qu'ils
ne cessent de tmnoigner aux Prrtres de la Mission et aux Filles
de la Charite, et il leur renouvelle l'assurance que lui et ses
confreres continueront a ieur rendre service dans la mesure de
leurs possibilites. A son tour, M1.le Supericur Gieneral dit I1
joie que lui cause cette r6union d'un caractere si fraterne). et
il remercie chaleureusenient tous ces pretres et religieux.
Dans i'apris-midi, c'est le tour de l'Hdpital de la I'aix de
nous offrir une seance. Le programme nous en est remis sous
une couverture admirablemnent enluminie par un ancien elbve
de la maison. Puis. la soiree s'acheve au consulat de France
par la projection du film Monsieur Vincent. Une fois de plus,
on admire la iiise en scene. 1'vocatiin du Grand Sikcle. surtout la merveilleuse expression du %isage dc Pierre Fresnay.
Sans doute on peut faire des reserves serieuses sur le scenaric.
L.'attitude pr&tee aux Dames de la CharitW et aux premieres
Filles de Louise de Mlarillai n'est pas tres contorne h 'lhistoire.
On devine coniie Ic parti-pris de I'auteur de rabaisser ceux
qui entourent Vincent de Paul pour montrer en lui I'lomme
qui soul a compris et airie le pauvre. Sur les levres de so,
hlros, il a mis des paroles qui sentent une certaine amertunme
demeuree toujours etrangere au cceur de Vincent. Mais on est
profonddment 6nmu par ce don total de soi aux malheureux. Et
cette sympathie, d6dj de nature a faire tonijbr bien des prejugos,
i susciter des gestes fraternels envers e pauvre et le malade,
peut inspirer le desir de faire plus ample connaissance avec
Monsieur Vincent par la lecture d'unr' de ses biographies, qui
donnera une idte p'us juste et plus complete de l'honire et du
saint qu'il fut.
27 octobre. - C'est une oeuvre bien particuliere 0t '-in
attachante qui reqoit aujourd'hui la visite du Tris Honore Pere :
la maison dite ( des Artisans ,". A droite et a gauche d'une pelouse en pente au milieu de laque!lses trouve la chapeile, une
suite d'appartements composPs d'un :ez-de-chaussie et d'un
6tage. Dans chacun d'eux logentt deux ou trois personnes. parfois
un minage. Ce sont des pensio:lnires aux ressources tres modestes. et dont la situation est d'autant plus intdressante qu'ils
out occup6 parfois des postes assez importants et joui d'une
certaine aisan~e : professeurs, officiers, magistrats. II y a mrme
lt un ancien chef de gare d'une ville importante de Turquie.
Naturellement, ces pensionnaires jouissent d'une tres grande libertd et peuvent mmne s'absenter pour aller chez des amis ou
des parents. Its ne tarissent pas d'eloges sur le devouement des
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- vrurs. Ils font un accueil eInu et touchant a M. Picard qu: -un
:.-cent deplaremeint avait tliempichl de les voir depuis qutiihues
'-cuMaines. Notre cher visiteur. en etfet, consacre une borne partie
de -on temps a la \isite des pauvrcs et des malades d'lstaiiiul.
Nvou -l(riumes emier\eill-s de con-tater qu'il les connait per-•,nnelliii.nt et qu'ii est au cuurant de Ja situation de cham'un.
.Ios S~-rurs de la rnaison , des Artisans ) ainment beaucoup lcurs
pensionnaires et voudraient leur procurer une installation plus
Imiderne. plus confortabie. Puisse la gtnerosit6 des amis des
pauvres leur venir en aide pour !a realisation de leurs prijrts !
Nous repassons par Sainle-Pulcherie pour visiter les clas~-s.
1 ,uis nous allons diner chez le Di3lgu6 apostolique. Dans I'aprismidi nous faisons une visite aux Petites Seurs des Pauvres et
aux Dames de Sion. Les Petites Sceurs des Pauvres sunt dans
une -:ituation assez delicate 4 Istanbul. I.e moven norlni!
dle
faire vi\re les vieillards qu'abrltent leurs nmaisons. ceest la
qu,-te a domicile. Or. cette quote est illigale en Turquie. El il
arrive que. surprises en Ilagrant ddlit de qumte, !es Petites S:iirs
soient conduites au poste par des subalternes trop ziles. HlIureusement, les magistrats les font relAcher apres avoir reidu
hurnmage a leur dedouement. Les Dames de Sion possedent le
-;ul Colli-ge propreinent dit catholique pour jeunes filles a
I-tanbul. 11 est pour les jeunes filles le pendant de notre Colle-'e
de Saint-Benoit. Leurs classes sont nombreuses, et leur rdputation s'affermit de plus en plus. grace aux succes des 0l\Pvs
fornmies par elles.
28 oclobre. - Le Tres Honord Pere e•lbre la messe dais
la chapelle des confreres autrichiens de Saint-Georges. Pendant
le saint sacrifice, les Sceurs lisent les prieres liturgiques et y
intercalent quelques cantiques appropribs en fornie de choral
A plu-ieurs parties. C'est du plus bel effet. Quelques-unes d'entr'clles savent un peu de francais. Aussi. pendant le petil d&jeu-er qu'on nous uffre apres Ia messe. la conversation est-elle
trbs animre. Les Sceurs sont ravies de la presence du Tr 8
Honor6 Pere au milieu d'elles. L'ddition allemande de 1' , Echo
de la Maison-Mere , lear app:-rte chaque mois le mot de M. ISupt•rieur General ; elles leiriunt ddsornais avec un interPt
particulier. Apris le petit dejeuner. nous visitons les classes
des S(curs. leur hipital et leur dispensaire. Ici encore, beaucoup
de lien se fait. et le visage dpanoui w.s enfants et des malades
dit assez combien ils sont heureux et i ?connaissants du ddvouement qui leur est prodigu&.
I.e gou\erneur d'lstanbul devait nous recevoir en audience.
Plusieurs fois renvoyde. cette audience a lieu aujourd'hui. A
Seine arriv6s a la residence du vali. nous sommes introduits
dans son bureau. L.e vali est un homme de petite taille. mais
tr6s vif. II nous fait un accueil aimable. Medecin psychiatre de
\aleur, il veut bien s'intdresser A I'H6oital de la Paix. et M. Picard le remercie d'etre intervenu en sa faveur dans une affaire
rdcente. II sourit avec une satisfactiion visible quand M. Bertrand lui parle d'un incident survenu la veille et que les journaux out racontO. Une bagarre ayant eclate dans.une prison, le
vali est all6 s'interposer entre les adversaires et a su ramener
19 calme. On devine un homie trbs actif, intelligent et bon.
A plusieurs reprises, il nous lit combien it est heureux de pou\oir rendre quelques services A ceux qui se ddvouent au bien
de I'humanite. Pour que nous ayons un souvenir de la visite
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que nous lui faisons, le vali reinet a cliaclu de nous un bel
album d'Istanbul apris I'avoir signi de sa main.
-ous rentrous satls tarder a Saint-leaoit. Car c est au
ddbut de l'apres-midi que nous prenojis I'aN irn pour IJmir, noin
nouveau de la ville de Sinyrne. La iner de Marmara une fois
survolee. nous passons sur I'Anatolie. Les \illages solt rares.
Des kilonetres durant, on n'aperioit aucune habitation. Mais
il y a l1de grandes possibiltits de mise en valcur de ressources
naturelles. La Turquie s'y emploie. grace it l'aide p6euniaire des
Etats-Unis et a\er le concours de tcciiiiciens occidentaux.
Contre le peril bolcheviste, il y a B uit solide bastion. et I'in
compreud I'irritation de IT.IH.S.S. ainsi tenue en echee dians
sa poussee vers la M.diterranntie.
A la descente de I'avion nous soinutIes accueillis par nos
deux confreres. 1MM. Euzet et Saint-Germain. Mais c'e-t Mlgr Descuffi. notre confrere de\enu archevique de Smyrne I;mir), qui
nous logera dans sa derneure ar;'hiipiscopale. l.a cordiale dieflrence avec laquelle il recoit le Trbs lonord P'ere montre bien
un xrai tils de saint Vincent.
qu'il demeure par toute son miien
Son troupeau n'est pas bien noriibeux : qu-ilques centaines seulement de catholiques. Jadis. Smirne en comliptait environ quarante mille. Mais !es 6e\nements qui amneneýrent I'incendie de
la ville et 'expulsion des Grecs par les Tur:s out rainene h des
proportions bien inodestes la cihritiente du successeur de saint
Polycarpe. L'archidiocese n'a d'ailleurs pas de clerg6 stculier,
et ce sont des religieux qui assurent le service paroissial.
29 octobre. - M. Picard et inoi disuns la messe de bonne
heure dans la chapelle privee de Mgr Descuffi. A 6 heures,
MM. Euzet et Saint-Germain viennent nous prendre et nous
partons en auto pour PanilahiaKapouli oui le Tr6s Honor PEre
cedl•brera le saint sacrifice. Pour se rendre h ce sanctuaire, il
fallait jadis, apres quatre heures de train. deseendre a la station d'AgAia Solouk et entrepreidre i pied I'escalade de la montagne sainte ou la faire a dos de cheval oi d'ane. L'auto a
d'abord remplace a\-antageusement le train. Et tout rd&emment
I'Office ture de Tourisme a fait ouvrir au flane de la montagne
une route carrossable. Le trajet ne prend plus desormais que
deux heures d'auto d'Izmir a Panaghia. La vallie que nous tra\ersons est, par endroits, inculte. et la terre parait hien pauvre.
Mais ailleurs le terrain est riche et bien cultive. Nous apercevons des bois de figuiers. des champs oi poussent le tabac
et surtout le coton. C'est le moment de la cueillette de ce dernier. Aussi voyons-nous frtquemment dans les champs de colon
des hommes, des femmes et des enfants qui ramassent les prdcieuses boules blanches. II faut que le travail soit bien press6.
Car c'est aujourd'hui la fete nationale qui commdmore la proclamation du r6gime r6publicain en Turquie. On se repose non
seulement dans les villes mais encore dans les petites agglomerations urbaines. Aux champs. le travail continue. Rencontrant
des chars h banes pittoresquement trainds par des tracteurs
automobiles, j'avais d'abord cru que leurs occupants s'en allaient
ecl1brer joyeusement la fete nationale dans quelque village voisin. En fait, au retour nous reverrons plusieurs de ces voitures
stationnant pres des champs de coton ofis'affairaient les soidisants excursionnistes.
Apres avoir gravi la montagne pendant une dizaine de
kilometres, notre auto s'arrete sur un terre-plein que quatre ou
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ciiq cents mitres seulements stparent de I'anaghia. On a voulu,
en arretant ici la route carrossable, 4viter i'embouteillage qui se
serait fatalement produit si on avait permis aux autos (daller
plus avant. Que:ques minutes avant d'arriver au sanctuaire, nous
trouvons des macons en train de construire ce qui sera I'abri
des pelerins, un edifice de pierres et de briques tres solide. Tout
pres de l1 demeurent le gardien de Panaghia, sa femme et ses
enfants. II leur faut du courage pour avoir acceptl de vivre dans
cette solitude. La femme y avait decide son mari pour I'arracher
h la passion de boire... et pour s'y soustraire elle-meme, parait-il.
La Sainte Vierge les a ddjh, semble-t-il, recompens4 de leur
bonxe \oloult. Peu avant de mourir, I'homme a eu le pressentiment joyeux. on pourrait dire surnaturel, de la prosperitt; de
Panahiia apres sa mort. La maison du gardien est aussi le
bureau des P.T.T.. et on y trouve un tPlephone. Elle fait corps
a\ ec la maison jadis construite pour recevoir les confreres de
Smyrne, et dont it ne reste malheureusement que les quatre
murs. Les soldats sent pass6 par lb pendant la derniere guerre.
Les Filles de la Charite avaient, de leur -c6te. install unlieu
plus loin un chblet en bois d6montable, qui a disparu. Le site
etait vraiment ideal pour une cure de recueillement et d'air
pur. Les pentes de la montagne sont tres boisdes, et la solitude
est absolue, en dehors des jours de pelerinages, sauf l'apparitioin
de quelques fideles et de touristes isolds.
Encore quelques centaines de mbtres, et nous voici deanxt
le sanctuaire. II est bien modeste d'apparence. Une petite mnais(o
de pierre en forme de cbapelie. pouvant contenir une centaijie
de personnes. Dans i'abside. un petit autel. A droite, un wiodcste
appartement qui sert de sacristie et oii la tradition place la
chamrbre de la Vierge. Ce n'est point ici le lieu de traiter longuement de l'authenticit6 du sanctuaire. On peut cependaxt
noter en sa faveur que des Grecs orthodoxes, chassis de lh;
region, par les Turcs. ii y a plusieurs siecles, continuaient ri•uiierement i \aenir ed6lbrer dans ses ruines, le jour de l'Assona,tion. ta fcte de la Mere de Dieu. On objectera qu'Ephlse, vi
devait demneurer saint Jean. se trouxait au has de Iamontagni'
et qu'il fallait une longue et penible marche pour se rendre de
cette ville h Panaghia. Mais le chemin 4tait plus court par le
ravin, et rien ne prouve que Ia Vierge ait dU le faire souvent.
D'ailleurs. il pouvait y avoir un groupe de chretiens dans les
parages de I'endroit que Marie Avait choisi pour sa retraite.
Entourant ce qui fut la naison de nw.s confreres, de belles dalles
delimitant un espace rectangulaire trBs vaste qui semble denoter
-existence en ce lieu d'une population urbaine assez considdrable. Et tout pres on voit encore des fragments de nombreux
sarcoph-ages. Le bon M. Euzet fait valoir sur place ces arguments, et quelques autres, avec une ardeur qui dement les quatrevingts ans de son etat-civil. .1ais ioun faisons treve a ces consid6rations historiques et archeologiques pour assister A la sainte
niesse que le Tres Honord Pire clelbre avec une ferveur joyousdans la maison de la Sainte Vierge. La pr6sence de Marie en
ces lieux dtait tout particulierement indiqude. Sur les hauteur.
qui dominent Panaghia. les Ephbsiens c61lbraient le culte de
leur grande deesse Artemis ou Diane, Ia pseudo Vieige-mrre
des Grecs. La presence et la priere de I'Immaculde en cet endroit
constituait une protestation et one reparation i 1'endroit d'un
culte oft la licence s'ahritait derriire un pr6texte religieux.

-

359 -

Nous redescendons dans la plaine, et nous parcourons le
champ de ruines qui garde le souvenir d'Ephbse. Ces ruines
sont grandioses. Nous adnmirons notarrment de superbes fats de
colonnes en marbre cannelhes, ainsi que des fragments monumentaux d'architraves richement sculpties, dans le temple de
Strapis. Mais ce sont surtout les edifices associds au souvenir
des apotres Paul et Jean qui nous emeuvent. Devant les ruines
colossales du thdAtre d'Ephese on aimerait relire t loisir les
pages si vivantes des Actes des Ap6tres racontant la sedition
provoquee par l'orfevre Demetrius et ses ouvriers dont I'apostolat de Paul ruinait le commerce. Nous admirons les vastes
proportions de Flglise du Concile oii les 6v%-ques r6unis , Ephisse
en 121 definirent contre Nestorius Ie dnine de la maternite
divine de Marie. Et voiei enfin ce qui reste de la basilique
consacree h saint Jean. qui reeMle peut-Rtre le tombeau du privilegie de JBsus et de sa Mere.
Mais il faut faire vite, car on nous attend chez les Filles
de la Charite de Smyrne pour une stance qui doit avoir lieu -i
trois heures de l'apres-midi. Nous allons donc manger dans un
petit restaurant de Seldjouk les provisions que les Steurs nous
ont pr6parees. Le village a change r;ceniiient de norn. Celui
tait la dfornmation de
qu'il portait autrefois (Aghia Solouk'o:
I'expression grecque qui signifiait " le saint theologien - et
ddsignait- I'apdtre saint Jean. On lui a substitu6 un nomt moins
, clerical ), celui de Scldjouk qui est celui du fondateur de la
dvnastie des Seldjoucides. I.e changeiment ntest pas tres lheureux. Car le vrai titre de .loire de rette localit6 "taitet demnuri
d'dvoquer le souvenir d'Ephese et tout particuliirement de
1'6poque de 1histoire d'Epli-pse ui uni donne une grandeur exeeptionnelle. celle qui \ it dans ses miurs l'apostolat des apotres
Paul et Jean et pendant laquel:e la Vierae Marie passa tout
pribs d'ici les deraliibr, aiutees de son pIblrinage terrestre.
Nous rentrons h lzImir au ddbut de I'apri's-m-idi. A 3 heures 30. les enfants de l'ecole d(s So'urs nous doninenit une petite
sdance littlraire et musicale qu'honorent de leur prcseice, aux
cotes de Mgr Descuffi. !es religieux qui out la charge des diverses paroisses de la ville. Le consul de France, recennient
arrive h Izmir. et dont j'ai entendu faire le plus grand tloge.
v etait venu avee son 6pouse. Au programme tiguraient notamitent quelques scenes de Polyvucte. tris hien interprertes par
Nous
ces delmoiselles. Monseigneur nous ramene A Iarchevxich(.
faisons un tour rapide dans le Champ de foire. La foire est
terminde. et I'heure s'axance. Auisi ne rencontrons-nous presque personne dans cette vaste enceinte. Mais nous pouvons nous
faire une idWe de l'importance de cette foire creýe il y a seulement quelques annies et qui peut dejh supporter la comparaison avec les plus cilebres d'Europe. L'archevCque d'lzmir
voudrait surtout nous faire les honneurs de sa cathtidrale. Mais
il n'a pas songi6 a prendre la clef de !a porte donnant acces au
jardin qui la pr&cede, et il sonne en vain. Le gardien clbre
sans doute la fete nationale. WIme -u seulement du dehors,
I'rdifice est imposant. Ii contiendrait ais6ment un millier de
Il'epoque oii la cath6drale
personnes. Ce n'dtait pas excessif
fut construite par notre confrere, Mgr Spaccapietra. archeveque
de Smyrne i! y a un siecle environ. Cette belle 6glise est actuellement presque vide. Souhaitons avec Mgr Desculffi que I'avenir

ei.i-i*ux d'lzinir. !a--e rel\ire les beaux jours du pa..s
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30 otobre. - Nou? repartons pour Istanbul. De cette xille
on hnius a tl:iphone hier au soir que nous n'aurons pas d'a' ion
pour beyrouth avant le 3 dovembre, alors que nous pensitonJ
y
arrixer deiiiain. C'est un contre-temps bien facheux pour les
t,,"ifi-.res et ics Saours de la province du Levant. qui \ont ,-tre
oiligstde inudilier lcur programmne. 1Mais puisque nuu ni'y
-uiil•l1es pour rien, nous plou•.O5 nous rejouir d'avoir trois jours
-ur lesquels nous ne comptions pas pour completer notre visite
dl'ltaiittul. Nous y arri\ous dans la miiatinee apr's un v-oya.e('
n
a\iinu d'un liWurf t deniie a peine. Dans I'apres-midi, M. Pi'ard
nous fait faire :a classique promenade du Bosphore par bateau.
c:'eIt cho-e unique au monde que ce detroit d'une trentainw de
kilolin-tres qui fait le lien entre la mer de Marmara et la M\er
.\cire. D'un ibut a I'autre. la i',te europeenne est bordei
de
irii.s \ilias. de .-oliptueux palais. de villages riants. II i'en
4,-t de :i-rine -iu!- a c6te d'A.sie que pendant les premiers kiloi-utres. Mais d un lout a F'autre du trajet on admire sur les
deux ri\es les criques et les baies profondes. II fait noir quaind
!ii.us r'tintr.o!is a Istanbul, et l'&clairaze electrique des monuments
et des bateaux est une fete pour les yeux.
31 octobre. - Nous faisons enfin Ia visite de Sainte.-Sophie,
I• cht*f-d a'u\ re de Iart hvzantin. et I'une des merveilles ide
'arcliitcture reli-ieuse. hasilique devcnue mosqude et rternimrenit dtsaffect'e. Vue du dehors. elle n'a pas le charme d'aut.ris
hiuosquees d'stanbul. celle de Souleimanive, par exemple. E 1I
e-t al'urdie par les contreforts massifs qui contrebuttent la
poussee de sa coupole et assurent sa solidit. A I'intdrieur. lI.
traxaux de restauration entrepris il y a une vinztaine d'ainm'Yt
ont bien renis a jour une grande partie de sa decoration d' •
,i!osa'iques. Mais on n'y voit point de scenes vivantes conmme
l
Kahrid Djami. De pius, les mosaiques de Sainte-Sophie. ;au
inoins dans leur etat actuel, manquent d'6clat. Leurs ors sont
d'un jaune assez pAle. et les dessins geometriques qui se detarhent sur ce fond se r6petent beaucoup. Mais ce qui fait 'ii:i.-iiparable superiorit, de Saint-Sophie. c'est son admirable
architecture. notammrent sa coupole si adrienne, qui semlb!o
iplaner plutot que reposer sur les piliers qui la soutiennent :
et les deux rangees superposdes de colonnes qui separent ia
nef des bas-c6tes joignent I'el6gance t la richesse. La lumi~r'e
qui penetre A profusion par tant de fenetres devait jadis fair-,
6tinceler de mille feux les mosaiques alors dans tout leur cla&.
Dans F'apres-midi nous visitons la belle mosqude de Souleyml)id,
bAtie par un architecte qui construisit une cinquantair'
de grandes mosquees. Souleyinani6 n'a pas f'ampleur de SainteSophie mais elle plait par l'harmonie de ses proportions, et se.
decorations muraes polychromes, ses vitraux ornds d'arabesques et de fleurs aux vives couleurs lui donnent un grand
charme.
1" novembre. - Le Tres Honore Pere chante la grand'messe dans la chapelle de Saint-Benoit, oh se sont rdunies eln
grand nombre les Filles de la Charit6 d'Istanbul. En ce jour d,
la Commemoration des fideles defunts. comment ne pas dvoquer
avec emotion dans cette chapelle le souvenir de tant de vaillants confreres qui firent la gloire de Saint-Benoit ? Comment
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lie pas nous sentir tout prs de l'Amie de ces fortes personnalitts que furent, en particulier, M. Lobry et M. Levecque ?
Dans I'apres-midi, nous allons faire une petite \isite i
la Sup6rieure de I'H6pital Pasteur, dont I'etat semble s'aieliorer. Puis, nous prenons le bateau pour Kadikcuy, l'ancienne
Chalc6doine, situd en face d'lstanbul, sur la c6te d'Asie-Mineure.
Nous rendons leur visite aux Supcrieurs des Freres des Ecoles
chretiennes et des Assomptionnistes, qui sont venus saluer le
Tres Honort P're h l'occasion de la reception du clerg &ASaintBenoit. Les Frtres out a Kadikcuy un magnilique pensionnat,
en bordure de la mer, avec des cours de rdcreations spacieuses
et de grands jardins bien culti\vs. Les Phres Assomiptionnistes
assurent le service religieux des petits groupes de catholiques
a Kadikeuy et dans les environs. Its out une tres belle chapelle
dont I'autel principal est en marbre de grand prix. Nous faisons
une rapide visite au Carmel tout proche oil est religieuse la
sceur d'un confrere de la Maison-M~re. Pour regagner le port
d'embarquement, M. Picard a l'heureuse idde de nous faire utiliser une , talika ,, voiture a che\aux couxerte, et fort primitihe, qui nous reporte h cent ans en arriere.
2 novembre. - Le Tres Hoiorti PNre va celebrer la messe
dans la chapelle de Bebek oil se reunissent avec !es Soeurs et
leurs enfants les catholiques de 1'endroit. Dans 1'apres-nidi. les
confreres de Saint-Georges nous prennent avec eux pour une
visite a leur maison de campagne et A celle de leurs Smurs a
Bourgas, dans les iles des Princes. Le temps n'est pas tres engageant. Apres le beau ciei des jours precedents. xoici qu'il pleut
a torrents. Mais les Soeurs qui resident b Bourgas ne se consolePere
raient pas d'avoir dtc prixdes de la visite du Tres Hionort
qui leur avait Ut6 annoncee. Nous prenons done le bateau qui
fait le service des lies. Nous arrivons k Bourgas apres une heure
de navigation. La pluie cesse de tomber quand nous arrivons
chez les Sceurs. Elles sont tout A la joie de voir le Tres Honore
Pere et chantent dans leur petite chapeile un vibrant Magnifirat. Ces dix Sceurs tra\ail!ent au bien spirituel et materiel des
quelques catholiques de 1'ile. Elles mettent aussi en valeur leur
propridte qui ravitaille de facon tres appreciable les maisons des
provinces autrichiennes d'lstanbul. La maison de campagne des
confreres fait suite ala leur et se trouve encore un peu plus
haut. On a de 1I une tres belle vue sur la mer. C'est un endroit
ideal pour une cure de repos et de bon air.
La nuit est dejh tombde quand nous sommes de retour A
Istanbul. Une derniere fois nous passons avec les confreres de
Saint-Benoit la recreation qui suit le souper. La mMnie joie cordiale et fraternelle y preside, avec cette nuance de melancolie
qui precede les s6parations. Nous disons A tous notre gratitude
pour les attentions dont ils nous ont combles pendant ces quelques jours. Mais nos remerciements vont d'abord, comme il se
doit, au cher visiteur. Depuis notre arrivee A l'adrodrome d'Athknes, voilh dejA trois semaines. ii a Wet pour nous un compagnon de route si agreable et si precieux ! Malgrd ses soixantequinze ans bien sonnes, il garde la souplesse de mouvements et
la joyeuse humeur de la jeunesse. Et combien sa connaissance
des lieux et des personnes nous a rendu de services et epargn6s
d'ennuis ou de retards ! Dieu veuille le garder longtemps encore
a la lete de sa province qu'il gouverne avec sagesse et dv\ouement !
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Nous venons d'achever la \isite des maisons de la prou\ice
de Turquie. Elle s'est effectuee dans d'excellentes conditions et
fut tres instructive et tres consolante. Remercions-en Dieu et
souhaitons que la seconde dtape de notre voyage, qui s'ouvrira
demain, nous donne les mnmes satisfactions et soit galeiment
profitable aux owuvres de la double famille de saint Vincent !
(A suivre.)
Pierre DULAV.
FONTAINEBLEAU
LE SERVICE RELIGIEUX A FONTAINEBLEA~
DURANT LA REVOLUTION
(1791-1803)
Louis XIV jugea & propos, en 1661, de faire driger en paroisse le bourg de Fontainebleau, jusqu'alors ddpendance d'Avon.
Aux M.athurins du Chateau qui desservaient depuis 1624 I'dglise
Saint-Louis, il substitua des pr6tres de la Mission.
La volont6 de la Reine-MWre dtait que dix Pretres de la
Mission s'employassent & Fontainebleau et dans les environs.
L'un d'eex avait le titre de curd et etait nommd par le Supdrieur
gdndral de la Congrdgation.
Get effectif 6tait au complet en 1790, si l'on ajoute au clerge
de 1'6glise Saint-Louis qui comptait le curd Francois Daye et
sept vicaires. les auminiers d'dtablissements religieux.
En janvier 1791, le curd et ses vicaires prononcerent le serment pur et simple. lais l'unanimitd avec laquelle ils s'etaient
soumis 4 la Constitution civile du clergd fut de courte durde.
Autant que la rdduction imposde par les lois, la question du serment intl',int pour rdduire le nombre des pretres attachds A la
paroisse au point qu'un dtat du 28 novembre 1792 nous rd6~le
que le crrd n'avait plus que trois vicaires : Colchen. Bohard et
Marot. et qu'on usait des services d'un Mathurin de Fontainebleau, J.-B. Lebeurrier.
La Terreur survint.
Du milieu de septembre 1793 a Ia fin de novembre, le Comild de surveillance, excitd par Mdtier, arreta pretres et laics
domicilids dans la ville et que le reprdsentant de Dubouchet a
ddsignds comme suspects. La prison installee au chAteau regorge
de pensionnaires. Fontainebleau fournit son appoint au Tribunal r6volutionnaire. Ndanmoins, le curd et ses vicaires ne sont
point inquidtds. Ils doivent cesser toutes fonctions ecclsiastiques.
Mais, en pleine Terreur s'ouvre, dans une dependance du
chateau, un lieu de culte clandestin... d'une telle notoridtd qu'on
v vient de trois lieues 4 la ronde. On v dit la messe tous les
jours, on y chante vdpres et complies fe dimanche. Par esprit
d'opposition autant que par convictions nouvelles, des Bellifontains. connus naguere pour leur esprit voltairien. s'y rendent
ostensiblement. Le comitd rdvolutionnaire de Melun I'apprend.
s'inquikLe, fait fermer l'oratoire, sans que la moindre poorsuitP
ait dtd engagde contre les ddlinquants. Des arrestations eussent
rdvdld les noms de ces courageux pretres, mais on connalt Ta
prdsence h Fontainebleau h cette 6poque du Pere Engramelle.
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un ancion Augustin de la Place des Victoires, et de I'abbW Frasey, disciple du curd de Saint-Sulpice. Le premier n'en dtait pas
A son coup d'essai : it avait failli tre surpris en 1793, disant
la mess- rue Saint-Etienne-du-Mont, et les religieuses. con\aincues de f'avoir regu avaient edt guillotinees, le second. muni des
pouvoirs d'un vicaire general de Sens, rdconcilia vers cette epoque nombre de pritres assermentes de la region de Fontainebleau avec l'Eglise catholique.
Avec la libertl des cuites, la vie paroissiale reprend. Le
cure Dave poursuit sa tAche jusqu'au debut du sieele. aidd puis
remplace par Mathias Colclen. Fontainebleau abrite, de la
Terreur au Concordat, plusieurs cures, religieux on chanoines.
les uns en rgle avece a loi, les autres en marge de la 16galite.
Sou.ent ces derniers se contentent d'assurer une messe basse,
cvitant toute tonction publique. L'un d'eux cependant. MarieCamille Dutertre, n'avait pas eraint de reprendre leIministere.
II fut frappd d'un arritd de d6portation le 8 mars 1798.
A la veille du Concordat, on recomnaissait officielleimeit
comme curd Mathias Colchen, et comme vicaires Louis-MarieGabriel de Neuville, ancien principal du coll-ge des Grassins,
Antoine Balagny, ex-oratorien. Francois Marchand, cure
d'Ozouer-la-Voulgie, et Francois Lebrun. cure du ChAte!-enBrie. Engramelle exergait moinentandment a Saint-Etienne-duMont.
En 1803, M. de Barral retira l'abbt Colchen, qu'il appela
aupres de lui, tit chanoine titulaire de la catliedrale, et dont
I'heureust influence de\ait etre d6terminanto sur le retour de
Pierre Thuin dans le sein de l'Eglise catholique.
II iomma A la cure de Fontainebleau l'ancien curd rdfractaire de Magny-le-Hongre, Pierre Thidbault. II lui donna, en
1803, quatre vicaires : Nicolas Tillier, ancien inemnbre de la
Mission. revenu d'exil, Francois Marchand, Louis de Neuville et
Louis Theroude, ancien vicaire de Saint-Rdimv de Meaux. Un
cinquieme vicaire fut accordd en 1806. Jean-Afarie Jollivet. Ce
dernier resta peu de temps. En dcenibre 1806. une epidemie se
declara a Fontainebleau. Jollivet et son confrbre de Neuville
contracterent la maladie au chexet des malades et moururent
les 19 et 21 du mnime mois.
Le clerg4 attache en 1791 a I'eglise Saint-Louis eomprenait,
en ordre de preseance :
Cur : FranCois-Bruno Daye, nd le 19 juillet 1733, A Hesdin
(Pas-de-Calais), entrd A la Congregation de la Mission le 11 novembre 1751. II fut nommne cure de Fontainebleau en juin 1777
et mourut dans cette ville le 8 mars 1801 ;
Premier vicaire : Louis-Rend Marot, nd A Vannes (paroisse
Saint-Salomon), le 7 decembre 1729. II fut admis A la Congrdgation lh 10 juin 1750. Sous le regime constitutionnel, il descendit au rang de troisieme vicaire, et mourut vers 1799 ;
Deuxieme vicaire : Jean-Francois Levasseur, s'dloigne des
1791 ;
TroisiBme vicaire : Nico!as-Vincent Tillir, nd a Beauvoir
en 1735. II se rdtracte en 1791. s'dloigne et alors qu'il se rend
a GenBve, it se fait envoyer A Lyon, le 28 septembre 1792, un
passeport pour Fribourg. II fut renomm6 vicaire en 1803 et mourut le 27 juin 1808 ;
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Quatriiiie vicaire : Charles-Louis Charlier, qui s'dioi-ne en
1791, ritracte son sernient et est. en 1794, declard depoirt sans
i,;i •sep i'!:
Cinquiitr
e xicaire : Mathias Colchen, ni le 18 noxenibre
17i4, a Bouzonviille. au diocese de Metz. Entrd dans la Cuin.re;ation '8 niai 1763,, il fut lnolulun \icaire de Fontailnebltlcau ell
1772. II deniieura a son poste pendant la Revolution. M1. de Barral le numnia chanoine titulaire de la cathedrale le 23 avril
18"3. II mourut a Meaux. le 11 juin 1819 ;
Sixieme vicaire : Joseph Lemoigne, qui s'eloigne en 1791;
S'pLiine \viaire : Louis Bohard. uc le 5 juillet 175i.
a
Athis. :;,tr. itia Congrdgation en 1773, il fut vicaire de Fontaineile'au. de 1789 , 1797.
Parmi ies pritres si-nalds h Fontainebleau comme ayant
as'urf lics fonctions du mninistere entre 1792 et 1803, retenons
quelqu- norus que nous ne retrouvons pas par ailleurs :
.Jian-Baiti.se Le- Beurrier. nI le 29 janvier 1734. A ValSaint-P.Ire (Manche). Religieux Mathurin. il dtait A Fontainei.leau depuis 1778. II y mourut le 12 aofit 1800 :
Antoine Balagny. n6 le 5 octobre 1724. etait membre de
'Oratoire. I1 vint se rdfugier A Fontainebleau. le 17 aoOt 17:),'
et reInplissait encore les fonctions de vicaire en 1801 ;
Jeai-Louis-Florentin Engramelle, nd le 7 juin 1734, ancien
Augustin de la place des \ictoires a Paris. il obtint un excat
pour For tainehleau. le 1" avril 1793. mais demeura encore plus
de deux mois clandestinement A Paris. II fut arret6 le 5 mars
1794 e etenvovyd
la section de la Cite a Paris, qui lui rendit
la liberte Rentrd A Fontainebleau, its'emp!oya secretement, et
en 1795. fit les declarations de ministre du culte, dont il remplit !e ministere presque jusqu'au Concordat. En 1802, on le retrouve "i Saint-Etienne-du-Mont. En 1804, ilaccepte la paroisse
de Samoreau qu'il quitte en 1808 pour se retirer h Fontainebleau. of il meurt le 29 avril 1814.
Marie-Camille Dutertre, n6 le 21 aout 1761. 6tait pretre
insermeot&. Les fonctions qu'il avait accept6es A Fontainebleau
le firent dCporter le 8 mars 1798. II devint curd de Moissy le
I" juillet 1808 et mourut le 18 juillet 1839.
Abbe Fernand BRIDOUX.

MADRID
L'CEUVRE DE SAINT-LOUIS

DES FRANCAIS

,aperqu historique)
Dans bien des pays oO nos compatriotes dmigrent en plus
grand nombre. nous retrouvons ordinairement, en un centre plus
important, une fondation, religieuse le pius souvent, qui permat
i nos concitoyens de se rdunir de temps B autre pour vivre et
penser frangais, ne serait-ce que quelques instants. Saint-Louisdes-Franqais de Rome est tres edlBbre en raison de sa situation
au centre mame de la chretient6. Saint-Louis de Moscou, confid aux Peres Augustins, a tenu la chronique tout recemment.
Le- autres sont moins connus. Deux d'entre eux sont conflds aux
enfants de la double famille de saint Vincent : Saint-Louis-desFranqais de Lisbonne et Saint-Louis-des-Frangaisde Madrid.
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C'est Henri de Sav\rulx qui, en 1613. jeta les premiers fondements de I'(Euvre de Madrid. Curieux personnage que ce gentilhomme picard entr6 h dix-huit ans chez les Chanoines Reguliers de Saint-Augustin A Saint-Jean-des-Vigynes de Soissons. Devenu sous-prieur de son abbaye, il entend utiliser la bulle par
laquelle Sixte V autorise tous les clercs a prendre les armes
pour s'opposer a l'a\'iineienti
sur le trine de France, du calviniste Henri de Navarre. II troque don: ie froe pour i'6peie.
Moine ligueur, il participe. cornuto chefl,
maintes opdrations militaires, et ses conquutes. il les coniie en dipGt au roi
d'Espagne, souverain des Pays-Bas. Philippe II, que l'on considdrait comme le v6ritable chef de la Ligue.
Apris la conversion d'Henri IV, Savreulx se retire en Espagne ou Philippe III laccueille axec des 6gards tout particuliers
le nonune chapelain de la Cour et le pour\oil d'une importante
abbaye.
L'abbe de Savreulx s'occupe alors de ses compatrioles indigents et conmne les hopitaux de Madrid regorgeaient de malades, il congoit le projet de crier un h6pital particulier pour les
Francais. L'acte de fondation, passe devant notaire le 10 avril
1613, porte en resume :
"1 Que I'hupital est fonde pour les Frangais, sous l'invocation de saint Louis, roi de France ;
2° Que le recteur-adiinistrateur devra toujours ,tre un
pritre franCais :
3* Que JI'tablissement est place sous le patronage des rois
de France et id'lspagne ;
4* Que I'administration en est confide a un recteur assistZ
par un conseil de quatre d6putes, choisis parrni les membres
les plus honorables et les plus hommies de bien de la colonie
frangaise ;
5" Que l'6tahlisseimcnt est place sous la juridiction du
grand auninier du roi d'Espagne, qui a droit de visite et la
surveillance des interdts religieux.
L'abbh
de Sa\reulx aait lixe sa residence aupres de ses
chers malades. II y avait annexe une eglise ofi ses compatriotes
pouvaient trouver dans leur langue les secours et les consolations de la religion. C'est !h qu'il mourut le it septembre 1633,
apris avoir ligut
'li'hupital tous ses biens.
II avait pens6 a sa succession... Ses anciens confreres, les
moines de Soissonis. venus pour se rendre comple sur place, ne
crurent pas pouvoir accepter son offre. 11 fit alors appel aux
Pares de l'Oratoire. Ceux-ci dirigerent I'(Euvre jusqu' la Revolution francaise. Puis ce fut au tour des Pretres Skculiers
jusqu'en 1874. En cette annie, M. Harriet d6missionna apres
avoir obtenu que les Lazaristes lui succdent comme recteur.
L'administration de cette fondation fit naitre, h differentes
Apoques, des conflits entre le gouvernement espagnol et 1'ambassade de France, ce qui ne cessait de mettre 1'(Euvre en peril.
En mai 1876 seulement, une Convention qui se disait definitive (?) fut arritCe entre les deux nations. Sauvegardant les
principales dispositions de l'acte d'drection de 1613, elle pr6cisail les points douteux qui avaient donnd lieu aux discussions et
stipulait :
I* Que l'Etablissement de Saint-Louis appartient A la
France, sous le haut patronage du gouvernement francais et du
roi d'Espagne. Tout ce qui touche
I1'administration temporelle
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ne rel\'e que du gouvernement francais et en son nom de l'ambassadeur de France, auquel !es comptes sont prdsentis ;
2* La juridiction spirituelle appartient au grand-aumnhier
du roi d'Espagne ;
3° La nomination du recteur-administrateur, toujours un
Francais, appartient au Gouvernement francais, mais doit.tre
soumis A I'agrement du roi d'Espagne. (Depuis la chute de la
monarchie espagnole, Saint-Louis relJ\e de la juridiction de
1'rdvque de Madrid, et ce qui dtait du ressort du roi d'Espagne
est passd au chef de 1'Etat.)
Actuellement I'(Euvre de Saint-Louis-des-Frangais de Madrid comprend : une eglise, un h6pital et un College.
L'dglise nationale a Wtd reconstruite sous le Second Empire.
De dimensions exiguis, sa situation en plein centre ecarte tout
projet d'agrandissement. Avec ses quatre cents places, elle suffit largement, les dimanches ordinaires aux fideles de la colonie francaise et a quelques etrangers qui aiment venir y suivre
les offices qui s'y donnent A la maniere de France ; mais elle
s'avere trop petite d&s qu'une ceremonie spdciale rassemble nos
compatriotes. car sur les dix mille Francais qui sdjournent en
Fspagnie statistique de 1951), pris de deux mille se groupent
a Madrid ou dans ses ehvirons immddiats. Bien que Saint-Louis
n'ait plus le titre de paroisse, toutes les activites propres a une
paroisse (mariages except6s). accaparent les instants des confreres qui desservent 1'rglise. Notons que s'il v eut un groupe de
scouts espagnols relevant directement de la' hidrarchie, A I'instar des scouts de France. cest Saint-Louis qui leur en montra
la possihilite et qui leur fournit run de leurs premiers aum'niers en la personne d'un jeune pretre pretd k Saint-Louis par
le vicaire gendral d'alors, Mgr Moran.
L'hdpital : titre bien pompeux pour ddsigner ces quelque
six lits qui, au ddbut. recevaient nos pauvres malades franlais.
Depuis 18^3. les Filles de la Charitd en assurent la direction. II
prit un veritable essor des 1880, quand, abandonnant le quartiir
populeux dans lequel son fondateur I'avait place, il dmigra dans
le nouveau quartier de Salamanca. Bien qu'aux dires des ge~i
compdtents ii soit le plus bel h6pital deranger en Espagne. il
faut cependant se garder de se le reprdsenter comme un vaste
4tablissemnent moderne. En plus de deux salles pour femmes c'
hommes pauvres, ii ne possede qu'une vingtaine de chambr's
payantes. C'est avant tout une maternitd et un hopital chirurgical. Une vingtaine de specialistes lui ont fait une rdputation
mdritde. si bien que ddsormais I'hopital peut vivre de ses propres ressources et subvenir aux frais d'entretien d'une douzaine
d'asildes. Depuis 1934. une partie du bAtiment est rdserv6e aux
consultations oiu les pauvres peuvent venir se faire examiner et
soigner au dispensaire. La salle d'attente ne ddsemplit pas de
toute la matinde.
Le collbge : la crdation d'une dcole francaise annexde a
l'Euvre de Saint-Louis remonte A 1856. ce furent les Servantes
de Marie qui la dirigdrent jusqu'en 1873. IJ y a lieu de noter,
en 1859, le passage en cette dcole de la jeune Vicenta Maria
Lopez Vicuna, qui devint fondatrice des Filles de Marie Immaculde, et dont la Congrtgation des Rites a repris la cause l'an
dernier, en vue de sa canonisation.
En mai 1874, apres des negociations laborieuses, les Filles
de la Charit6 en assumbrent la direction et depuis, la petite
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6cole est devenue College Saint-Louis et n'a resse de prosperer.
Ii reVoit actuellement un millier de jeunes filles externes, la
place ne permet pas d'en accepter davantage. Le francais est la
langue officielle. qu'il s'agisse de la section du baccalaureat espagnol ou de la section frangaise, qui pousse un peu au dela du
niveau du brevet 61ementaire franDais.
Les resultats s'averent excellents, si l'on en juge par le
nombre de succs aux examens d'Etat espagnol. ou aux epreuves
que fait subir. a celles qui aspirent A recevoir un dipl6me francais. M. Legendre. directeur de la Casa Yelazquez. representant
du Coinit franco-espagnol pour l'enseignement du francais en
Espagne. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'etonner si chaque annie
Son Excellence I'Ambassadeur de France preside la distribution
des prix et manifeste sa satisfaction pour la qualit6 de la formation donnee et les resultats flatteurs obtenus.
Mais... le personnel francais attache A l'(Euvre ne suffit
plus. Les Sceurs franqaises. en particulier, ne sont pas remplarees, malgrd les deniandes reitdrCes de 'ambassade francaise et
cependant elles sent n6cessaires, car s'il est vrai qu'une religieuse tout A son devoir peut etre un instrument utile pour le
bien, il n'en reste pas moins que Saint-Louis est aussi une
euvre d'influence francaise, ce dont ii faut tenir compte.
Eugene PoUPY, C.M.

DAX
NOTICE SUR

M. ALBERT DARIICAU

(7 avril 1891-25 novembre 1952)
Le 2- novembre 1952, pendant l'oraison. la Communautd de
Notre-Dame du Pouy apprenait avec stupeur que durant la nuit
la mort etait passee chez elle. sans bruit. comme un voleur.
L'assistant de la maison, M. Darricau, professeur de morale, s'en
etait alle, appel par la messagere de Dieu, vers la Mission du
ciel.
Rien ne faisait prevoir, les jours prdcedents, pas mrme la
veille, dens les fails et gestes du cher defunt, une mort prochaine, encore moins une mort subite.
Sans doute, M. Darricau souffrait depuis pres de deux ans
et demi de rhumatismes aigus. L'annde 1952 surtout lui fut tr6s
pdnible, et avec un visible contenteinent il avait vu arriver la
fin de l'annde scolaire. DIs le lendemain de i'ordination, ii faisait sa cure aux Baignots. Le mieux reel qu'il en retira lui permit d'assurer pendant les vacances les diverses retraites et recollections deja promises. Mais des la mi-septembre, les crises
de rhumetismes le reprirent avec ine intensite et une fr6quence
encore jamais connues. Elles lobligerent h interrompre, tant la
marche lui 6tait p6nible, tous les travaux habituels en dehors
de la ville de Dax.
Vers la mi-novembre, les crises s'estoimprent rapidement.
a 1 y a bien longtemps que je n'ai pas connu un tel bien-etre,
disait-il, je vais pouvoir de nouveau aller et venir. Je peux aller
h Tartas pour le triduum, A la fin du mois de d6eembre. , Projet qui ne devait jamais etre rdalis6.
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Au :..atin dou 25 ineit•ire, en arrixant a la salle d'traisor
M1.Darri.au n'y est pas enLcore. Cest 6tornant : ii (est toujurs
'daf'bt-- pr-iz..ie- arri.-s. 11 a dfi itre retenu par l'un ou i'autre
,d.-.j, ui,. c.-ufrlires qui ont demande a lui parler. La ri.ire
du Lmatin rcitCe, et le pre.miier point de Foraison doane. M. Darri-.:u n'est pas encore arriv6.
a Frrre Bordy. 'enez. je vous prie. Etes-\ous al:t aider
M. Darricau a s'habiller, ce rnatin ? - Oui, Monsieur lP Supe..-ur. *.:..,;!ie
chaque rmatin je me suis presente chez !ui. jai

irappe. rmais je n'ai pas eu de reponse. Je n'ai pas trop insist;-:

j'ai pi-n qu'il a-.ait di s'*absinter. ne
i,la priere. a

F'ayant pas \u hier soir

-Yeez muiontons. allons voir. il est chez lui. n On frappe.
tosujour- pas de reponrse. II faut ouvrir sa porte. M. Darricau est
a. au lit, les yeux clos. etendu dans un sormeil profond. les
traits c-aires et reposants ; absolument rien ne dkcele la Inoindlre -our;rance. la moindre lutte d'auonie : il s'en est alle dalvle calmre et dans la paix xers Dieu : il a tourne la page du temps
pour lir- celle de 1'eternitU.
II y a pres de trois ans --

le 19 janvier 1950 -

mourait a

Dax ff. lMarlats. Avec lui disparaissait une belle figure de mis4iclwaira. celui qui par ses multiples activites extlrieures rPpresentait la physionomie ext6rieure de Notre-Dame-du-Pouy.
M. .Mar!ats. c'etait Dax. c'etait Notre-Dame-du-Pouv. Toule ,a
\ie d: prtre de la Mission - hcrmis un court sduperiorat au
IBouscat -

a\ait 6td v\cue en ayant

sa rdsidence officielle i

LIax. enicore faut-il ajouter pour etre exact, que meme supýrieur au Bouscat. son port d'attache etait la chambre haute de
Dax.
Avr--I. Darricau. c'est ia physionomie intirieurede Notre-

Dame-du-Pouy qui disparaft. Un timoin et un auteur des faits
et gestez de la vie intime de Dax depuis 1909 nous a quittis.
Toute la vie religieuse et sacerdotale de M. Darricau horrais son superiorat de douze ans - a Atdconsaeree a Dax
a f'cuvre capitale de la formation des jeunes aspirants, soit a
la vie re!igieuse. soil A la vie sacerdotale dans la Mission.
**

C'est le 14 aoft 1909 que M. Darricau etait admis au Sdmi-

naire Interne de la Mission a Dax. De nature tres ddlicate, 'e
jeune sdminariste qui avail fait toutes ses etudes secondaire:
au Bercrau de Saint-Vincent de Paul. ne put faire qu'une annee
de Siminaire Interne. II dut se reposer dans sa famille a Linxe.
et au retour passa aux etudes apres avoir prononc4 les vceux
temporaires le 27 septembre 1911. Sa sant& toujours dWfectueuse l'obligea A abandonner momentanement ses etudes.
C'e-t dans le cadre silencieux et reposant du Berceau de
Saint-Vincent de Paul, tout en assurant quelques heures de classes. que M. Darricau retrou\e assez de forces pour envisager
la reprise de ses 6tudes. Mais durant 1'annee 1912 le serieux de
sa vocation et la maturite de son jugement lui obtenaient des
Sup6rieurs Majeurs la permission d'4mettre les voeux perpetuels
le 24 avril 1912, en la f6te de la Translation des reliques de
saint Vincent de Paul.
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Dispense de tout service militaire par une r•loriiie accordee
pour motif inscrit sur son li\ret militaire cjxemnpte de sercice
pour endocardite n. M. Darricau re\enait 'i Dax pour ses 6tudes
philosophiques et thdolohiques. 11 devait v recvc\ir la tonsure
le 14 jui!let 1912, les ordres riineurs le 13 juillet 1913, le sousdiaconat le 12 juillet 1914 ; sept jours plus tard le diaconat et
la pretrise 'ann6e suivante. soit le 18 juillet 1915. En novembre
de la rndme annde, it 6tait envoye h Rome A la Faculte de Droit
i-anonique pour y prendre ses grades.
Sa presence a Rome de\ait iLre de courte duree : il 6tait
rappel6 apres un court sdjour pour Atre place au Grand Seminaire de Pdrigueux. On itait alors en pleine guerre. la premiere
guerre mondiale. les mobilisations successives avaient fait le
\ide dars les di\ers corps professoraux : ii fallait pour\oir au
plus press6.
Le Grand Sensinaire de Perigueux ne retient M. Darricau
qu'une annde. En 1917. un nouveau placement I'amenail a Dax
oh il dexait demeurer jusqu'en 1926, professant la philosophic
puis la thdologie dogmatique.
Jeuue professeur au Berceau, lors de l'interruption obligee
de ses etudes ecclesiastiques a cause de sa maumaise sant6.
11.Darricau se trou\a avoir des .lixves de quelque deux ou trois
annees de moins que lui. et ses condisciples de la veille. Jeune
professeur i Notre-Damne-du-Pouy. dispense de tout service militaire. 1: retrouxait ici encore et commrne Iles. ceux qu'il avait
connus il y a quatre on cinq ans h Dax m6me. Rtudiants coiune
lui. parfois ses ainds d'age et de vocation. Sa situation etait un
peu delicate : il fallait s'imposer, avoir de I'autorit6, dominer
son auditoire. Et I'on vit alors une transformation s:opdrer. Le
.ieune professeur. jadis houte-en-train. el assez caustique. finaud
et ruse conume tout bon et authentique Landais. devenait. en dtveloppant certaines tendances naturelles, un peu scntencieux et
doctoral. Ne le fallait-il pas pour interroger sanis provoquer au
noins le sourire. et interro#er en latin a Carissime frater X...
farcas... quid sit... ) ceux qui. il v a quelques annees a peine.
avaient it6 temoins du frire Darricau. doyen des 6tudes. nouveau
pr•tre, secouant par la fenktre, face A la colline. une valise
toute poussiereuse pour manifester sa joie de I'en'ol vers d'autres lieux : Rome. Ne le fallai-il pas pour conferer a un visage
jeune. cet exterieur de gra\it' qui a fait ccrire : , I; fut sousdirecteur de seminaire interne quand je fis mion annee de vieux
Dax precisement. J'ai 6tt frappi par la dignit6 et la
novicer.
sainteti de vie de cc directeur relativement jeune en 1924.,
Doctoral ? Mon Dieu. pourquoi pas ? II pouvait I'0tre dans
la forme. il I'dtait bien dans le fond. Tous ses cours, dcrits. corriges. adaptes. re\us, toi.ignteilnt du souci constant de fuir tout
a peu-prbs et de ne donner rien que du tini dans I'orthodoxie
absolue. . II dictait son cours, &crit un jeune. cours parfois un
peu loni:, mais tout ce qui pent serrir s'y Irourait.Son ton itait
doctoral, mais non exempt de boutd et d'esprit, et de temps !
autre, quand il sentait que nous etions las. it disaif le mot qui
fait rire et repose. Son action se continuait en chambre oil il
recevait toujours paternellement lorsqu'on venait demander un
conseil ou une explication pour un devoir. , Ses expos6s etaient
complets. a Avec lui. on etait assurn d'anoir un cours complet
susceptible d'etre utilisd quand on en aurait besoin ,, cerit un
de ses 6-6ves.
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Peut-4tre y a-t-il lieu pour certains de regretter cette absence de \ue g6ndrale. de synthlse, qui permette d'embrasser
d'un regard prolongltout un Iraitd, toute une doctrine, de donner ii chnque question, 4 chaque problme, sa rdelle importance
en les in:sdrant A leur place dans un ensemble. Ce cheminement
par voie d'analyse plonge trop souvent 1'esprit dans des richesses accumulees et par I'impossibilit6 of il se trouve des lors de
prendre du recul pour porter un jugement de valeur sur I'ensemble. cnleve a I'intelligence et au jugement la supreme ressource de s'enrichir par la simplicitd et l'unitd, grice aux iddes
gendrales et aux principes. II etait loisible A chacun, et peut-6tre
pour certains etait-ce un bien, de parvenir par eux-memes A
cette synthese : ils avaient a pied d'oeuvre tous les materiaux
sans exception : . Darricau les leur avait amends.
Le Pridicateur
Les obligations du professorat n'dtaient pourtant pas si
absorbantes qu'elles supprimassent tout loisir. Homme de devoir,
zele pour les mnes, M. Darricau se pretait volontiers aux traxaux que l'ob*6issance lui confiait, et s'en-allait ici ou ik donner
un sermon de circonstance, precher une petite retraite de premibre communion. Dans la ccRelation sur I'ambulance de NotreDame-dc-Pouy, guerre 1914-1918 , au paragraphe intitule , Ce
que fut I'ambulance au point de vue religieux » nous lisons:
, Quant A M. Darricau, d&s ses premiers sermons, il fit sensation. Un sergent, sortant de la chapelle et rencontrant un intirmier lul dit a brhle-pourpoint : c Ah ! il parle bien le jeune
auminier n, et comme celui-ci iui replique :
(Qane me surprend pas.
II ajoute : c C'est un as. a
Ici encore tout Rtait dcrit par souci d'exactitude et de precision doctrinale. Le bien realise par M. Darricau grace A ses predications, s'accrut d'annde en annde. Des rdcents t6moignages
nous le confirment : a M. Darricau avait prechd en 1949 aux
aveugles, A Clermont, puis une autre fois a Marvejols, et ces
deux retraites de Sceurs avaient fait un bien reel. n ccJai prech4
a !a Maison provinciale des Sceurs de Saint-Andrd, Filles de la
Croix, ecrit un Pritre de la Mission. et I'on avait gardd souveuance die la retraite qu'il leur avait prechde au n* 90, rue de
Sývres, faite de profonde doctrine clairement exposie et tr'!s
surnaturele. y La Mere Superieure d'une communautd qui durant de longues annies bbneficia du ddvouement inlassable de
M. Darricau ecrivait : , Nous pleurons notre bon PNre et tout
en priant pour lui nous lui demandons de continuer a nous aid'r
A vivre pleinement notre vie religieuse. La derniere confdrence
fut on rie peut plus touchante sur t l'esprit religieux ,. Nous
attendions avec joie le dimanche 6 decembre...
Les dtudiants, eux, n'ont pas oublie la retraite qu'il leur
prkcha ý Paris. A PAques 1948. ( Son passage au milieu de nous
nous a roarquds. 11 nous laissa alors ce qu'il chdrissait dans son
cceur : !amour du Christ. Toute sa retraite d'ailleurs avait le
Christ pour objet. Qu'on en juge par quelques-uns de ses thimes : a iarcher d'une manimre digne dans les voies de sa vocation... Si vous demeurez dans ma parole, elle vous montrera la
v6rit6 et la v6rit6 vous ddli\rera... LA o~i est votre trdsor IA aussi
sera votre cceur... Vous etes le temple de Dieu... Ma vie, c'est
Jesus-Christ. Et enfin il couronnait les entretiens de cette retraite par ce qui a etd le secret de sa sainte vie. acSi quelqu'un
n'aime pas Notre-Seigneur Jesus-Christ, qu'il soit anatheme. ,
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Ses repetitions d'oraison, ses conferences nous montraient
qu'une seule idee animait son ame : celle de travailler b sa propre perfection, et jusque dans le ton et la manibre d'exposer ses
pensees, qui amenait le sourire sur les l1vres des auditeurs, iP
trahissait les aspirations de son aine qu'il interpellait :
O
mon
ame ! ,
Le Supbrieur
Pourquoi faut-il qu'une decision imperieuse et sans appel
la-bas vienne jeter le trouble ici. et changer le cours normal de
toute vie et forcer ce!ui qui ne s'y attendait pas. qui ne le d6sirait mnme pas, a s'adapter h un genre de vie qui revetira pour
la victime, le caractbre de volont6 de Dieu? Ceci advint en jan\ier 1920 II fallait un nouveau supdrieur a Alger. Paris le choisit A Dax : M. Darricau, malgr6 les interventions directes et motivdes de son supdrieur, dut s'incliner devant un ttlegraunme
qui maintenait Ja premibre decision.
Cinq ann6es durant, ce fut avec la nimme conscience et la
m6me droiture du professorat de Dax, mais avec une tres nette
accentuation d'inquidtude et de peur de ne pas tout faire A Ia
perfection ou comme il avait concu qu'il devait agir. que M. Darricau s'acquitta de tous ses devoirs de sup6rieur, essayant de
s'adapter A la situation avec toutes les responsabilites. Un de
ses compatriotes. landais lui aussi, mais plus assurt devant les
responsabilit&s, I'aida efficacement a se d6charger du sup6riorat d'Alger, en lui succ6dant. M. Darricau quittait Alger pour
Constantine oh il devait v rester quatre ans. , A Dax, 9crit un
confrire- il 6tait bien h sa place, car la responsabilit6 d'un sup6riorat devait etre pour lui un martyre. ,
Enfin 1935, fut une annee b6nie. M.i Darricau revenait h
Notre-Dame-du-Pouv. delivr6 cette fois encore du supiriorat, et
croyait-;1. cette fois pour toujours. II revenait A 1'enseignement.
et Ah 'enseignement sans aucun souci d'administration et san=
aucun tracas des responsabilitis toujours mai dfinies que tout"
ame treA soucieuse de perfection regarde toujours aver effroi.
II atrait fallu compter sans les inipr6visibles quotidiens qui
d6terminent si souvent les changements en commnunauti. A Pi'rigueux. le Sup6rieur du Grand Seminaire et Visiteur de la Province d'Aquitaine, M. Bogaert. venait de mourir.
Pour assurer la direction du Grand Seminaire de PNrigueux,
c'est a M. Darricau que Paris songea. C'etait son troisieme grand
s6minaire. II s'v rendit et s'en acquitta avec le mnme souci d'apporter en tout la perfection, s'obligeant jusque-li d'avoir la certitude atsolue que Lout se passait en ordre parfait et que la r"gle 6tait observ6e partout et par tons. Lui-meme sii~,olsait
cette tension de perfection. allant jusqu'iý ecrire en detaiis ses
lectures spirituelles quotidiennes. avec les remarques et les avis
donn6s au Conseil des Iirccteurs. sans nuhlier !es mille et une
precisions de I'ordre du jour suivant.
Apres son premier triennat h PIriaueux, IM. Darri-au demanda h etre dechargA h nouveau du superiorat. t Je viens de
terminer mon premier trielmat it lPrigueux. 6crivait-il le 2 juillet 1945... Je tiens A souli-ner que ce n'est pas 1i une demande
pour la forme. Je demande instamment de ne pas etre maintenu
Paris r6pona la ttle de la jeune communaut6 de Perigueux.
dait , cette demande : , Je rezrette votre dIlicatesse de conscience qui vous pousse a demander d'etre d6charg6 de la sup6rioritt dc Perigueux. Le Conseil cependant a jugh a propos de
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faire dr(it a votre demande... Le conseil \ous serait re-oinuais-ant d'a:-epter le poste d'assistant et de professeur de morale a
I)ax. VYuillez me dire simplreient ce que \ous pensez de eette
proposition. *
M. Darricau accepta avec joie. et Paris annon;a la ninmination a\ec ces roots \rais pour le passe et prophetiques pour
'a\enir : , Vous y ferez beaucoup de bien. coiwine par-le passe. )
Et une autre \oix autorisee kcrivait : c Ainsi. au miomenut ou la
direction de cette maison va passer en d'autres mains, vous reprt'seintz a Dax une tradition dejA ancienne et \ous pourrpz
rendre de grands ser\ices au nouveau superieur et a tous. A un
\tenrab!e frbre ancien. M. Darricau dit avec joie lors de son
arri\4e i. Dax : , Mlaintenant. je resterai dteiniti\ement axec
\ous. * Dax sera en effet sa dernibre maison d'oi ii partira pour
le ciel t pres avoir pendant sept anndes encore, consacre tout
son temp- a I'enseigneient de la morale et de la pastorale. 4
la direction des aines des dtudiants. et ces derni res annmes. des
jeunies s~i-iinaristes et postulants cuadjuteurs.
L'homme de vie intericure
De ;917 a 1952. M. Darricau v\'cut a Notre-Dame-du-lPuy.
<es deux absences, de 1926 A 1935, et puis de 1942 a 1915. eurent
pour r-3sultat d'enrichir de belles experiences ses connaissances
profondes des imes et d'en faire bineticier ceux qui avaient recIurs A es conseils. Efles contribuirent aussi fortement A decanter .ii,. aime et A c-amper sa ipersonnalitc
faite d'esprit surnaturel et religieux. de foi \ive et d'amour des Aines. Tous ceux
qui Foni approch4 de pres, qui out \vcu A ses cot6s. qui out pu
pi4iietrer danlas son intimnite sont unanijies h regretter pour NotreDLtae-du-Pouy la disparition d'un honime de vie interieure.
d'un itoinjiie de communaute. d'un pr~tre formnateur de prftres.
, Nous ;\xons appris avec stupeur. ecrit un Superieur Majeur.
la nornt ubite du cher M. Darricau et hier matin celle de M. T.alanne. :iior voisin de vocation et d'ordination sacerdotale. Quels
\ides ei quelles pertes avrc ces deux confrires si merveilleusement do,uds sous des aspects divers ! Nous nous sonllna-s unli
1

danis a priirre comme dans la peine et delandons a Dieun di
cornhler des vides si cruellement ressentis dans !a vitalit6 de
nos liewros.

n

Hi):niine de vie intriieure. tel 6tait le sentiment et la con\iction oue I'on emportait des entretiens avec M. Darricau. Vivr'e
a ses cu•es, le voir agir et s'acquitter de tous ses devoirs. ne
faisait que confirmer les premieres impressions. C'etait 1i le
secret do ectte influence qu'il exer'ait avec une rdeIle ficonditsur son entourage et qui amenait les Ames A se confier a 1i,
tout particulibrenent les ames des futurs prteres. de religieude prrlres et d'Ames consacrdes A Dieu par les vaux.
u I'endant plusieurs annees. ecrit une Superieure, nouw
avons aFrirecie son dv'ouement pour nos Ames : ses visites mensuelles eticent pour nous un r6confort ; son esprit surnaturel
nous a toujours beaucoup edifices. , a Vous perdez, tcrit une autre Supdrieure, un vrai Lazariste si surnaturel et si desireux de
faire inonter ies Ames. Pour nous. c'est un prddicateur convaincant; pour l'Auvergne. c'est en plus, un confesseur trimestrie!
qui n'eait pas oubli6. C'est en raison de tout cela que la consolation \ient, et que spirituellement, on pense A la rdcompensdu but atteint. , a C'dtait pour nous. ecrit une Superieure de Ia
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region de Dax, I'enioyr
du I•un Dieu et nous axuns touules lhnilicid de ses colnseils toujuurs si sages. suvent apaisants. les
uns et ies autres iilprogwis de la pilttd d'un Fils de saint Vin,I.nt. x A quoi fait 6eho le jugeient d'une it5e alertfe des rdalit;s divines : " Ce bun PI're a pass6 trul peu de temps danii
notre Auwergne. II a fail Ie plus grand bien dans notre petite
famiille, oa charitd comiprlhecsive, sa modestie et sou zi le noiu
I'ont fait lbeaucoup apprtcier et regretter... Mais qui dit que
Dieu ne lui a pas doinnu la rdconipense minritee par ilne vi(
toute d'abniigation et d'hunilit ? ,n
Cette vie intrrieure qui Rtait le secret de tout ce bien rtalise. a\vat 6te acquise par une ascese rigoureuse et une tiddlitV
cxemilplaire a tou- les exercices relipieux. InsensibleIetnt, mnais
dans un prugrbs continu. it 6tait possible de voir cette Anme se
digager de toute F'emprise du selisible pour ne plus tMnioigner
d'inter6.t qu'au seul surnaturel. Ces derniers rmois. les crises rNp6Utles de rhurnatismne le faisaient beauctiup -ouffrir et lui rendlaient ie somniiieil imipossiblle. Son unique prcoccupation etait
de garder la souplesse des bras atin de perinlettre le lenideimain
de cMlhbrer la nresse. Mlais qu'il eat repost ou non. peu importait, et malgrd de vixcs douleurs il Atait toujours lh o0 etait
la conmmunaute. s'y tait rendu nialgrd une marche rendue difet promptitude a se rendre au
ficile. Et que dire de sa fidelitd
confiessionnal dcs qu'on le del talndait ! Dieu sail pourtant si
res derniers mois la marche lui etait penible : ii fallait chaque
fois descendre et reionter deux etages. , Aiiions Dieu. Messieurs 't mes Frkres. disait saint Vincent. nais que ce soit aux
depens de nos bras. a la sueur de notre front. a M. Darricau
vivait de eel amour.
L'homnte de conmnunautd
En toute commnunaute, a cute des R1gles generales qui
orientent 1'Ame vers la sainetet et lui donient la certitude. par
la tidelito A les suivre. de parxenir au ciel. ii y a des Regles
particuli-res et des coutumes qu'une tradition stabilise pour Ie
bon ordre et la paix. Le -eritable homnie de comnmunaut6, la
parfait religieux ne peut 6tre que celui qui se conforme jusque
dans les details par amour. A toutes les prescriptions de la Rigle. M. Darricau s'etait a ce point identifi6 i la Rrgle que de
Ie suivre et de noter ses divers comportements aurait pernis de
ia retrouxer en eas de perte : ii 6tait la rbgle vdcue.
On ie se souvient pas & Dax de I'avoir vu une seule fois
tous les actes de
manquer A Ioraison en commun, sa fidelitLe
la vie communautaire ne s'est jamais dementie : en gdneral ii
se trouvait 'un des premiers presents aux divers exercices. Un
de ses arciens superieurs ecrivait de lui : a Confrire vendrr et
aim6 entre tous, si religieux, si enfant de saint Vincent. Toujours au devoir, toujours a la Regle, au travail. a l'obdissance,
au devonement. Et d'une bonte qui se faisait de plus en plus
ravonnante et attirante. Quel beau modile pour tous ceux qui
1'ont connu ! ,
Oui, quel beau modele. car .I.Darricau etait de ceux qui
crent et alimentent la vie de famille. " J'aimais et j'estimais
beaucoup ce cher ami que j'ai pu apprecier comme confrere et
collaborateur pendant mon sdjour k Dax des 1925. Je me rappelle torjours avec bonheur nos recreations h base de questions
serieuses discutdes librement et plaisamment et de taquineries
tres fraternelle sur la caracterojogie de chacun... MalgrI le
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ton doctoral et austere que prenait facilement le bon M. Darricau on pou\ait facilement deviner chez lui non seulement une
piret prc.onde, mais une sensibilit4 tres fine et un coeur de prere qui le rendaient sympathique. J'evoque ces souvenirs pour
vous moutrer a quel point votre peine est la mienne. o
,, Je compatis de tout mon coeur a votre douleur et h celle
de chacur des membres de la CommunautB, crit un je.une PreIre de ia Mission, pour la perte de ce confrere bien cher qui
fut toujours un modele de regularitd, un pretre au zele surnaturel et d'une grande ddlicatesse. ,
<c En apprenant la triste nouvelle de la mort subite du cher
M. Darricau, ecrit un Supdrieur Majeur, ma premiere pensee fut
d'aller ussister a ses funerailles et de donner ainsi un temoigtage jpubiic de la haute estime et de 1'affection surnaturelle
que j'ai toujours eues pour ce cher ddfunt. »
Le formateur de pretres
Saini Vincent dans une repetition d'oraison de 1658 s'exprimait ainsi : a<C'est un chef-d'oeuvre en ce monde que de faire
de bons prctres. apres quoi on ne peut penser rien de plus grand
ni de plus important. * Ce fut lI aussi la pensde dominante de
M. Darricau, son travail persdv6rant, accompli sous le regard
du Christ dans le sillage de saint Vincent. II ful pretre et formateur de prtres.
Sa mnthode de direction jetait de suite les Ames en plein
surnaturel. au risque peut-etre de nIgliger un peu les donntes
humaiues. Les erreurs possibles et probables dues h un jugeuniut
faisant abstraction de :ertaines caract6ristiques personnelles,
6taient vssez vite deartees par un jugement droit et une humiilit6 qui oonnaient au surnaturel toute son efficacit6 pratique.
<t Au ddbut, sa direction 6tait deconcertante. ecrit un jeune.
car elle paraissait trop intellectuelle. , <4 Vous me dites ceci
done je vous rdponds que... , ou bien : ,, Le role du directeur
est de... . Mais apres trois ou quatre directions on voyait apparaitre le directeur bon et ferme... 11 savait deviner grice aux
directions precedentes et A ses observations la realite cachde
sous ce qu'on lui disait plus on moins bien. A partir de ce moment la contiance renaissait, car il apparaissait avcc sa finesse
d'analyse psychologique et sa profonde comprdhension de
l'homme.
q Pendant deux ans, dcrit un autre. il fut mon directeur.
Directeur prudent et discret. On le sentait tres bon et s'interessant & tout ce qui touchait la montee vers I'autel. Ses conseils
tres pratiques faisaient prendre conscience du travail A faire.
de l'iddal a rdaliser. On pouvait I'aborder a n'importe quel moment pour la confession et la direction, jamais il ne se refusait.
Comme directeur il ne travail'ait pas h la petite semaine. d&s lc
ddbut il tracait le plan gendral des quatre anndes de Dax e; ,
fonction des ordres . recevoir et dans ce sens il orientait Ia
direction comme les lectures spirituelles personnelles et les miditations. ,
, Vous savez, ecrit un jeune Pretre de la Mission. ce que
je lui dois, puisque durant mes trois dernieres aunnes d'dtudes,
il fut n:on directeur de conscience. J'aimais lui demander corsell. et jusqu'I cette annge, j'4tais rest6 en relation avec lui.
Aussi ma dette de reconnaissance est-elle grande a son ogard.
Faut-il s'dtonner des lors et chercher ailleurs que dans
.cette haute conscience du travail d'eternitd a rdaliser dans les
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Ames sa e-rdotales, le secret de l'intluence de L\.Darricau comume
formatear de pretres ? Quel plus bei eloge peut-on faire que
celui de cet ancien superieur de Grand Seminaire qui 6crivait :
, J'unis mes pri&res aux votres pour le repos de F'dme du re.rette d.funt, qui fut, A ce que j'ai toujours entendu dire, dans
1'(euvre des seminaires. et dans I'oeuvre des retraites, un tr&s
tiddle disciple de saint Vincent de Paul. ,
C'est un de ses tils spirituels qui ecrivait : " J'ai eu la consolation de c6lebrer le saint sacrifice A son intenttin., A I'heure
mnme oji se deroulait la ceremonie A Notre-Danme. Et j'avouerai
que j'ai ced6 spontandment en dvoquant sa memoire au memento.
au besaiin de me rdclamer plutut de son intercession. Ce n'est
pas A moi de faire 1'Ploge d un confrere plein de m6rites et de
vertus. inais I'ayant eu pour maitre. je dois dire ici la fideliti
de mes sentiments de gratitude et de v6neration.
Humainement parlant, nous ecrit M. le Visiteur d'AlieH
magne, cc deces m'a fait vraiment de la peine. surtout A voir
partir uP pretre dont j'ai gard6 un excellent souvenir et qui
aurait pil faire encore tant de bien dans l'neuvre de la formation.
de nos jeunes itudiants, je ne puis que dire : que la volonte dkDieu soit faite : je vous promets de prier pour le cher ddfunt
et la maison de Dax que je .'oublierai jamais. afin que le Pretre
Eternel lui envoie toujours des professeurs comme M1.Darricau
et un assez grand nombre de bons etudiants. )
La note caractdristique de cette direction ctait la bontd,
cette bonte si rayonnante et si accueillante que le Suptrieur du
Grand Seminaire d'un diocese voisin. ecrivait : t Par des pretres
landais j'ai appris. hier au soir. le deces de M. Darricau. 1!
m'avait si aimablement accueilli. en votre absence, pendant les
dernibreg vacances, que je tiens A vous dire la part que je prends
i votre deuil. et A vous assurer de ma priere A son intention. La bont6 de M. Darricau ? a Oui, M. Darricau etait bon, ecrit
un jeune, bon d'une hont6 simple parce qu'elle cmauait d'une
Ame sans replis. Ce n'etail peut-etre pas par des paroles que
cette bontd paraissait ; en gindral. en effet, son ton eait solennel. grave, ce qui pouvait porter a rire des jeunes tels que nous.
Mais toute son attitude : !'expression de son visage. sa parole
douce et paternelle. surtout cette annee. ne faisait que completer I'ensemble. C'est ce qui explique peut-etre que nous ayons
senti aussi profondement son absence. La derniere image que
nous avons eue de lui. nous les etudiants. c'est ule image de
bonte. Quelques heures avant de paraitre devant le Bon Dieu.
il venait de nous dire bonsoir comme un pLre dit bonsoir A ses
enfants : en nous quittant. en effet, il nous disait : , Bonsoir.
mes ch.,rs enfants ! , Ce bonsoir Rtait en mtme temps son
adieu. ,
Le mAme jour. au sortir de la chapelle. A midi. les petits
freres s'dtaient prdcipites sur sa canne cu'il avait laissde A la
porte. De voir ce v6nerable professeur souriant avec une bonts
ravissante A toutes ces jeunes imes quelqu'un dit : hL'art d'etre
grand-pcre ! ,
Les obseques de M. Darricau furent cdldbrees A NotreDame-doi-Pouy, le jeudi 27 novembre. La messe des fundrailles
fut prtcCdse du chant du premier nocturne des morts. M. Delobel, visiteur de la Province. M. Bergeret de Paris. M. Pierre
du Berceau. M. Vialaret de Montauban. MM. Discamps. Jean

c:,iitas.sol, \Voue.tllandt. I.oret, Lesaffre, representaient la Con-rvatioi
NN.
SS. Dichary, Saint-Germain,
vicaires gernratux.
'.tr Saliitte. supt'rieur du College, .I le Superieur du Grand Seminaire de Dax. tous les menibres du Chapitre de la cathiadrale
de lrax. les cures de la ville, et un tres grand nombre de pritrc,
diocvsains a\aint tenu A assister a toutes les erfinmionies.
Les Filles de la Charite. tres nombreuses. les religieuses de
dixverses Coiiiiunautt.s s*'dtaient juintes au grand nounmre de
fidbles venus prier pour le repos de l'ame du cher ddfunt.
Son Excellence Mslr M1athieu, 6i\que d'Aire et de Dax. qui
iprsida toutes les etrfrinonies, donna 1'absoute. 11 avait fait paraitre dans la Sirmaine re'liiie'ue ces precieuses lignes :
a NSus axons appris la mort de M. Darricau, Lazariste. Assistant a Notre-Dame du Pouy. Nous saluons axec emotion ce
iprftre rniinent si modeste. si effac. Sa disparition est une
grosse perte pour les Fils de Saint-Vincent de Paul, mais aussi
pour notre dio's1e. M. Darricau. Landais. niih Linxe. axait depuis lon-tiuitp- ctionqi;uis iaconliance de touýs les prtres landais.M3. Darricau repose maintenant au flane de la colline dNotre-Damie-du-Pouy dans notre cimetiere privx. Sur sa tabl'
de travail. le 24 novembre, quand soirua 'heure du coucher,
l'heure du dernier repos. le cher d'iunt laissa sur son bureau le
tra\ail qu'ii comptait reprendre le lendenain matin. 11 s'ayissail
d'un des sermons du triduum A donner h des religieuses les 28.
29 et 30 dctembre. Le sujet choisi 6tait : 4( La fuite du monde ,.
'ne conf6reince ancienne traitait de cette obligation en partanr
du texte einprunte a saint Paul dans sa lettre aux Galates :
, Le monde est crucifie pour moi, conime je le suis moi-men:'
pour le monde. , II en modifiait toute I'ordonnance. Le texte luirnmme avait -tl abandoinn pour demander A saint Jean son inspiration principale. I.e temps allait se fermer sur sa pensee. le
coftferencier allait fuir le monde pour se perdre en Dieu. daiin
IYternite par le sommeil et par la mort en commentant ce textlibrement traduit et mis en tote de sa conference : Pour
l
moi,
Hubert HOUFFLIN..
je ne suis pus du monde, je suis du Ciel.

S.INT VINCENT DE PAUL
SON

OELVRE

ET SON

LNFLUENCE

EN

LOIRIAINE

par Joseph Girurd. Pr,:tre de la Mission
Iesumie de niombreusee et patintles recherches, le trara;l
que M. Joseph (irard a laissC arant de mourir ',t.etz, 9 octobre
1952), commne le testament de son amour et admiration pour
I'teuvre et l'influence lorraine de saint Vinrent de Paid, a commencc i parailre duns les Anniales de 1951, t. 116, p. 321-368. ('
t. 117. p. 97-144.
S'ouerant sur le decoucment et les secours de saint Vincent
en faceur de In Lorraine, ces pages resument ensuite le labeur
des Dames de la CharitP,

el celui des Pr'tres de la Mission au.r

se;minaires et missions de Toul et Sainte-Anne de Metz. Suit l'
multiple devouement des Filles de la ChuritidA Metz (Saint-Nico as ; Bon-Secours), i Pont-h-Mousson, A Verdun, 6 Bar-leDuc. d& ic-sur-Seille. Tout cela des les xvir et xvni
sitcles
Cette suite d'evocation doit prendre sans transition la suite d,
la page 144 du present colume.
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Mgr Begon veillait au recrutement de son diocese et a la
qualite des recrues. II les faisait dlever a ses frais, les formait
X la pidte et les faisait instruire : un bon cours d'humanites leur
etait donnd dans lequel entrait 1'etude de la langue grecque.
a M. Abgral ttait charge de les surveiller et de placer les jeunes
pretres qu'il avait elev6s : it s'acquittait de cette fonction avec
la plus grande intelligence. Chaque curt avait prdcisdment le
vicaire qui lui convenait et chaque nouveau pretre etait confie
d celui qui pouvait mieux le former au saint ministere. C'est
qu'on avait d l'dvechd une connaissance exacte du caractere, des
talents et du mdrite de tous les ecclesiastiques du diocese... Le
diocese de Tout etait repute comme une des plus eclairds du
royaume, comme l'un des mieux regles. ,
La vie intime du seminaire de Toul nous fera toucher de
plus pros la methode employ6e par M. Abgral.
Avec Mgr Drouas (1754-1773), le ton de l'eloge disparait.
Les Pretres de la Mission sont quelque peu vilipendds par Chatrian qui a servi malheureusement de source aux historiens jusqu'A ces derniers temps. Sa plume est acerbe et passionnee,
comme le fait remarquer avec sa comp6tence toute particulibre
M•.Constantin. II faut m&me ajouter qu'il d6forme les faits.
Chatrian etait victime dgalement du mirage contenporain. Ce
n'est pas M. Jacquier qui est responsable de I'etat d'esprit qui
regne au seminaire de Toul. En arrivant au seminaire, les candidats au sacerdoce le possedent dejA et ils sont enveloppds
dans une atmosphere que l'on a parfaitement ddcrite ces derniers temps (186). Ces remarques faites, on peut reprendre la
relation de la vie au s6minaire de Toul.
Mgr Drouas s'occupa avec zble de son siminaire. DMs la
premibre annde de son arrivde au diocese de Toul, il r6gla que
toutes les places gratuites seraient donnees au concours et ne
ndgligea rien pour avoir de bons Superieurs et pour maintenir
dans cette maison la regularitd, 'esprit de priere et 'arnour de
l'6tude. Mais, au dire de Chatrian, cela lui fut difficile pour le
motif suivant. Au temps de Mgr BWgon, !a Congregation de la
Mission avait Atd constamment gouvernde par un Superieur gdndral rempli de sagesse et de fermet. mais depuis, a SaintLazare, on s'6tait fatigue d'un regime qui paraissait austere et
l'on avait choisi pour gendral, M. Jacquier, homme vertueux,
mais d'un caractere trop faible pour cet emploi '187). Ie brevet
(186) Leflon J., chanoine, Monsieur Emery : 'Eglise d'ancien rOyimae et la Revolution, Paris, Bonne Presse. - Cardinal Mathieu. de
l'Academie francaise, L'ancien regime en Lorraine el Barrois d'apris
des documents inldits ,1698-1789), 5e 6dition. Paris. H. Champion, 1907,
ch. X. L'opinion en Lorraine. On y trouvera des renseignements utiles
pour ce qui regarde la mentalit6 des recrues du clerg6 seculier provenant du fameux college episcopal de Saint-Claude (diocese de Toul).
du collWge de 1'Universitd de Nancy. On concluera apres la lecture du
ch. X que 1'educatioa donnde par ces deux etablissemcnts n'a fait que
mtrir au grand Seminaire et porter ses fruits, que si on est enclin a
faire le procee de I'education sacerdotale. qu'on commence ce meme
proces par l'examen impartial des colliges ecclEsiastiques ou petits
Seminaires. 'Nemo dat quod non habet. Enlevons les causes et nous
enleverons les effetg.
(187) Recueil des principales circulaires des superieurs gdenraux.
Paris 1879, pp. i-6, et Annates de la Congregation de la Mission 1925,
p. 487.
Allou : Precis d'histoire de la Congrdgation de la Mission.
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de xertu ddli\re par le grand potinier. dteja cit. ne rejoint
pas le jugement porte par M. Debras, sup6rieur general prcedent, qui disait M. Jacquier ( capable. 6eyulier, bon, plein de
sagesse n,,et celui de 1'assembl6e gdenrale qui, en 1762, avait dte
frappee par les qualites eminentes de ce confrere et I'avait nommi6 A la pluralit6 des voix de trente-trois voix contre trois (188'.
Un esprit nouveau souftla sur la imaison oh se imanifestait maintenant. avec une sorte d'inquietude de l'avenir, I'inconstance encore accentuee par le changenient fr6quent des profess.urs el
des supbrieurs. Au cours des dix-neuf ans d'6piscopat de Mgr
Drouas, six superieurs se sont succ6d6 au siminaire de Toul.
Et de tout cela, M1.Jacquier est coupable en derniere analyse.
Beaucoup plus juste a et6 I'appreciation que l'on va citer, elle
explique le cas de Toul, qui n'est qu'un exemple entre tant
d'autres : , Les circonstances au milieu desquelles M. Ja,-quier
prit les renes du iouverncment dc la Compaynie Jtaient particulierement difficiles. La France etait inondee de licres impies
et immorau.r dus a la plume de Voltaire, de Rousseau, des rIdarteurs de I'Encyclopedie et de leurs disciples. Les parlements.
jansEnistcs en majeure partie, faisaient cause commune arvc IPs
philosophes, pour attaquer les religieux et les Jdsuites surtout.
M. Valiton est d'ahord sup6rieur. I1 a les bonnes graces de
notre bon curd, ancien secidtaire de l'6veque de Toul. &C'tait
un
homme de inmrite, selon le veritable esprit de I'Eglise. Ancien
cur6 de Fontainebleau, le nouveau superieur joignait A beaucoup de douceur et de politesse un jugement sain. II 6tait ialheureusemont nialade et les professeurs ne le suppleaient pas
dans la surveillance des sdminaristes. Ces jeunes gens comprirent, par bonheur, la situation : ils s'appliqudrent a ne s'6carter
ni de la lettre ni de 1'esprit du rdglement. L'attitude de ces seminaristes est 6difiante, mais ne manque pas d'dtonner.
Mgr Drouas intervint : M. Valiton dut se retirer et fut remplace par M. Hoileville. 11 avait ce qu'il faliait pour ressusciter
l'esprit imprim6 au s6minaire par les Abgral et les Pays. Sa
physionomie annoncait la beautd de son Ame. A beaucoup de
connaissances et de discernement, it joigrait une pi6t6 aussi
ýolide qu'eminente, M. Holleville fut nommid assistant de la Congrtc"*•'i et dut quitter le s6minaire de Toul. Assistant du menie
M. Jacquier dans le gouvernement de la Congr.gation.
Chatrian fait le portrait des personnages qu'il rencontre.
M. Constantin en a relev6 bon nombre. Le rapprochement des
traits permet de discerner les sentiments qui inspirent le portraitiste. On y reviendra a propos de M. de C6lers, supdrieur,
un. peu plus tard, du sdminaire de Nancy. On pourra alors se
230.

(188) Voir Guillaune : Histoire du diocese de Tout, t. IV. p. 225-

Toute une litt6rature a paru sur les troubles arrives au s6minaire
de Toul, pendant le super;orat de M. Brocquevieille.
1* Lettres dcrites d M. I'tvdque de Toul par M. BrocquevieUtle, i
'occasion des bruits qui se sont rdpandus contre le seminaire : 7 lettres, formant 34 pages in-folio.
2° Projet de mdmotre pour M. Daulnoit, cure de Neufchteau. n
reponse aux lettres de M.
Brocquevieille, ancien superieur du s6n:naire de Toul, 15 p., in-4 o .
3* Lettres de M. Francois de Neufch4teau & M. l'abbd Drouas &
Loccasion des bruits rdpandus contre le seminaire de Tout, 56 pages
Catalogue Favier, n* 6812, 6813.
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reudre compte du ph6nomene. Le successeur de M. Holleville
fut M. Baille, un saint pretre, inais qui aurait manqu6 de talents.
D'oh l'importance prise par M. Brosquevieille au s6minaire de
Toul ou il 6tait en disponibilitd. II devint supdrieur. La crise
touloise va atteindre son point le plus elev6 avec M. Brocquevieille.
M. Brocquevieille etait orateur et thdologien. avait dejA
conduit des seminaristes et avait ttd associe au gouvernemnent
de plusieurs dioceses. A Toul semble monter I'esprit de la
R4volution qui avance. Plusieurs cures ecrivirent " Mgr Drouas
pour se plaindre du nouveau suiprieur. Ils trouvaient les jeunes
pr6tres animds d'autres sentiments que (eux qui les avaient
animnes au s6minaire. Mgr Drouas le fit remarquer A M. Brocquevieille. A partir de ce moment. les. faits et -,est.'sdu supi'rieur
sont interpr6tes ddfavorablement. Chatrian relive tous les on-dit
de concierge et autres. Une lettre de l'"v¾que h Saint-Lazare
provoqua une visite de M. Holleville. M. Brocquevieille fut ecartd,
mais il se ddfendit par ecrit. Chatrian et ceux qui se sont inspirds de lui jugent ces dcrits dcnues de portde rdelle : , Ces
pieces ont pu en imposer aux esprits superficiels ou pre•enus,
mais au fond ils n'attaquaientpas l'Utat veritable de la question:
les motifs du mncontentement de l'dCdque ; ils ne justifiaient
leur auteur que d'accusations raygues et sur lesquels on ne
s'Wtait jamais arrtdt serieusement ,.
Quelques remarques permettent peut-Rtre de se faire une
opinion dans la serdnite de l'histoire. Une impression nette se
degage du d6bat. II s'est eleve une cabale contre le superieur du
seminaire et des passions se sont rcvelees en jeu. D'oi viennentelles ? Les causes peuvent 4tre Nien inddpendantes de M. Brocquevieille et du siminaire de Toul. L'abb5 Marchal dit A propos des lettres de Francis de Neufchiteau a I'ahbb Drouas h
I'occasion des bruits rdpandus contre le seminaire de Toul : on
peut croire avec quelque iondement, malgr6 tout ce qu'a pu
ecrire l'auteur du pobme Les Vos.y/s. que ce jeune litterateur
ne fut pas itranger aux troubles du seminaire de Toul. Le
ddisme qu'il a professe dans la suite de sa iongue carriere, il
aura pu le propager parmi les siminaristes du college Saint.
Claude. dont it fut l'un des Ilves. et. de proche en proche. faire
pdnetrer au grand s6minaire sa prCcoce ircredulite. , II y eut
un epilogue frappant : M. Brocquexieille redevint supdrieur dans
la suite, du s6minaire de Toul.
Paragraphe deuxieme
La vie intime du siminaire de Toul
On a vu I'origine du selninaire de Toul et les conditions
gnd6rales de la vie au seminaire. II est temps de chercher a
decrire ce que fut sa vie intime. son esprit et son organisation.
, II y a ordinaircment dans cette maison un supdrieur. trois
regents, qualre pretres pour les missions et plusieurs autres
pour les besoins de la communaute. Ainsi s'exprime la Notice
de la Lorraine (189). Tel est le personnel qui s'occupait, de plus
ou moins pres. de la formation des futurs pretres. Leur ideal,
selon les paroles des <, Riglements du sdminairc de Toul , (190)
est lI'dducation des jeunes gens que l'on retire au s.minaire de

'189) Aug. Calmet. v. 1r. col. 622.
(190) a Riglemens . du seminaire de Toul. Toul 1738.
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Toul pour les former t la science, & la pidtd et aux fourtions
,ccti:sia.\tiqijus , (191). Axant d'etudier :e triple progranmme, il
est bon de connaitre :
1° L'ordre du jour au siminaire.
Cet <, ordre de I'emploi de la journde - commence par une
ritation de saint Augustin : i Ordo perducit ad Deum ,a 192)
L'ordre conduit a Dieu), et distingue l'ordre des jours ordinaires
et celui des dimanches et f-tes.
Pour les jours ordinaircs, voici ce qu'on lit:
Le matin. c A cinq heures, a son riveil, donner son cepur d
Dieu. faire le siyne de la Croix, dire quelque courte pri&re. s'habiller promptement. couvrir au moins son lit, puis faire a yenoux
les cinq actes ordinaires, sacoir : d'adoration, de contrition, de
remercieiment. d'offre de sa personne et de ses actions & Dieu
et demande des yrices necessaires pour bien passer la journ~e ;
enfin, se rendre en diligence au lieu destine pour I'oraison mentale, de sorte qu'on soit en Ntat de la commencer prdcisdment b Ia
drmie 193). ,
A ci;iq heures et demie. la m•ditation.
Un peu apres six heures, I'cr Angelus , et les litanies du noi
de J6sus. ensuite se retirer dans sa chambre, v ranger ce qu'il
faut et y lire h genoux un chapitre de 1'Ecriture-Sainte lI-4,.
A sept heures et un quart, la messe de la commuraut6. A
!aquelle assistent ponctuellenent tous ceux qui n'en ont pas encore oui quelqu'autre, ou qui n'v doivent pas servir apres.
A la sortie de cette messe, dejeuner au rdfectoire, apres quoi
]'on retourne ea sa chambre soit pour y voir la lemon, soit pour
v faire une etude convenable.
A neuf heures, la leqon de thdologie ou de philosophie jusqu'a
dix heures et demie.
A dix heures et demie, repasser la legon que 1'e.n vient d'expliquer ou faire quelque bonne lecture.
A onze heures, l'examen particulier et ensuite le diner,
apres lequel on va & 1'pglise.
L'apr.s-diner. Au sortir de 1'ghlse, la recreation au lieu
qu'on aura d6sign6 et non ailleurs.
A midi trois-quarts. la lecture du Nouveau Testament en
commun, le chant, et s'il y a plusieurs bandes auxquelles 0.n
euseigne, aller a celle oh l'on a Wt mis et s'y comporter modestement et avec respect Jes uns envers les autres. Le samedi, ,n
exerce les cerdmonies au lieu du chant.
A une heure et demie, les ordres sacr6s et les bn6dficiers se
readent ponctuellement h l'eglise pou- reciter Vepres en commun.
Apres VWpres, 6tant retourn6s modestement dans leurs chambres, ou ils font au moins un bon quart d'heure de lecture spirituelle, qu'ils commencent par un chapitre de l'Imitation de Notr'Seigneur, et puis l'dtude.
A trois heures et demie, la conference de theologie ou dcphilosophie jusqu'h cinq.
(191) Dans
r1'averlissement * paragraphe liminaire.
(192) Lib. I de Ordines.
(193) 11 peut Utre int6ressant de comparer notre Rbglement avec
celui de Metz, cf. infra.
(194) On retrouve beaucoup de coutumes precieusement garddes
dans le coutunier des Pretres de la Mission.
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A cinq heures, tous ceux qui sout obliges au breCiaire vont
dire natines en commun, les autres -tudient : et si par quelque
rencontre ils n'ont pas encore pu I'apr-s-diner trouver du temps
pour faire la lecture spirituelle, ils en prennent un peu de
celui-ci.
A six heures et denie, le petit examen : ensuite le souper.
et puis 1' a Anyelus -, N l'eglise.
A huit heures un quart, la priere du soir.
A neuf heures ou plut6t un peu devant, le coucher pretdcd et
accompagnd des actes ordinaires et c.nvenables en ce temps-!l.
tel que sont d'offrir a Dieu le repos qu'on va prendre, lui demander la grace de nous preserver de tout accident et enfin de
nous r6signer entre ses mains.
On eteint exactement la chandelle a l'heure sonnante, si on
ne l'a pas fait plus tlt, en sorte qu'il n'y en ait plus d'alium6e a
la visite qu'on ferait des chanbres.
Pour les fetes et dimanches, le programme change legerement.
Le matin. A six heures, la conference spirituelle. Apres la
conference, les confessions dans les lieux destines A cela.
A huit heures et demie, on sonue le premier coup de la
grande messe, et alors tous font lecture d'un chapitre du Nouveau
Testament.
A huit heures trois-quarts, on tinte pour appeler les officiers. qui se rendent promptement a la chapelle, afin de s'y prdparer.
A neuf heures le dernier coup de la grand-messe, lequel
sonnant on prend le surplis et on s'assemble dans la grande
sacristie pour aller ensuite a l'eglise, les simples clercs marchant
les premiers, puis les sous-diacres, les diacres et enfin les pretres, ,tous se rangeant i proportion dans ce mimie ordre au
chceur (195).
A la sortie de la messe, retourner au mrune lieu o. l'on s'
serait assemble auparavant pour y recevoir les avis qu'on aurait
a donner touchant !'office.
AprBs la grand-messe, l'exercice de la pr6dication.
L'aprýs-dinee. A midi trois-quarts, retourner dans sa
chambre.
A une heure. I'exercice des sacrements ou du catechisme
dans la salle commune.
A deux heures, Vpres.
A quatre heures, la conference de I'Ecriture-Sainte.
Le reste de la journee s'eniploie 4 1'ordinaire. excepte quil
en faut m6nager que!que chose pour la lecture spirituelle.
Les jours de jeines, tous les exercices depuis la classe sont
reculds d'une demi-heure.
Pour les jours de congd, on avertit de ce que I'on doit faire
selon les saisons.,,
Tel est le rgglement de 'horaire de la journee a Toul. Get
arrangement, minutieusement ordonne, a un but. Nous I'apprenons
l1'Avertissement , qui ouvre inotre opuscule. II est. dit :
dans
" II faut commencer par regler les exercices de cette nombreuse
jeunesse et lui prescrire une naniere de vivre uniforme. Ce bel
(195) On fait !e contraire aujourd'hui, semble-t-il. dans l'ordre de
la preseance (op. cit., p. 3).
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ordre anmorlit les passions inquietes at nnemies de la cotlrainte.
L'agrdable varietd des exercices prdcient l'ennui et leur continuitd empeche l'inaction. Au reste, ces exercices ne soul ni des
amusements d'enfants, ni un joug qu l'Von fasse porter uniqueient pour exercer la patience. Tout sert ici & cultirer l'csprit,
le cweur et 'cexterieur d'un ordinand. n

2*"

Cultiver l'esprit a ou la formation & la science au s.minaire de Toul.
« Le sdminaire est institud pour former les ecclesiastiques
t la science... C'cst pour cela qu'on y enseigne la theologic et la
philosophie. , On vient de voih qu'j y a deux classes par jour.
chacune d'une heure et demie : le matin de neuf heuresa dix
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heures et demie ; le soir de trois heares et denie a cinq heured.
Avant la classe, les seminaristes ont ti etudier la legon ; apres la
classe t la repasser. Le Reglement ninsiste pas outre mesure
sur la formation intellectuelle, mais on a vu quelles iddes pedagogiques ont guidd Mgr B6gon et M. Abgral.
Le Reglement de Toul contient *t la fin (196) un u catalogu,
des livres qui peuvent composer la bibliotheque d'un curd ,.
L'
Avertisseinent a note que c des I~ s6minaire, on doit commencer A se fournir ces livres ). La liste n'est pas limitative :
« On se contente de designer ici un petit nombre de ces lires196) Pages i50 4 i53.
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qui sent, et d'un prir nmodique, et d'un u.-sc plus elendu, et
d'une erudition plus utile. . (197)
Concernant la theologie, le droit, I'histoire, on signale :
- Delectus Actorum Ecclesiae unirersalis,A Lyon. 2 vol. infol.
- Van Espen, Jus Canonicum uni•crsutm.
- Notitia Conciliorum. par Cabassut.
- Le Concile de Trente el le Catlchisme compos6 par son
ordre.
- Le catechisme, les statuts du diocese.
- La Discipline du Pbre Thomassin. Tons ses opuscules
sont utiles. savoir ses trailts des jefines. des fites. de l'office
divin, de 'usure, etc...
- La Somme, de saint Thomas.
- Silvius, en six volumes in-f)l.
- La Morale, du Plire Alexandre. et. si I'on reut. ses
- Dissertations sur I'histoire erclesiastique. de la derniere
edition. En huit volumes in-fol.
- Le Dictionnairede Pontas. de la derniere edition.
- Les Ouvrayes de controcerse, de Bellarmiin.
- La ThEologie, de Tourndly, et de son Continuateur.
- La Morale, du Pere Antoine.
- La Morale de Grenoble. en latin.
- Les Con[frences de Paris.
ielles d'Angers, de Lugon, de
Pdrigueux. de La Rochelle. d'Agde. d., Sens. de I.angres ; en g6neral, ii y a peu de conferences of i! n'y ait beaucoup de bon.
L' a Avertissement , ajoutait z !ia recomni3adation du catalogue mis sur pied : < Aud reste. quelque approbation qu'aient
les auteurs qu'on indiquc. on ne prtend pas. en les indiquant,
se faire garant de tous teurs sentiments. n
On recommandait aILa thWoloyic de Tourndly et de son continuateur , qui n'est autre que Collet !198). Parmi les livres que
devait apporter au seminaire les candidats aux ordres, le meme
auteur est cite : a Les thEoloyiens aw,'iot de plus I'auteur qu'on
y enseigne ,, done Tournely-Collet.
On trouve encore quelques informations dans les a Avis plus
particuliers aux curds et aux pr'4trts qui ont charge d'dmes
dans les paroisses de la campaqgei (1!)99. Eni premier lieu cette
constatation : a It est trPs difficile qu'un prctre se sanctifie
dans les emplois qui l'obligent d rdsider d la campargne. s'il n'aime
la priere, la retraite et l'dtude. L.tude !ui permettra de hien
preparer son prone et de bien confesser. Sur ce dernier point,
on lit : , 11 pourra consulter la prtiwl'que du sacrement de penitence, imprime pour le dioees de Verdun. Ce liere aplanira beau,roupde difficult&s que la petitesse 'If .e volume tie permet pas
de rapporter.,
;197) Fin de 1' avertissement
v
.
.198) Institutiones theologicne quas e fusioribus suis editis et
ineditis ad usum Seminariorum, contraxit Petrus C... Theologice Tournelidnae continuator. Paris. Garnier 1711 et ann. suiv. 5 vol. in-12.
Institutiones Theologicae quas e Tournelianiis praelectionibus, ad
usum Seminarorium contra.it Petrus Collet presbyt. Cong. Missionis
sacrae Theol. doctor et professor. Paris. Garnier 1749, 2 vol. in-12 (voir
Rosset : Notices bib:iogr.).
(199) P. 417 & 443.
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3° L'Ltude de la Sainte Bible.
Elle est l'objet d'un soin particulier. II ktait de rlgle d'abord
de lire chaque jour un chapitre du Nouveau Testament a ;:enoux.
a La RiWgle de vie pour un bon pretre n insreie dans notre lRgleiient prevoyait dans le programme annuel de , lire tous les ans
I'Ecriture-Sainte entiere, et, s'il se peut, le Nouveau Testament
deux fois n ,200). Les a Avis particuliers aux cures de la campagne , disaient de m6me : t I'Ecriture Sainte, et surtout le
Noulveazu Testament, est appeld par les Saints Peres le lire des
Pretres - ; un cure de campagne doit en faire toutes ses chastes
delices 201). Au seminaire, on cherchait & inculquer le Ianme
culte de la Bible. Plus que tout autre sujet, celui-ci occupe de
longues pages du Reglement.
On cherche d'abord h convaincre de l'importance du sujet :
, Un eccl6siastique ne saurait trop tdt prendre goit a I'Ecriture ;
elle est, dit saint Paul. utile pour instruire,pour reprendre, pour
corriyer, pour enseigner d bien vivre. Par elle. I'hommne de Dieu
devient parfait et bien dispos6 d toutes sortes de bonnes <ru,res'..
Un ensemble de realisations et d'exercices cherchaient i
faire passer dans la pratique cette science de I'Ecriture.
, Un ordre chronologique des principaux jvdnements de
l'Ancien Testament (202) pr6sentait I'histoire de I'Ancien Testament par 6poques (il y avait douze 6poques dans l'histoire
sainte) et par ann6es : depuis I'an un de la creation du monde
jusqu' Il'avenement du Christ. La libertO accordee par Cyrus.
par exemple, porte le chiffre de 3.468. II fallait savoir ce talleau
par tranches separees au moment des ordinations : a Tous apprendront avant chaque ordre une partie de i'histoire de l'Ancien
Testament selon la distribution qui en sera faite dans un nm'moire que l'on joint d ces reglements , (203). Au tableau chronologique e6ait ajout6 un systeme de r6ferences renvovant a au
texte de la Bible, en indiquant exactement le verset oi ccnL-mence la narration, et celui oh elle finit ,. Ce que I'on voulait
obtenir par cette disposition sp6ciale. c'ktait une connaissance
du livre meme de la Bible. L'introduction du Reglement le dit
en termes expr6s : a On a des histoires suivies de l'Ancien Testament oi ces devnenents sont narris avec plus d'etendue et
d'un style fleuri ; on ne blame par ces livres, is sont utiles au
peuple; mais des ecclsiastiques doivent remonter d la source :
l'eau y est plus pure.,,
La Bible, bien entendu, figurait parmi les effets a apporter
au siminaire. On demandait une a Bible latine, un Nouveau Testament s6par6 a (204).
Une gymnastique autrement compliqu6e s'imposait encore
aux s6minaristes : a On trouve dans le RMglement une liste de
contradictions apparentes et de plusieurs passages difficiles di
Nouveau Testament. , On compte soixante-et-onze passages difficiles du mrme Nouveau Testament (205). On ne disait pas, dvidemment, que lI s'arr6taient contradictions apparentes et diffi(200) P. 397
416 ; cf. p. 414.
(201) P. 417
202) P. 27 & 45.
(203) P. 10.

(204) P. 9.
(205) P. 45 & 58 - les contradictions apparentes , et p. 59
Sles passages difficiles a du Nouveau Testament.

66P
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cultes. On avait dispose ainsi cent quarante-deux thlies a exercices. Le but est formulE clairernent : a On ceut par 1d riveiller

la curiositd et essayer la force d'esprit et de jtif•eient des ordinands. Chargds deux on trois de Ira'aillersur Its passages diffiriles avec le secours des plus sacants interlprte's qn'In leur met
en main ; piquds d'une louable emulation. idsfint des efforts et,
quelquefois, des decourertes qui surprennunt agrdablement :
tons profitent de deux ou trois par la lecture et la critique que
I'on en fait, et pour le resultat qu'on a soin de faire ecrire. ,
I.a inmme methode devait Etre appliquu;p h I'Ancien Testament.
Le dimanche, a quatre heures, ii y avait ce qu'on appelait
Ila confdrence de l'Ecriture Sainte n, c'est-a-dire la classe
d'Ecriture Sainte.
Si nous jetons un regard sur le catalogue des livres qui
peuvent composer la bibliotheque d'un curd, nous reinarquerons
que.c'est I'Ecriture Sainte qui, de loin, tient la premiere place.
Le curd aura :
- La Bible en francais et en latin.
- La concordance de la Bible.
- L'introduction a l'Ecriture Sainte. par le Pere Lamy.
in-4', avee figures.
- Un commentaire sur toute I'Ecriture. Menochius. Mariana. Emmanuel Sa. Titin. le Pdre de Carrierp et Duhamel sont
estimds.
- On doit avoir quelque chose de plus 6tendu sur les psaumes. sur les Proohdtes et sur le Nouveau Testament.
- Sur les psaumes. Ferrand. Genebrard. Lorins et de Muis.
- Sur les Prophltes, Forerius. Maldonat. Gaspard Sanctius,
Ribera.
- Sur les Erangiles. Luc de Bruges. Jansenius de Gand.
Maldonat.
- Sur saint Paul. Estius. le Pi-re de Pequi-ni : en latin , a
Piconio ,,capucin. auteur fort estinim.
Sur les Actes. Lorin.
- Sur rApocalypse, M. Bossuet.
- Sur presque toute la Bible. Corneille de la Pierre.
- Sur le Nouveau Testament, les Analyses du Pere Mauduit,
avec un neuvidme vohume sur I'Apocalypse.
Plus loin, on cite encore , 'UnCommentaire sur saint Paul ,.
de Thomas d'Aquin.
II est de mode. aujourd'hui. de dire aue jusqu'au xx' siecle,
I'Ecriture n'dtait pas connue. Si I'on entend par li qu'une mdthode
plus scientifique a dtd Mlaborde et appliquee. on a raison. Mais
l'dtude du texte et la lecture de la Bible dans un sens religieux
4tait trds a I'honneur. Sous peine de se tromper. il faut nuancer.
4° La formation de la pidtd.
Le Rýglement trouve dans la formation de saints prtres le
but principal du sdminaire, ce i quai tendent les exercices de
piedt et les details du Reglement. (,Mais on tiche principalement
de leur faire apprendre par la pratique la science des saints,
e'est-a-dire les vertus ecclesiastiques.; particulidrementl'humilitd, la mortification. le zi'le du salut des amies et la vraie ddcotion. C'est d quoi tendent les mdditations, les confdrences de
pidtd, les exhortations, les retraites spirituelles, la lecture des
livres de ddvotion et d'autres exercices semnblables qu'on y fait :
mais surtout le bon exemple qu'on se donne les uns aux autres.,
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Les principaux traits de eel ideal sacerdotal et chrdticn mdritent d'etre soulignds.
L'humilitd sera deja n*cessaire au seminariste, s'il veut posseder les a principales dispositions requises en ceux qui ddsirenl
dtre admis au seminaire ,, car il leur faut : a Une bonne colonti
et une forte rdsolution de s'avancer dans la vertu et dans la
science necessaire a leur etat ; une entibre soumission au ,upirieur et aux autres qui sont charges de les enseigner ou de les
corriger ; un grand courage et une ferme confiance en Dieu pour
surnmoner les difficultds qu'ils pourront trouver ; surtout au
commencetent
(206).
2
Bien d'autres points du Reglement supposent la inrmne \ertu. Notre opuscule est riche d'exemples di\ers:
, lls consulteront le supdrieur du seminaire sur les choses les
plus importantes, comme quand it s'agit d'accepter, de permuter
ou de resigner un bendfice ; de s'engager dans un emploi. Its
fcront de meme en d'autres semblables occasions... Its n'achiteront quoique ce soit les uns des autres et ne se prdteront point
d'arjent sans l'acis du supdrieur (207). Pour imiter I'huiuilit6
ae Notre-Seigneur en ce qu'il disait qu'il n'etait pas venu au
monde pour etre servi. mais pour servir. ils serviront i table
chacun sa semaine selon l'ordre qui aura dt donn6. tachant de
faire cette action avec respect et modestie, comme aussi dans
I'esprit de charitO. se representant qu'on rend service A JesusChrist en la personne des eccl4siastiques qui tiennent sa place
sur la terre , (208).
Di-s le debut du seminaire, la mortification peut s'offrir A
eux : , Si d'abord its troucent quelque chose qui repugne ~ leur
nature ou ta lurs inclinations particulibres, ils se vaincront cit
cela pour I'amour de Notre-Seingeur Jdsus-Christ, qui assure
qu'on doit se faire violence pour entrer dans le royaume des
cieux , (209). a Ils se reduiront au mtdecin. au chiruryien. au.r
blanchisseurs et aux autres personnes semblables qui ont coutuime de servir dans cette maison, o'n qui y sont connues, d moirt
que le supdrieur ne permette le conlraire... Pour honorer en
,quelque facon la Passion de Notre-Seigneur, its lui offriront la
petite abstinence qu'ils feront le cendredi, se contentant dans la
refection du soir d'un seul mets qui sera de ltgumes , (210.
, Dans la rue des humiliations que Notre-Seigneur a prat;qu',.
ne didaiynant pas de faire les offices les plus bas dans la ma'sgn oil ii etait arec la Sainte Vierge pt saint Joseph, chacun fera
son lit tous les jours au matin, et balaierala chambre au moi,'
deux fois la semaine, ayant soin de la tenir propre et bien ra'yde , (211).
Au lendemain de leur ordination. les futurs pretres auronl
I'occasion d'exercer leur Ztle. " Des qu'ils seront hors du sdminoire, its se retireront d leurs bendfices, s'ils en ont, qui dcmandent residence, ou ils pourront s'offrir & Monseigneur, or
bien en son absence. a messieurs les grands vicaires pour tel
emploi qu'ils jugeront leur ,*tre conwenable ' :2i2). o La RMgle de
vie pour un bon Prdtre )n et les , Avis aux cures de la campa'206)
'207)
'208)
f209)
(210)
'211)
.212)

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

4 et 5.
9.
12-13.
5.
11.
13-14.
20.
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Yne

. soul plus explicites sur ce chlapitre : , Ainsi anime d'un
zele apostolique et d'une piedt tendre, solide et lumineuse, il
doit travailler a dtablir le royaume de Jesus-Christ dans les
cteurs et d detruirc celui du pechý dats les ni:es , '213). , II
loit instruire, aninmer, conseiller et reprendre. mais surlout edifier par son exemple ; pour cela umme it doit driter Ie luxe et les
d(penses superflues , (214). Mais c'est toutt la formation apostolique qu'il faudrait mentionner ici. On en dira un mot plus
loin.
L'aliment de la vraie derotion, cp sent les exercices de
pi6te : I'oraison mentale. la \isite au Saint-Sacrci'int. la Alesse,
la confession et la communion. I'oftice divin, les counfrences spirituelles, la lecture spirituelle, etc...
« Comme l'oraison. ct particuli'rcentlt la mentlaec. est uit
excellent moyen pour obtenir de Dii'u Ies yirii'-rs ics'fssaircs,
chacun y a recours dans ses besoins, outre In m;iditation qu'il
fera tons les jours areC la communauit.,
1 Ils feront une profession toute particulirre d'honorer le

Trds Saint-Sacrement de l'autel, tImeiynant la rtenration proforde et le souverain respect qu'ils out pour cet auguste mystere,
par leur modestie et leur d.cotion non seulement en assistant
au service divin, mais encore durant tout le temps qu'ils se
Irouveront en sa presence.
c Its auront soin d'entendre touts res jours la messe. et autant
qu'il se pourra celle de la comumituute. se ressoucenant d'offir
d Dieu conjointement acec le prrtre le sacrifice de notre Rddemption pour toutes les fins pour lesquelles il a 06t6 institue et,
en particulier, pour lavancement du siiinaire dans la v:ritable
devotion et dans la saintetd.
a Ils se confesseront une fois la semaine If'un des confesscurs de la maison et communieront selon I'acis du directeur.
a Ils assisteront soigneusement t l'office divin, qu'on dit cn
commura et s'y tenant dans une grande modestie pour ce quti
regarde la composition du corps et la recollection de ia rue, tant
aux heures qu'on ne fait que reciter qu'au.r offices .olctnnels et
Cux grand-messes ; ceux ndaninoins qui ne sont pas obligis Ct

brdviaire n'y assisteront que selon qu'on Icur dira en temps et
lieu, ou suivant ce qui est mazrqud dans I'lodre de ln jourivce.
,, Its se rendent fidelement aux conferences et aux aulres
exercices qui se feront au seminaire et ils n'en sorliront que dans
la necessitd et avec permission. Its en uscront de min,:i po!ur les
lerons, les repetitions, les cre,,monies ctt l< plaint- 'hait ; et, e-

tout cas. ils tdcheront de s'ddifier les uns les autres par JIur
silence, I'attention, la modestie et la sountiission,

c•rilant

syr*/"l,.

I'esprit de contestation n (215).
Pour acquerir plus efficacement ces xertus chritir•tne
sacerdotales d'autres movens

de progres

s'ajouter A la fidelite au Riglenment et aux
est qui servent de contrile. On dira un
En premier lieu, il faut plarer la
, Dans le saint dtsir et la sainte ardeur

siiritut•ls

et

\vitnlntiL

exercices de pi;t6. ! en
mnot de ccux-t etncore.
direction s;,'ri.ile :

/qu'nIchacun diot aroir
;I.:, i rnt if f:,.
de s'avancer en esprit et de s'unir parfaitdccýr
a;;.ro! uit;; fvis
quisition des vertus solides. tous auroat s.wn,

1213) P. 404.
;214) Ibidem.
(215) P. 5-8.
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le mois de voir leur Directeur hors de la confession pour traiter
a•ec lui de ce qui concerne leur avancement, lui declarant :
1* Ce qui reyarde lears devoirs encers Dieu, comme Ic succis de leurs exercices spirituels, la purelt de leurs intentions,
I'usaqe de la presence de Dieu et autres pratiques semblables.
2* De quelle maniere its se comportent dans la conversation
arec le prochain et dans les autres actions exctrieures.
3" Ce qui regarde leur personne et leur intdrieur conmne les
petites peines d'esprit, les tentations, les mnucaises habitudes
et la r;puynance qu'ils auraient au bien, acec les sources d'oi
eltes proviennent et de quels moyens de mortifications is se
sercent en leur particulier pour s'en corriger, le tout avec humilit. cradeur et simplicitd , (216).
L'examen particulier est un autre moyen de contr6le. Deux
fois par jour (onze heures et six heures et demie). les seminaristes ont A se livrer a cet exercice qui n'est pas bien long.
On ne saurait descendre dans le detail du r6glement du seninaire : le silence, la vie de charite en paroles, les chambres. etc... On n'aura qu'a lire, si on le desire, ce petit livre ,217).
Notons seulement la lecture spirituelle sur laquelle l'ordre de
'1
emploi de la journee avait beaucoup insist6. Toute une serie
de lectures sacerdotales est recommand6e dans 1'ouvrage. L'Ititation figure parmi les livres a apporter au seminaire. Un regard
nouveau sur la c(bibliothbque du cur6 de campagne a permet
de deviner quelque peu le genre de mentalitd spirituelle encouragee au siminaire de Toul. Etaient recommandds <,les sermons
et les opuscules de saint Chrysostome en franCais, les lettres de
saint Augustin, les Ascttiques et les sermons de saint Basi!e,
les lettres de saint Jedrme, le pastoral de saint Gregoire :insdrd
dans le Riglement : p. 248-353) et ses morales sur Job. le livre
de la considdration de saint Bernard. o Voilk pour le tr6sor pratristique qu'on lisait dans une traduction, semble-t-il. La spiritualite plus moderne comportait : <,Les vies des saints, les wuvres
de Grenade et de Rodriguez, les mdditations de Beuvelet, les miditations par un curt de Lyon (5 vol. in-12) par M. Lambert, les
examens particuliers par M. Tronson. les trois decoirs d'un bo)
pretre, les lectures spirituelles du Pore Antoine, les oucrares
div cardinal Bona. les actes des martyrs recueillis par Dom
Thierry Ruinart. les mwure des Isradlites, les moeurs des ch.r'tiens, par M. Fleury et. si l'on vent, son Histoire ecclsiastique.
L'allure gdnarale de cette litterature spirituelle est d'etre
plut6t pratique que speculative. M1me I'histoir. de l'Eglise est
source d'inspirations pieuses.
5" La prdparationaux ordres et la formation pastorale.
II a 6td fait allusion aux examens subis par les ordinandt
avant la reception des ordres sacrds et des retraites prdalables
exigdes. On leur apprenait les cer6monies et le chant au cours
des mois passes au s6minaire. La preparation pastorale mdrite
une plus longue attention.
Avant toute autre chose, on vise A leur ensigner la pratique
des sacrements et de la catdchise pastorale. Le dimanche a une
(216) P. 8.
(217) Les rBglements proprement
page 26.
(218) Avertissement.

dits vont de la page 3 & 'a
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heure se fait (a l'exercice des sacrements et du ratvc/hisme ,. I.e
mnme jour se fait la classe de la predi.ction. Notre Directoire
on signale I'importaice : (Comine nos d:i'es .sont destin, s presque tous a la conduite des paroisses, l'un des plus imporlants
deroirs sera d'annoncer la irole de Dicu et de parler en publi,.
La rhdtorique enseiyne a le faire avec gr4'rc. On l'apprev'd assev:
mal dans les collges : on a cru y devoir suIpplher par un mn'moire sur la manirre de composer un sermon et de le prononcer ) (218). Chaque fois que les sdmiinaristes se pr&sentent au
s6minaire pour recevoir un nouvel ordre, its doivent avoir un
sermon pret A& tre prononci
1219).
La trame de ce petit traitM d'vloqucnce sacree est r6sumde
en ces lignes : , Pour faire un sermon. ii faut :
i Choisir un dessein un sujetl qui sera clair, simple, solide, grave, int6ressant. proportiuin) au ;'aract're et a la port"i'de I'auditeur :
2° Trouver des pensecs et des raisonnements pour remplir
ce dessein. Comme dispositions prrlimiinairs. ii faut au prIdicateur a la vie sainte et exemplaire et la priire humble et fervente,. Alors commence le travail de I'invention qui portera sur
des pensdes, des raisonnements ct des sentiments qui sont proprements les mat6riaux qui doi\ent entrer dans la composition
du discours :
3° Ranger ces pensees et :'es raisonnements dans un bel
ordre : cest la i disposition , axec l'exacte mesure du texte, de
I'ordre, de la division, de la confirmation (il faut convaincre),
de la refutation, enfin de la peroraison ;
4* Le tout doit ~tre exprime en un style convenable au
sujet: c'est , I'&locution , dit I'auteur : ,, ne elocution \icieuse
et fade ddshonore la vBrite qui mnrite de paraitre avec quelques
ornements. ou du moins qu on ne I'habille pas avec des hailIons. a Le xvmi siecle fait ddvier legerementt a la petite methode , ;
5° II reste i a charger la mimoire du discours et le prononcer avec la voix et le geste convenable 220).
Nous avong des precisions autres sur la formation pastorale
dans la a RBgle de Vie , et les a Avis ,. t Ce RlIelemrnt et ces
Avis sont l'ouvrage d'un saint pretre qui a longtemps Mdifid
Paris , (22t). II suffira de quelques extraits. a Les. jours de dimanche et de fetes, un cure doit avoir soin d'attirer ses paroissiens a l'eglise par un service fait avec dicence et avec pidtd,
par des lectures et des instructions familiires. Quand il aura
trouv6 le secret de bien faire sanctifier les fetes et les dimanches.
il ne lui serapas difficile dedrons.yrr,r Irs pple.es dans l'innocence.
qui se perd souvent en ces saints jours par la friquentation des
cabarets, des jeux. des danses et autres dirertissements criminels
et dc la cessation du travail, qui
qui sont la suite de l'oisivete
n'est ordonnd par l'Eglise que pour donner plus lieu au peuple
d'assisterau service divin et de raquer at.r bonnes euvres ,, 222).
a Avant que d'aller d la conference, on peut dresser un petit
memoire des difficultis qu'on a trouvees dans sa paroisse depuis
la derniere fois qu'on y a assistM, soit par rapport au gouverne;219)
(220)
(221)
;222)

P. 18.
P. 69-110.
Avertissement.
P. 410.
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iu.nlt exterieur, soit par rapport 4 la cotnduite des ames. '/in de
profiter des lumieres et des acis de ses confreres a '223;.Iautres obligations s'imposent corme de relire le Rituel, it-s ordoniiances des cas rhserves... ( Dresser un ýtat de tout's les
families en .articulier,marquant 'en detail le norm dts e'n[ants,
et s'ils ont i;t confesses, communiss, confirmss, etc... Mais ii faut
que le memoire qu'on en dresse soit secret. " Les (, Avis , inliquent quels rapports axoir a\ec lee seigneurs et autres principaux de la paroisse et avec les paysans : a II ne faut paz se
familiariserarec les paysans, mais il ne faut pas aussi les muprixer, ni se metire sur le pied de ne leur parler janumis : it
faut yarder un milieu et ne point laisser chaplper d'occrasion de
1,ar t1rmoiy•nr quon a p.our cur un cu'ur de pere a '224 . 1! est
dalger'ux de se miler aux affaires de la communautl. II faut
-,iller a , tmcoigner une affection partieuliere a M. le rivaire,
au chapelain et au maitre d'ecole, parce que c'est d'eux que les
Paroissiens s'informeront du mirite de leur Pasteur. It pourra

s'informer

aupres d'eux de la conduite des paroissiens. It

est

prudent de ,ne pas u innocer, riformer tout de suite et prchler
d'abord les e;ritcs terribles ,. On dira qu'on ne chanyera rien ;
on priera les Paroissiens de C'avertir charitablement, s'il rnait
A le faire par oubli , (225).
C(s avis sont excessivement pratiques, pleins de sens et de
psychologie. On est mn-me passablement 6tonnd d'y trouxer les
principes des methodes d'apostolat conteniporain : valorisation
du dimanche par I'attrait et la beaut4 des offices, par la cat6ctlse
pastorale adaptee ; soin parfait du a status animarum n avee
'-nquete a 1'occasion apostolat qui tienne comnpte des structures
sociales et de la psychologie du monde rural peu port' au cha;igernent ; charit6 sacerdotale et meme travail en equipe. II ny
a qu'un point qui semble quelque peu en discordance axec une
certaine tendance pr6sente : la discretion prudente au lieu du
-ontact trop familier.

f;" Formation humaine et exterieure.
II est des qualit6s nature!les ou des conventions sociales
qu'un prutre ne dolt pas negliger. Le RBglement ne l'oublie pas :
, Its liront avec soin les rýgles de la civilit6 et de la biensan'-ce
que I'on fera imprimner avec ces reglements et tdcheront de s'en
rendre par l'excrcice la pratique comme naturelle ) '226). 11
s'agit probablement de la petite brochure de M. de la Fosse :
4 Praecepliones ad citam inter homines ez decore eoque christiano instituendom , que nous avons trouvde h Metz.
Cheveux, tonsure, bonnet carrd et soutane, modestie des veux
concernent encore la tenue exterieure de 1'ecclsiastique. Un certain nombre de paragraphes leur sont consacres.
Conclusion.
Ainsi s'achieve 1'historique des premieres 6tapes du grand s'minaire de Tout et le tableau g6n6ral de sa vie intime. A Toul. : t
crt6 du grand s6minaire existait un petit s6minaire, comme (on
I'a devin6 par l'histoire du seminaire sous lMgr B6gon et comnm'
[223) P. 412.
'224) P. 418-419.
(225) P. 420-421.

(226) P. 15-16.
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on peut le constater par le plan du sfinitmairp. Comnme au stminaire royal de Sainte-A.nne de Metz, an 2-ralnd sijiniiaire 4tait
annexee une naison de mission dont le up,'rieur ,tait diff6rent
de celui de la maison des ordiniands ;au xxvr sible:. (n v trouvait aussi un seminaire interne de la (ongrcgatiuii. On n'a pas
i parler de tout cela pour le momennt. Quelques couclusions ddcoulent des lignes qui pr':cident. Eles seront indiqudes bribvement.
Le petit tableau de la \ie intimie du .sc;iiinaire te Toul nous
a montr6 un ideal sacerdotal qui nous met loin de la vision du
sacerdoce, telle qu'elle se dagageait des \isites canoniques de
1686 et suivantes et des registres de I'ofticialit, du xvi" siCerle.
Peu I peu eet ideal, grace aux senminaires, a passe dans la vie
reelle.
La formule des protres de la Mlission est fondamenetalement
la mCme dans les diffdrents it'niinaires. La comparaison du
Ityqlement de Toul aver celui du scminaire dl Metz lo prou\e
manifestement. A la base se trouvent les principes de saint Vincent de Paul qui 'isent avant tout do faire des saints pri~tres.
I.e fondateur de la Mission axait enseiigm qu'il n'y avait pas
d'emploi plus dssirable et plus indispensable 227). car les s6ininaires doivent donner de bons cures A I'Eilise '22s). (:eux qui
en sont charges ont pour mission princi.pate de former les siminaristes a la vie interieure (229). iemtpltyalnt pour cela prires.
semonces, exercices. bons exenples 23n':. Eux-imiines doi ent
Mtre pieux et int6rieurs :231). difiants d'eux-mnmimes et contiants
en Dieu (232), doux et humbles 233'. ferimes ,ans rudesse, doux
sans fadeur (234). Les seminaristes ne manqueront ;ias de science,
s'ils ont de la vertu, ni de !a xertu. s'ils s'adomment a 1'oraison (235). 11 faut leur enseigner fusage a faire de la science
qui doit s'exprimer en fruits et en \ertlu 1236).
Cette formule a 6t adaptee par les suptrieurs Rt directeurs
aux differents grands skminaire.s connin e I! mintr, em'Tnre !a
m6me comparaison. Une part du tiempiramnint dt Il'ait'lur se dimrais surtnot lin adaptationi
couvre dans le Rielenent imnprimn.
aux lieux avec ses circonstances concrtes.
Le R&glement de Toul devoile une nisei en conomun des richesses et des exptriences d'autres prrtres de la Mission. l)e It
ces petits traitcs concernant la politesse. la miethole d'oraison.
'art de faire un sermon, la " Rihgle de Vie , et les u Aris aux
curts de la campagne ,. la maniere d'etudier l'Ecriture
Sainte, etc... Le manuel de thdologie est 1'oeuvre d'un confrere.
Les principes de saint Vincent adaptes au semiuaire de Toul
et cette conjuration de tous A l'application des dkcrets de Trente
ont permis la reussite de Toul que les historiens de Lorraine se
sont plu a cel-brer.
:227)
228)
(229)
'230)
(231)
(232)
(233)
'234)
(235)
(236)

P. Coste : oeuvres de saint Vincent. t. III. 125, VI, 393.
VIII, 470.
Ibidem IV, 359
Ibidem IV, 597 ; VII, 593 : VIII. 3.
Ibidem IV. 596.
Ibidem IV, 597 ; VI. 61 ; VIII. 3.
Ibidem III, 471.
Ibidem VI, 385-388.
Ibidem IV, 597.
Ibidem VIII, 3.
Ibidem II, 188.
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Article 2
LES SE.MINAIIES DE M1TZ

l.ou\ie d'uducation sacerdotale a Metz conportera. au
xviin siiecle. une periode de difficultls. puis de prosperite. En
1764. les futurs pretres seront repartis en deux seminaires : les
pilosnophes. au s6minaire Sainte-Anne, les thdologiens en celui
de Saint-Simon.
Paragraphe premier
Le sminaire de ('haritd de Saint-Simon et le long conflit
e'ntre Myr Claude de Saint-Simon et les pretres de la Mission
du Seminaire Sainte-Anne
i" Occasion.

En l'annde 1730, M. le Due de Coislin, ev(que de Metz. axait
fait
elever et construire A ses frais, dans ie cimetiere de la
paroisse Saint-Simplice, un corps de logis pour i'habitation de
vingt pauvres jeunes gens qui se destinaient A I'btat ecclisiastique. d'un superieur et de professeurs seculiers. Jusqu'A sa mort.
qui arriva A Paris, le 28 novembre 1732, il a, de ses deniers,
pourvu A la nourriture et a l'entretien de ce a petit seminaire , 237). 11 n'eut pas le temps de lui procurer un dtablisserent stable par une dotation ; il lPgua & cet effet. par son
testament, une somme de 40.000 livres. La somme ne ful pas
livr6e imm6diatement par les hdritiers de Mgr de Coislin, n le
produit de 8.000 livres d'intirets non plus (238).
Mgr Claude de Saint-Simon succeda & Mgr de Goislin en
1733 (239). II reprit l'idde de son prddecesseur pour la raaliser
plus totalement I en 6crivit au roi. Les lettres patentes arriverent en novembre 1735. Elles expliquent dans une premiere
partie les raisons qui peuvent d6terminer le roi A r6pondre
favorablement au desir de l'de\que de Metz : elles retracent en
meme temps la situation religieuse du diocese de Metz, tant au
point de vue du recrutement de son clergd que de son dtat religieux et moral. Le roi de France met tous ses soins a d faire
fleurir dans ses Etats Ie culte de la religion catholique et traraille d maintenir la discipline de I'Etat ecclesiastique dans tous
les lieu~ de son royaume oii elle a souffert quetque reldchement,
en pourvoyant d cet effet aux moyens les plus convenables pour
donner a cette dglise des ministres propres & l'ddifier par la
pidtd de leurs mceurs et par leur science, ce qui ne se peut que
par I'6lablissement de maisons de charitd dans lesquelles l'on
recoit gratuitement et par charit.,de douze a treize ans, les
pauvres 4tudiants qui se destineront a l'ctat ecclsiastique et qui
sont hors d'etat de payer pension. )
AprBs ce motif plus g6dnral, les lettres royales en arriveni
A la situation du diocese de Metz. Ce diocese o est un de ceux du
royaume qui a le plus besoin d'un etablissement de cette nature,
tant parce qu'il a dtd fort ndgligd pendant plus d'un sidcle a
cause de la non residence des dteques prddecesseurs aux deux
(237) Annales de Baltus (1724-1756), p. 166. Dans - Publication,
de L'Acaddmie de Metz -, abbO E. Paulus. Metz, 1904.
(238) Arch. Mos.

G. 1021, i*.

(239) Cf. Ordo du diocese de Meta.
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derniers, que parce que les troupes qui se troucenct sur cettc
frontiire y portent un esprit de licence et dc dtr'glcment dans
les mwears dont les eccltsiastiques ont quelqucfuis de la pcine a
se preserver entiereient. Or, pour preienir le reldehement, il
faut de bons pretres, mais ii n'y a pour ce diocese qu'un seui
sieminaire qui ne peut contenir qu'un petit nombre d'ecclesiastiques et qui n'y peurnt demeurer assez lonytemnps pour prcndre
I'esprit de leur diat. , D'ailleurs , la paucretd de la plus jrande
partie de la populotion les cmpeche de poucoir fournir les se.ours necessaires A leIrs enfants pour leur faire faire des etudes,
payer leurs pensions au sitinaire
r,. II en resulte que I'6vxque
se voit oblig' d'appeler des dioceses voisins des sujets pour a dessercir les paroisses ,. On doit se servir d&s lors de prctres , qui
out ete ordonnis sans acoir fait de sdminairc et done peu propres aux fonetions de leur ministire ,. Un motif politique peut

intervenir 6galemient : t II parait peu eoncenable au servicr du
Roi que des itrangers occupent des places qui decraient elre
remplies par ses sujeft. , ILes lettres patentes du roi confirmbrent done l'etablissement commnence.
2° Le projet de Myr Claude de Saint-Simon.
L'tablissement de AMgr de Coislin dans le nouveau projet,
devait Utre augmenite , jusqu'au nombre de cent jeunes yens qui
suffiraient 4 peine taut pour remplir les places du diocese que
pour desservir ies cures, appelets vulgairenmet, de la Sarre,dans
lesquelles Louis XIV avait cru de sa pidtd d'entretenir la religion
catholique et dont il s'est reudu proteeleur en consequence du
traite de Ryswick. o Le roi confirmait le dessein de l'evtque de
Metz en permettant (c ) perp4tuite une maison de charite dans
le diocese de Metz sous le titre de petit simninaire, pour y clever,
nourrir et instruire gratuitement, par chariti, cent jeunes etudiants pau'res et les q disposer a l'dtat ecclsiastique et (aussi)
pour y rececoir les pauvres ercldsiastiques, qui, faute d'emploi,
n'auraientaucune autre retraite. ,
3*. Les conditions de fa juridiction episcopale.
Ce petit snminaire " serait soutnis e perijituitd e l'entiere
juridiction, visites et correction episcopale, sans qu'il puisse y
dtre aucunement deroged f'avenir, mime si la conduite en dtait
donnee & quelque conyrdyalion, corps ou cormrunautd. n Si cette

derniire hypoth4se se realisait. ces societLs ne pourraient avoir

la direction du petit seminaire a qu'autant que les vedques de
Metz le croiront utile pour le plus grand avantage de la maison
et du diocese ,.
4.

Biens fonds et lieu 6 choisir.

Mgr de Saint-Simon obtient permission du roi par les m6ines lettres patentes a de pourvoir a la dotation du seminaire
par l'union d'un ou piusieurs benfices jusqu'ai concurrence de
douze mille livres de rente, toutes charges payees o. II pourra
recourir i u toutes autres roies conformes aux saints canons,
aux ordonnances el notanoment aux declarations de 1666 et
1698 n.

Si I'6tablissement de Mgr de Coislin ne pouvait Utre augment6, I'6vlque de -Metz pourrait choisir un autre endroit A sa
convenance dans la ville de Metz ou celle de Vie.
Le 21 du mois de novembre 1735, Mgr de Saint-Simon obtint
pareillement un arret du Conseil qui lui accordait la mnme fa-
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culte d'unir au petit siminaire un ou plusieurs bendfices jusqu'l
concurrence de 12.000 liires de revenu et I'autorisait par cons&quent a imposer annuellement sur tous les benefices du diocese
une somme de 6.000 !ihres dont la levee cesserait aussit6t les
uni(ns faites audit seniinaire. des chapitres de Saint-Thiebault et
de Notre-Darne-de-la-Ronde. Les revenus de ces chapitres seraient imputes au sduninaire jusqu'h la concurrence des 12.000
livres autorisees par lsclettres patentes. Le brevet du Roi portait : a Vu le defaut de bdnefices simples dont il n'y en a pres.que
point dans le diocese, il n'y a d'autre moyen de fournir la dotation
du petit siminaire que par la suppression des chapitres de
.'aint-Thidbault,de Notre-Dame-de-la-Ronde, dont les recenus
sont si modiques qu'il n'y a qu'un petit nombre de chanoines
qui ne peuvent celebrer I'office canonial avec la r6gularitW et la
duree conrenable, de faqon qu'on ne peut faire de meilleur usage
des revenus qui sont attachds d ces deux chapitres qu'en les
unissant au petit seminaire, aprcs avoir iteint et supprimd lesdits chapitres et prdbendes. (;17 sept 1738).
Le chapitre de Notre-Dame-de-la-Ronde ne fit pas de difficult6, et le decret d'union intervint le 13 octobre 1741. Le chapitre de Saint-Thiebault n'eut pas !a meme d6fdrence pour les
decisions 4piscopales. !1 se fit soutenir par l'assemblee des TroisOrdres de Metz. On trouva que ce nouveau seminaire n'avait
certainemnent pas l'utilit6 suppus6e a cause de trois dtablissements semrnables existant ddji dans le diocese :
- Le premier avait trente demi-pensions et a det fond6 par
la reine Anne d'Autrichr en la maison des Lazaristes ;
- I.e second etait de douze places gratuites pour de pauvres clercs. I1 'ut fond, au college des Peres Jesuites de Pont-;Mousson par le cardinal de Lorraine :
-- Le troisibme, de vingt places, a et6 fond6 a Metz, par
Mur de Coislin.
On dimontra 6galement que les intentions du roi, portees
par ses lettres patentes du mois de novembre 1735, avaient Rte
plus que remplies. puisque ce nouveau petit seminaire jouissait
deij de 13.500 livres de rente.
Mgr de Saint-Simon ne < s'arr6ta pas a cette r6sistance. II
fit construire pendant les anndes 1741 et suivantes, jusqu'cln
17i6. sur la nouvelle rue dite d'Asfeld. of rtgnaient les anciens
foss6s de la ville, pros de ia porte de Saint-ThiBbau!t. II fit
bloquer en plus les pensions de Sainte-Anne. Ce fut Z'origine d,
conflit de Mgr de Saint-Simon avec les pretres de la Mission nu
seminaire Sainte-Anne. Quelle etait 'idde derniere qui poussait
M.gr de Saint-Simon ? Fut-ce simplement de bloquer des pensions et d'assurer l'augmentation de son clerge par un nouveau
seminaire ou fut-ce :n.me de se debarrasser d'un s6minaire gSnant pour lui ? On ne sait.
5* Les demdles de Mgr de Saint-Simon avec les Lazaristes.
I. - Pendant I. gendralat de M. Couty (t 1746)
3Mgr de Saint-Simon ne consid6ra pas assez que ce seminaire de Sainte-Anne etait seminaire royal. Ceci ajout6 h bicd'autres hardiesses fu' cause de son echec final (240).

1240) On trouve sur cette affaire un :ong dossier de 28 pikces dorn
les dates s'cheionnent du mois d'avril 1738 d I'annee 1767. Arch. Jo.,.,
G. 995, 2.
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Mgr de Saint-Simon revendiquait trois ihoses :
- la cession au diocese des batiments de Sainte-Anne ;
- la remise des treize mille livres d'arrerages provenant du
legs de son prt•dcesseur ;
- enfin, la renonciation des Pr[tres de la Mission au titre
d'administrateurs perptuels de leur seininaire. tant au spirituel qu'au temporel.
Les dnmr14s vont durer indefinimen tet faire ressasser les
memes arguments.
i° La cession au dioctsc des bdtiments de Sainte-Anne.
Avant l'ouverture du debat proprement dit, quand M. Couty.
Superieur general de la Mission, eut connaissance des desseins
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de l'yveque de Metz, il envoya une note aux confreres de Metz
avril 1738) : S
Si Mgr l'e eque de Metz fait bdtir un sdminaire,
leur ecrit-il, et qu'ily reserve de quoi loger les pretres et les
freres de la Mission, dans le cas mame que lui ou ses successeurs
ne voulussent pas se servir d'eux ni pour la direction de leur
sdminaire, ni pour faire des missions dans leur diocese, il y a
lieu de croire que les missionnaires consentiront a laisser la
maison o& ils sont aujourd'hui. , Le Superieur gen6ral mniet
deux hypotheses ; il cherche A connaitre le vrai dessein de
1'dvdque. La note ajoutait ce trait concernant les propridt6s mutuelles : Les missionnaires resteront possesseurs de leur biblio-
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thI'que. de lc ur linge el de tous les meubles necessaires poir eux
ren mnaladie conrme en sante. )
lgr de Saiin-Simnon a\ait un h6tel a Paris. rue Saint-Dominique, pros de *a grille des Jaacobins, faubourg Saint-Germain, oi
il denmeurait \ers Ie imilieu de 1738. 11 eut une entrecue ave M1.Couty et lui dremanda la cession de Sainte-Anne au dia.c'.e. Le
Supi'drieur gct;dral de la i.is-ion en confera a\ec -son cuInsiil. Puis
il ecrivit le 19 juillet 1738 a Mglr de Saint-Simon : , Je s.upplie
roltre Excellence d';tre persuadd que je ne cherche pas des tddis
your la ddcision de I'affaire dont elle m'a fait I'honneur de parler.
JP I'ai propose a mton conseil dont l'aris a etd qu'il fallail prier
Votre E.Ir-cllc'nce de notus marquer par dcrit ce qu'elle fera en
farcur de son s~ncinairc. par exemple. si elle reut outnla'renr
par abattre la maison oi ses ordinands loyent aujourd'hui. oi si
'cest son intention de bdtir et de laisser subsister dans son entier
rette inaison et en consiquence ce que Votre Excellence demande
de nous. n. <<Je lui r;oondrai sans dilais arec !es sentiments du
plus profond respect arec lequel j'ai Vhonneur d'etre le trbs
humble et tres obeissant serviteur.- Couty. indigne prLtre de la
Mission. ,,
Mlgr de Saint-Simon ne devoila aucun dessein, mais poussa
plus avant. Sa lettre du 20 juillet 1738 nontre que I'edvtlue de
Mletz demiande au Superieur general une declaration en bonne
fornme de la part de la Congregation reconnaissant ccque la maison oi les confreres demeurent d Metz, apparttent au diocese
et qu'elle n'y prdtend rien ,. Bien simplement M. Couty ripoundit :
i, Je suis persuade sans peine que Votre Excellence ne ime demande pns cette declaration pour aujourd'hui iipour demain,
puisqu'un tel acte demande une ddliberation de plusieurs personnes. Je ne ncdliyerai rien pour accelerer la deliberation, dEsirant tres sincerement de marquer dans cette occasion une soumission et le tres profona respect avec lequel j'ai I'honneur d'itre,
Monseigneur, de votre Excellence. le trds humble et tres obeissant serviteur. Couty , (241). Les choses allaient s'enveniner,
et 1I.Couty devra monter sur la briche, malgr6 1'attitude respectueuse et soumise qu'il lui tdmoignait
Mgr de Saint-Simon apprit de lui par missive du 24 juillet
suivant qu'il avait expose plus d'une fois h son conseil c ce que
Son Excellence lui fait I'honneur de lui dire et de lui dcrire sur
le sujet de la maison que la Congregation a d Metz ,. - II ajoutait : cc11 m'a paru que notre Congregation tenant le tout du Hoi,
nous ne pouvons renoncer i rien. II nest point de bienfaiteur
qui ne trouvdt mauvais que ceux t qui il aurait donnd son bien
pour l'exdeution d'une bonne ceuvre, l'abandonndt a d'autres,
beaucoup plus le Roi aurait-il sujet de se plaindre de nous. Je
suis fdch6 de ne pouvoir rien dire de meilleur pour marquer le
tres profond respect avec lequel j'ai I'honneur d'etre... o MI.Couty
ne signe jamais avec le titre de u Superieur gdndral *.
Le dossier contient une lettre intermediaire qui est la justification de Mgr de Saint-Simon en r6ponse A un mnmoire adress6
par les Pretres de la Mission a un prdlat de la Cour. II expose
ainsi son point de vue : c Le Gendral sent a merveille que sa
prdtention est insoutenable en justice, que si, au lieu de l'y porter,
(241) D'abord vicaire general de la Congregation & la mort !e
M. Jean Bonnet (3 sept. 1735), il devint Supurieur g6enral le 1736. 11
est mort le 4 aoft i746.

je preads le parti (comme je le lui ai dh'rlar, en dernier lieu
que je le fcrais) d'dter aur pretres de sa Congrcdyation les pouroirs pour les sdminaires et les Missions, it ne pourra se dispenser de les retirer de Metz. et par consdquent d'abandonner les
biens qui appartiennent a•ces deux fondations. Le mtnioire qu'il
a remis d son Eminence n'est qu'une tentatice pour ticher de
reculer une dOclaration qui fait toujours quelque peine a une
Congrdgation. II est cependant vrai de dire qu'en mdme temps
qu'elle est necessaire pour le bien du diocise. c'est aussi le seul
moyen de m'engager a leur continuer leurs poucoirs. c'est par
,onsequent un rrai sercice t leur rendre que de les diterminer
ut me donner la satisfaction que je leur demande. , (17 aoit 1738.)
Les raisons spkcieuses apport.es nie nianquent pas de hardiesse
dans I'affirmation.
Elles seront suixies de nmesuris effectives principalement sous
le successeur de M. Couty. quand le conflit prendra la tournure
de veritables \exations.
Entre temps, Mgr de Saint-Siiron a\ait entendu que !'on
voulait changer M1.Le Graet, Fair de Metz etait prwljudiciable i
Couty expliqua
sa sant6. L'6vxque protesta. Le 11 octobre 1738. NM.
la raison de ce changemneut. c Je serais bien fdchd, Monseigneur,
de faire quelque chose qui dWplit i votre Excellence et si je
fais quelque changement c'est que je suis forcd par les instances
des sujets que je suis obliyq de rmnPager. Votre Excellence me
dit que je manque de redrrcuce a son daurd, je me donnerai
l'honneur d'aller a son hdtel pour appremnre d'elle ce que je ne
connais pas et pour l'assurerdu trbs 'jrofondrespect avcc lequel
je suis... .
La reponse definitive ;i la premibire difliculte ful donnee par
la Congregation de la Mission le 14 octobre 1738 : a C'est acec
peine, ecrivait M1.Couty, que je me donne I'honneur d'ecrire t
Votre Excellence, precoyant que faurai le malheur de lui dEplaire dans ee que je lui dirai.
, J'ai parld i) nouceau d ceux qui forment won conse'il vi
Irur aris est qu'en qualitd de Sup·rieur ygenral de la Conyrigation. je ne dois ni ne peu.r rien crder de ce qui lui a et; donne,
et en particulier,que nous ne ponuons pas renoncer i ta maison
dont nous arons fait toutes les reparalions necessaires depuis
que nous y sommues ; j'ajouterai qu'un de nos prdtres. ayant explique sans ma participation i un Seigneur de la Cour, instruit
sur rette sorte d'affaires. it lui a rdpoidu que nous ne pourions
pas ceder ce que le iRo nous a donnd it Metz.
c, Monseigneur, on dit que cdder la maaison, c'est ceder notre
0tablissement, puisque c'est nýaroir rien pour nous mettre 6
l'abri. et reconnaitre en m';me temps que nous n'acons pas plus
de droit aux rentes qu'd la maison.
, Je sais, Monseigneur, que Votre Excellence dit et assure
que nous n'avons droit 4 rien. Nous avons de la peine a croire
rela. Je ne dirai rien de plus. me soumettant de tout ceur a
tout vednement. et quel qu'il soit, it ne m'empdchera pas d'etre
avee un tres grand respect, etc... ,

2' La remise des treize mtile lirres d'arreragesprovenant du legs
de Mgr de Coislin.
A ce propos la justice interviendra et tranchera le litige.
Le m6contentemeait de !'fv\.que de Metz avait eit prineipalement occasionn6 par Ic -leg pieux de .Mgr de Coislin. qui etait
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de 25.000 livres. Les h6ritiers ne le donnerent qu'en 1735. 11 fut
mis entre les mains des missionnaires, ce qui indisposa lgr de
Saint-Simon : il s'attendait & toucher cet argent pour l'employer
h son s6minaire de Clarite. Les premieres manifestations de
mecontentement apparaissent lors du placement de cette somme.
Mgr de Saint-Simon relusa son consentement tout d'abord. On
finit par un accord et les pr6tres de la Mission en resterent les
sous-administrateurs ct dconomes necessaires. Le conflit rebondit A propos des 13.000 livres d'arrdrages provenant des 25.000 livres de fondation. La rente s'etait dlevie h cette somme.
L'devque de Metz, indignd, quoique contre toute justice,
qu'on ne voulut pas remettre la somme en question entre ses
mains, fit intervenir !e syndic de son clerge pour que capital et
intr.ets soient remis . son clerge pour en Utre administres. En
consequence, apres avoir obtenu un c pareatis,, en 1738. it porta
la cause aux requwtes du palais, A Paris, et fit donner une assif/nation aux pretres du s6minaire A comparaitre dans les deux
mois.
Les Lazaristes se servirent de leur - committimus n et evoquerent la cause au grand conseil. Mgr de Saint-Simon fut
condamne par dbfaut.
C'est pour cette raison qu'en I'annee 1739, Mgr de SaintSimon ne donna pas de sdminaristes aux pretres de !a Mission
et les missions n'eurent pas lieu dans le diocese (242).
3° Renonciation des pretres de la Mission au litre d'administrateurs perptuels de leur seminaire, tant au spirituel qu'au
temporel.
Mgr Hamant introduit ainsi ce paragraphe :
Ndanmoins
en 1740, ne pouvant aboutir a 6ter aux Lazaristes l'administration des bourses cldricoles, ii se determina d leur donner quarante seminaristes pour consommer les pensions des deux annaes,
et le seminaire continua i remplir ses fonctions jusqu'en 1748
o't I'dveque se donna du mal plus que jamais n (243).
Une premiere escarmouche avait marque la fin de 1'anite
precedente. Mgr de Saint-Simon s'en prenait . M. Corndli, alors
Supdrieur du scminaire Sainte-Anne. II lui reprochait d'avoir
appliqud de son chef et sans son autorisation les reductions ordinaires des pensions et d'avoir augment6 le prix des pensions d's
pretres retraitants. M. Corn6li se justifia par une lettre du 9 aoiit
1747, qui debute ainsi : << La lettre dont vous m'honorez. dcrite
du 4 aofit et que je n'ai recue que le 8... , Puis le Supdrieur du
s6minaire se justifie : (c Je supplie Votre Excellence d'agricr
ma justification el mo reponse aux reproches personnels que
me fait votre charitl... 11 est bon de l'avouer que j'ai etd vicement tentN d'arriter les plaintcs et les murmures de nos pauvres
saminaristes et de ceux qui dpousent leurs intdrets, en appliquant de mon chef les gratifications ordinaires ; j'ai portd les
plaintes jointes aux tcmoiynayes de leur indigence au tribunal
de votre charit..Nous avons, selon l'usage, prdsentd a M. I'abb:
de la Richardie l'6tat de ceux qui demandaient et qui avaient
(242) On retrouvera ccl incident au chapitre des Missions ani
XVIII e sieCle.
:243) Une autre leclure dolt s'imposer. La date de 1748 est certainement fausse.
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besoin de gratification,. 1 a tL remis it cotre Excellence qui
.'est rdservd cette affaire. M. I'abbe de la Richardie connait votre
ddmarche. Cet 6tat n'a pas encore etd approurd.J'ai ayi en consdquence : les paucres seminaristes n'ont pas eu de gratification
,*ette annee ; c'est la source de leurs plaintes et de leurs murmures. Decais-je suivre )mon inclination et agir de mon chef au
prdjudice de votre autoritd et de la subordination de laquelle je
ne me dWpartirai point ? Je sais que je dois cous obWir. Ayez la
bontd d'agreer l'application ordinaire des gratifications des lors
it n'y aura plus ni plaintes ni murmures. Vos clercs seront
contents et nous serons tranquilles. On pourrait mmne y ajouter
un plus fort supplnent en faceur des paucres : ceux qui epousent Icurs intersts danw la eille et dans la campagneCtoufferont
leurs clameurs. a La fin de la lettre nous met au ceur de la nou\elle difficultd qui va occuper les esprits. avec ApretL parfois,
au cours des discussions suivantes : a J'ai toujours vu que les
titres de notre fondation it Metz, confirmie par lettres patentes
de Sa Majestd, nous 0tablissaientadministrateursperpituels des
biens affectis aux pauvres clercs de notre maison et que la seule
pr6varicationdans notre minist~re pourait nou.? d&yrader et suspendre l'usage de ce droit. Au reste cette difficultd ne m'est pas
personnelle. ,, M. Corneli avait traita avec des motifs aussi positifs le cas des prntres retraitants.I! laissait entendre que J'accusation formulde n'avait aucun fondement. C'6tait en somme
retourner les responsabilitds.
Mgr de Saint-Simon continua son jeu de r4clamation. Le
nouveau et ddjA vieux motif invoqu6 fut le changement de M. Senglin. M. Corneli dut revenir A la charge en mxme temps qu'il
prasentait par 6crit les comptes des pensions. ,1 Si votre Excellence connaissait le idrite. la capacite et la conduite de M. Duparcq, 6crivit-il, elle se troucerait bien didommagde de la sortie
de M. Senglin qui peut faire ailleurs plus qu'il ne. faisait ici.
-M. Duparcq s'est toujours distinguE dans notre Congregation, et
partout oit ii a traiailld, il etait trds considadr. Les seminaristes
qui ont requ scs legons le regrettent. Je vous prie tres humblement. Monseigneur, d'en faire l'essai et de vous le presenter avec
nos autres confreres qui viennent avec lzi de Paris, 'un pour
regenter a la place de M3. P1rilliat, (puisd par le travail, I'autre
pour travaillerdanslei mtissions. Vous comipre'ne: mticux que moi,
Monseigneur, qu'une Con gragation destinde a sercir plusieurs
dioceses, ne saurait subsister si elle n'a pas la liberte de disposer
de ses sujets. L'independance ne donna jamais le iourement aux
changements, mais le seul besoin ou de la Conyre!fation ou des
dioceses ou des sujets qui pour des motifs particuliers et qui
leur sont propres, ont besoin d'tre transferds ailleurs. ,
II. -

Pendant iC generalat de M. Debras (-' 1761)

Au plus fort de la crise. t !'flpoquc de .3. Debras. successcur
de M. Couty.
La derni6re lettre de AM.Cornali fut suivie d'un petit armistice. Le successeur de M. Couty se crut autoris4 de pouvoir exprimer h Mgr de Saint-Simon sa gratitude pour le nouvel Btat
.a rdponse 6piscopale ne tarda pas.
T49.
de choses, en octobre 1
Mgr de Saint-Simon prcnait soin de faire savoir A M.. Debras
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qu'il se trompait (244), qu'il ne saurait Wtre question de conflance
puisque le proes contre le syndic et le refus d'arranger le differend, les separant, subsistait toujours. I1 disait avec une franchise un peu forte : a<St je preads le parti de leur envoyer des
sujets, ce n'est que par la necessit, de faire consommier les recenuts ou fonds qui appartiennent au diocese et dont vous vous
pritendez les maitres sous le nom d'administrateursnacessaires
5 oct.).
M. Debras avait fait une demarche au ddbut de 1'annee qui
I'avait incline A la mnme impression irenique. Le 31 (ou 11) janvier 1749, il avait 6cri!. h FI'eque de Metz : a Monseigneur, j'ai
'lhonneur d'enroyer t Votre Excellence un mdmoire qui a &t6
dresse dans mon conseil et qui contient une voie plus courte et
plus douce .pour finir I'affaire des treize mille livres d'arrdrages
des legs de feu Mgr de Coislin, afin que, si cous le troucez, Monseigneur, ia otre gout, votre Excellence fasse connaitre ses intentions dans la visite que j'aurail'honneur de lui rendre demain
matin. J'ai celui d'etre avec un tros grand respect... ,
La lutte reprit sous une autre forme. Mgr de Saint-Simon
crut porter un coup sensible aux Lazaristes en diminuant la
pension des eleves de Sainte-Aune. II requt d'eux deux m6moires
de teneur identique. Le premier envoy6 du snminaire, le 24 novembre 1749 ne recut pas de rdponse. Le 8 decembre, M. Corndli
en presenta un autre : <( Memoire prdsentd t Son Excellence,
Monseigneur I'Erique de Metz, pair de France, prince du
Saint Empire. Monseigneur. les Suporieurs et Pretres die
la Congregation de la Mission de Metz. fondds dans la rilfl
pour travailleraux missions des campagnes et a i'ducation des
jeunes clcrcs dans le sdminaire de ladite maison, dont ils sent les
directeurs depuis la fondation sous I'autorite et aree l'agrtment
des seigneurs vcdques, fond6s, dis-je, par la libdralitd toute
royale de la Reine-Mdre, Anne d'Autriche, conjointement a,'r
Louis XIV, son auquste fils, d6montrent tros humblement h votr"
Excellence et lui ddclarent de la maniere la plus claire et la plus
positive, comme elle l'a ddsird, ce qui suit :
1° Qu'ils ne peuvent nourrirles seminaristes et fournir eu.r
frais communs necessaires de la maniere prescrite par le chapitre 22 du reglement qu'd raison de 16 sols et demi par jour
et qu'ils ne les nourriront et entretiendront selon le reglement,
mdme en les dichargeant du chauffage public, qu'd ce prix. Un
petit d6tail de I'estimation de ce qu'on doit leur donner, suffit
pour ddmontrer qu'en exigeant 16 sols et demi. on ne demande
prdcisement que ce qui est juste.
Estimation
- La livre de viande par jour, bouillie et
r6tie, prdparde pour etre manyge ......
6 sols 5 deniers
- Le pain quatre fois par jour ............
2 sols 9 deniers
;244) M. Debras s'exprimait de la faon la plus courtoise : a I'
viens de donner les ordres ndcessaires pour que les sujets absents se
rendent promptement & Metz tant pour nl fonction du seminaire qu''
pour les missions et je puis assurer votre Excellence que j'aurai toujours o ccur de lui envoyer des ouvriers dignes de son estime et de
sa confiance et qui aient du zele pour y rdpondre. Je sais que c'est
un bon moyen de prouver ma sincere reconnaissance, mon parfait dovouement et le trds profond respect... *

-WI1
-

-

-

Les trois-quartsde ia pinte de cin. mnsure
de Metz ...
.........................
En y ajoutant Ic dEjeunr du inercredi)
,15). Les deux salades par seiaine, esti-

-

En les rdpartissantpar jour ........

mees

-

........................

...

3 sols 6 deniers
28 sols

.

Les frais communs qui consistent en bois

4 sols

de lits, matelas. deu. coucrtures. nappes

de table, linge d'dylise. cire pour les offices
dicins, huile de lampe pour les corridors.
chandelles communes au refectoire, d aI
classe et d d'autres
exercices le soir en
hirer, batterie de cuisine. caisselles, frais
pour conduire les provisions a Tivoli les
jours de con.gd, sans compter ce qu'il faut
donner aux menuisiers,vitriers,serruriers,
le tout estin d ti ....................
3 sols 6 deniers
Qui sont en les joignant aux 13 sols pour
nl nourriture ........................
1C sols et demi
D'oit il suit que la pension piour I'annte entiere pour chaque
.eminiariste monte 6 201 lirres. 2 sols, 6 deniers. en diminuant
de l'annee entibre, quarante-cinq jours pour les vcacnces, plus
ou moins, selon que les quatre temps acancent ou viennent au
mois de septembre. la pension montre d 264 li'res. Faute, sans
doute d nous d'aroir ainsi ditailli d Votre E.rcellence, ce que
nous depensons pour I'cntrelien des seminaristes, elle diminua
ces annodes dernidres. le prix des pensions, diminution qui est la
cause rdelle que notre iaison est lien endettde. Si cela n'est pas
arrite du temps de M. Coislin, r'est qu'il nous faisait tous les
ans, au mois de septembre, une yratification de cent pistoles.
que nous aurions it;: obliges de prendre ot dans la bourse proire des seminaristes. quoique des ce temps-l
iUs donnassent
foujours un suppldmenl, oiu dans la bourse citricale. Si Votre
Excellence refuse de donner. ou de faire donuner les 16 sols et
demni par jour, nous ne pourons pas nous dispenster de diminuer
i proportion la quantitd et la qualit( de la nourriture,nous rdservant sur le prix fixe les frais communs qui sont presque
toujours les mtmes et nous nous trouverions dans la triste nfcessitd de les nourrir d'une mani;re i ne pas rdpondre que leur
sante ne s'alt.rdt pas.
2• Nous ne reconnaissons et nous ne pourons reconnaitre
d'autres qualites que celles qui sont ienla
te de ce mt;moire.
Elles nous sont Igitiimement dues. puisqu'elles sont prIcisdment
les mdmes qui nous ont etC donndes par nos augustes fondateurs ;
jamais elles ne nous ont tt; rcfustes par le'. prddi•esseurs de
Votre Excellence, en commnenant par .. de Verneuil, lorsque,
fondds par Anne d'Aturiche, it nous appela dans son diocese.
Nous ne pouvons pas plus rrnoncer 1h ces titres que nous ne
pouvons 6ter les armes de Sa Majest; dessus notre maison.
3° Nous ne doublerons jamais Irs lits daus les chambres et
nous ne l'avons jamais fait que par la nocessitd de rececoir plus
de seminaristes qu'on arait c•utume de nous en envoyer et aprds
avoir averti MM. les Viaires GCncraux de ce que nous etions
obliges de faire.

,2i5) Le jeudi, le sdmjinir.- se rc.ndait a T'il(i. au Sablon, " la
maison de campagne.
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4* .Nous rendons rnos comptes au plus t6t d'une maniere,
comre nous l'esperons qui contentera Votre Excellence et qui
justifiera que nous ne devons pas tons les arrdrages de I'anade
pass.fe. Fait a Met: et presentO d Son Excellence Mgr IEvfque
de Metz, le 8 jour de decembre 1749. Corndli, Supdrieur de la
maison de la Congrtiationde la Mission de Metz. Pdrilliat,pro'ureur de la mIme maison. ,
, Les choses traintrent ainsi pendant trois ans, ecrit Hamant (p. 68), sans qu, d'un ct6d ni de l'autre on trouvat un
terrain d'entente. Mgr de Saint-Simon eut des entrevues a Paris
avec M. Debras ; ces entrevues resterent sans resultat. Aucun
des deux ne voulut cCder, et pendant ce temps, les Lazaristes,
plus ou moins exposds aux hostilites du chef du diocese, contiC'est trop peu dire !
nuaient, a Metz. a diriger leur s6minaire.
Nous nous trouvons au sommet de la crise. plus vive meme qu'en
1739. a It a commence, nous disent en effet les o Observations ,,
par nous refuser le certificat dont nous avions besoin pour per•-ecoir nos pensions sur le domaine, de l'annie 1752. 11 nous a
refuse les pouvoirs, comme auz missionnaires. II n'a pas mnme
roulu en approuver aucun de nous pour entendre ceux de la
maison. , Nous avons un confirmatur de ce qui se passait dans
le catalogue des missions. En 1751, il y a deux missions ; en 1752,
une seule.
Au plus maauais moment de la crise
La situation ailait enlin s'eclaircir en poussant les choses
au pire. Apres un conseil tenu h Paris. M. Debras ecrivit un
nouueau memoire dat, du 14 fevrier 1753 : , Parle desir extrene
que j'ai de contenter votre Excellence en tout ce qui ddpendra
de moi, ecrit-il, j'ai assembld mon conseil et lui ai exposd simplement ce qu.'lle nm' fait L'honneur de me dire. u Ils ont te6
tous d'avis que I'intervention du syndic du cleryd n'dtait lpas
possible. , u Tous imes assistants pleins de respect comme moi
pour Votre Excellence, m'ont prid de lui renouveler les assurances donnies touchant les treize mille livres en question de
s'en rapporter a la justice ," mais its ont demandd aussi ccde
supplier votre Excellence de ne point faire inlervenir le syndic
de !son clergd ,. Une telle intervention serait prejudiciable a
I'autoritd de l'Eveque auquel seal les pretres de la Mission. out
d rendre compte de leur administration, et celle-ci serait erposdce cc quantitd d'incounrdnients (U'il est prudent d'rditer ,. II
ne faudrait qu'une seule personae dont les rues se troureraicnt
diffdrentes dE '-elles ide otre Excellence ou de celles de vos surcesseurs pour troubier le concert et la bonne intelligence qui doit
rgyner entre le clergi et Ics directeurs du seminaire "... , Si Ion
eoulait aujourd'hui rendre les directeurs de votre grand seminaire comptables et dependants de la Chambre du Clerge, c(e
serait tout a la fois donner atteinte aux actes de leur 0tablissement en leur imposant un nouveau joug et a I'autoritW de Votre
Excellence, en la partageant avec plusieurs, tandis qu'elle est
reservde a un seul.U
Cela ne convient pas pour une autre raison, c'est que I'dtablissement du seminaire de Metz est une fondation royale et de
dotation royale, non pa-• du clergy. Le rot, de plus, a voulu que
re seminaire jouisse des droits et privileges en matiere de fondation et de dotation, des droits et privilqges dont jouissent ordinairement les maisons et dglises de fondation royale. a Ainsi par
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le concours et le concert des deux pui.ssances eccclsiastique et
sdculiere. les Pretres de la Mission ont t'd dtablis Directeurs
perpetuels de votre seminairc. leur en donnant et commettant
tant au spirituel qu'au temporel. - Toute l'administrationlear
appartient done mais il. n'cn recoicent toute l'administration
et conduite perpdtuelle que sous 'autorite de votre Excellence et
celle de vos successeurs, (cedques et autres conditions mcntionnies
dans le contrat. Henri de Bourbon les avait approuvds en ce sens,
le 2 juin 1662. u Ajouter ou retrancher de ces charges, clauses
et conditions ce serait infirmer lrs actes qui posent sur des fondements les plus solides qu'ait la Socidtd. dans laquelle on ne
pourraitplus compter sur rien si une des parties interessdes demeurait libre de les enfreindre. ,
Ce memoire en arrivait a une premiere s6rie de conclusions :
- Un seminaire rendu ainsi capable de reeceoir Iconformnment aux patentes royalcs mentionnies) et accepter ne peut
recevoir et accepter que par le ministere de ceux qui en out
reeu par la mene autorit6 royale jointe

Il'Upiscopale toute

rad-

ministration et conduite perpituelle. , C'est un fait si constant,
Monseigneur, que depuis plus d'un siecle que les Pretres de la
Mission dirigent une quarantainede seminaires en France sous
I'autorite de Nosseigncurs les Evcques, comme 1 Metz. ii n'a pas
souffert la moindre difficulte. Votre Excellence elle-mahne, quand
it fut question de recevoir le capital et les arr&rages de, la fondalion de son prtddcesseur. reconnut la ndcessitW d'acoir procuration desdits Prdtres de la Mission, directcur de votre seminaire,
pour recevoir cette somme, sans quoi le paici.ent, indinment fait,
aurait pu jtre conte7td par la suite, comme le sentirent euxnmmes les hdritiers qui ne voulurent ddlivrer cette somme qu'o
cette condition, parce qu'en effet la disposition testamentaire le
rcqudrait ainsi. , L'histerique des diff6rentes dotations et fondations nous est :apiport4 avec clart6 ensuite pour etayer I'affirmation.
- Une seconde .onclusion d6coule naturellement. Ce n'est
done pas par manque dl respect et de soumission que la Congrsgation a refus6 de donner la sonnne contestee. avant que ne soit
intervenu le jugement d'un tribunal compdtent : " J'ai cru, Monnt d cotre Excellence et lui
seigneur, devoir expo-ser sinmpleb
rappeler en abrgYf la nature ct es titres de tous nos Rtablissements, afin qu'elle puisse r(econnaitre par ellle-mime qu; ce n'est
ni par ddfaut de respect ni par dfnaut de soumission a ses rolonts. mais uniquemteiA pae crainte de s.aper par ses fondements
tout ce que nous avo't- d'-tblisseinmets dans les siminaires d!e
France et n'etre inquioth par la suite touchant la somme quc'lle
veut qu'on lui abandonne. que nou. natoi s diffird jusqu'd prdsent
de la lui remettre sans y t'*fre latoris's par le jugement d'un
tribunal compdtent qui d,'rot, pour ce'tt fois i lfpmploi destind
par le fondateur et testateur.pour les paurres seminaristes rerus
dans le seminaire, queIcs Pr,:tres de la Mission dirigent sous
notre autorite. n
Car ii ne peut s'a-ir die ."i.tr •,,ine elle-mnkme qu'on abandp sauxvearder les fondements de
donnerait volontiers. n;aii
dI'
irallexistence de la Congre1'*tablissement de Metz et en -n
zation. <, S'il ne s'aqi.saýit .lofnlst'i'ljnur. que de la somme en
elle-mime et de toute le f[oultion de M. de Coislin, votre prdri;n's rooloutiers en entier pour
diecsseur. nous vous I'oaiind
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7meriter I'honneur de rctre bienreillance. Mais je suppli' tres
humiblement Votre Excellence d'obse'rver qu'en donnant atteinte
aux actes d'un etablissement aussi consolidd qu'est celi de
notre maison de Met:. ce serait en menme temps donner atteinte
1i tous nos autres tlablissenents et par ld coopdrer 6 la ruine
de notre Congreyation. ,
M. I)ebras en arrixait au second grief capital in\oqui, pIar
M-r de Saint-Simon : :i qualitt de directeurs et administratcurs
perpetuels qui parait cous faire peine, Monseiyneur. dans nos
a'tes de fondation. tout examind el pest est sujette a beaucoup
moins d'inconvenients que la qualitd de directeur et d'aduiniistrateur anmoible, suritit n'ayant cette premiere qualite que sous
votre autorite et celltie de os successeurs, a qui nous denc'urons
comr'ptables tant du tmoiporel que du spirituel ; ce qui 1ece presque tous les inconcanients de ces sortes d'elablissements. Les
directeurs amovibles ;e se regardent que cormme passayers et
etrangers dans un sc;minaire, et cela dans le temps qu'etant formns aux erercices. its onimenencet seulement i s'y rendre plus
utiles. ,)

Les inconvenients sont inexistants dans le cas des directeurs
inamovibles car on pent t loisir se ddbarrasser des indesiraldes
directeurs. Si l'ensenmb-!l de la Congregation itait perdue quant d
In foi et aux imeurs, dans cette extreiite seulement, il y uurait
lieu a grand inconvenient. Si l'on ne se trouce point content de
quelques-uns d'eux, on ne peut guere les renroyer sans leur
donner quelque bWnefice, ce qui est tin embarras pour Nos Seigneurs les evýeques, outre celut de les remplacer par d'autres
ou qui soient forms on qui reuillent s'assujettir d ce genre de
vie p.nible et laborieux. La difficultd de bien assortir les personnes isoldes et sans lien qui les reunisse est un autre embarras qui n'est pas moindre que les prdcedents. Le changemenit de
ces directeurs particuliers occassionne commundment un changement de conduite et de discipline. Ce n'est plus le mdme esprit
qui regne, dont l'uniformitM d'esprit et de conduite et de discipline si desirable dans le clerg6 d'un mnme dioekse ne souffre
que peu. ,
( Des etablissnments comme les n6tres parent e presque tons
ces inconednients. II n'y a que le cas ot 'le corps d'une Congregation se trouverait corrompu du cdtd de la doctrine oa des
mawurs que la qualite de directeurs perpdtuels pourrait causer
de I'embarras a un vedque zdel pour le bien du s mpinaire de msn
diocese. Mais a des maux extrdmes, on apporte alors des remades
extr'nmes qui n'ont d'application que quand ces maux sont arrives. Je ne crois pas. Monseigneur, que Votre Excellence pense
de notre Congrdgationqu'elle se trouve dans le meme cas. J'espBre
done de sa bonte
qu'elle voudra bien nous rendre entierement ses
bonnes gr4ces. Etant pret de la satisfaire en tout ce qui dependra
de moi, oLt je ne me trouverai point lid par nos constitutions qi
ne me permrttent pas ni i mon Con.cil de changer rien d'essentiel dans aucun Mtablissement de notre Congregation. »
Ce memoire admirable de clart6 et de mesure montre que !:
Congregation. dans ces dm•nliss pinibles, avait pour elle : le boi
droit et, le eas dcheant. I'appui du Roi fidble h la fon.dation de
ses aieux. II so terminait ainsi : t On cous tiendra, Monseigneur.
e.actement la parole que l'on rous a donnae. mais je rous supplie tres humblement de rouloir bien ne pas e.riger de moi ce
qui surpasse mies pouvoirs, ayant l'honneur d'etre dans tout cr
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qui en ddpend. aree lb phlus iprofond rr'.rpict i In, plits

parfaite

sou milssion.. .
tette letire-Iidinoiire a ('tI relrjoduite et eln\oyt'e
i un confrtre de Mletz. .r ' de Saint-Sinmon. iiiendant luit mnois,
demneura silencieux. puis le 23 tno\em'bre, prit une nit1uvelle miesure
lI'endroit des directcurs du s'Aniniaire. IDe•orais, ils ine
seraient plus que edes imaitres de p:nsituon ; it nelttitt ell relier
daus sa lettre au superieur gdeural , In patience et les in'uauieLments dont it arait usi ju.squ'ici < Il'rndroit de Ia (onyre/r!ation.

t.Tisujieicu"
La 27 novembre, M. Debras fit parvenir i M. iault.
it Metz, ou en son absence. a M1.PIrilliatl ses instructions.
M. Debras. en mettant ses confrires de \letz au courantt de la
nouvelle

situation. leur recolim

ndaidl la discrution et la re-

ser\e, le pas se plaindre, travailler intcllectue'leinent et bien
observer leurs constitutions et rigl!es. II s'expri'nait en ces terines
M.
1 Thibault : ( J'ai requ hier au soir cotre derni'rte lettr"
dat(e du 23 de ce mois, en memte tenips que j'en ai reiu ussi
une de Monseijneitr. rotre tres diqne PrIlat, datti(e du mn,'ne
jour. Son Excellence marque dans la sienne que j'aurais appris
par mes confrdres avec quel regret ii se trouce force de ne poutvoir les employer au.r fonctions du ministere et de les rdduire
d la simple condition de maitre de pension pour faire consommrer
par les paucres clercs du diocese les fonds donnds d cet effet
et dont nous pretendons d;lrt le's mailres. Alpris ce preambule,
Son Excellence veut mte rappel'r les marques de confiance et de
consideration qu'elle n'a cesse de donner & notre Congrdgation
pendant bien des annees que Ina patience et les mdnagyeents
dont elle use depuis ses sujets de plaintes, mutayr le pen de cas
que nous en acons fait, doicenturfin le forcer & rendre justice
a sa conduite et aux sentiments avec lesquels, il est mon tres
humble et tres obeissant serriteur.
Je ne puis rtpon4dre aujourd'hui t cette lettre parce qu'il
faut que j'assiste i un service solennel pour defunt Myr I'Archeveque de Sens, et demain, n'&tant pas un jour de poste pour
Metz, je suis obliyg de differer d'encvoycr ma reponse ae jeudi
prochain. En attendant le dinouement de toute cette affaire, je
rous prie, Monsieur, et toute votre famillc, de faire une attention particuliere et plus que jamais :
1. A ne faire aucune plainte de la conduite de Son Excellence envers nous, dans les circonstancespresentes. quelque dure
qu'elle soit ;
2. Encore plus & ne rien dire qui puissc tant soit pen blesser
le respect que nous decons i• son Excellence et dont nous ne
devons jamais nous ecarter ;
3. A vous conduire tous d'une maniire si riservie que l'evdque n'ait pas le moindre sujet de nous faire aucun reproche soit
dans les moeurs sait dans la doctrine ;
4. Enfin, au defaut des fonctions exterieures du Minist're,
qu'un chacun s'occupe ou i I'Otude ou nt la composition de sermons, et surtout d une exacte fiddlite it nos reyles et A Iarder
une vie plus retiree, 6loigamie du monde et t ne pas se repandre
au dehors, afin de miriter de Dieu, par cette vie reguliere et
retirde, les grdces dont nous a ons besoin pour rapporter avec
patience et rdsignation a sa sainte volontd la petite humiliation,
qu'il lui plait de nous envoyer.,

-

406 -

Le dtnouement de I'affaire se rapprochait
M. Debras ne se contentait pas de donner de bons conseils,
ii agissait egalement en vue d'aboutir a une solution. 11 avait
expose & Mglr de Saint-Simon le bon droit de la Congregation.
Une des raisons invoquees 6tait qu'il ne lui appartenait pas de
M. Thideroger a une fondation royale. I1 annonce dans sa lettre X
bault sa demarche auprbs du Roi : - J'ai fait ces jours derniers
un coyage 4 Versailles oft on m'avait fait entendre que le Roi
serait de retour de Fontainebleau avec les ministres ; mais
quoique le Roi soit veritablement parti de Fontainebleau samedi
dernier ; cependant Sa Majest6 et ses ministres ne seront proprement de retour que vendredi prochain au soir. auquel temps, j'y
retournerai encore une fois. ) I1 recommandait au superieur de
a faire lecture de sa lettre a tous Messieurs nos confrires ,.
Le postscriptum fait allusion i une autre mesure pri-s par
11Mr de letz. Les maitres de pension devaient faire la surveillance des seminaristes dans les all6es et venues pour les confessions. Mgr de Saint-Simon leur ayant retird les pouvoirs, les
sdminaristes devaient aller se confesser i Saint-Simon. a tin ne
peut, ecrivait M. Debras, vous obliger t conduire vos seminaristes du siminaire Saint-Simon, ni les ramener chez vous apres
qu'ils y auront dtJ ou pour les confessions ou pour le sercice
divin. Si Son Excellence vous en parlait. vous vous excu.-erzie
le plus respectueusement qu'il vous sera possible, en lui tiroiynant que vous etes prdts d donner aux seminaristes toutes les
instructions dans votre siminaire, mais que vous ne croyez pas
qu'on puisse vous obliyer t les conduire au seminaire SaintSimon.
SLa reponse a l'Iveque arriva deux jours apres. Elle ,tait
cachetea. M. Debras priait M. Thihault de la remettre personnellement et de se faire accompagner dans sa d6marche par I. PIlrilliat. econome de Sainte-Aime. La copie de cette lettre avait
dtd remise aux confreres de Sainte-Anne 246).
Comme toujours. la lettre du Sup6rieur general etait empreinte du plus grand respect. II exprimait h M. de Saint-Simon
son etonnement devant les mesures prises : " Monseigncur, Votre
Excellence, ne m'ayant jusqu'd prdsent fait aucun reproche contre
la conduite de mes confreres les Missionnaires qui sont dans sol
diocese et ne croyant pas y avoir donnd de ma part aucun suj't
de s'indisposer contre moi. Je n'avais point lieu de m'attendre
aux marques de macontentement qu'elle vient de nous donner.,
II rdfutait ensuite la mauvaise interpretation que voulait
bien donner Mgr de Saint-Simon au titre de ( directeur et d'administrateurperp6tuel ,. Quoique la dernitre lettre que j'ai cu
l'honneur de vous dcrire, Monscigneur, n'ait pas eu de reponse,
je me disposals t dcrire de nouveau d votre Excellence, lorsque
j'ai reu la lettre datde du 25 de ce mois (novembre 1753), oil
elle m'annonce elle-mnme qu'elle s'est trouvd forcde a nous rdduire d Metz i la simple condition de maitres de pension, parce
que nous pritendons etre les maitres des fonds destines pour la
pension des pauvres clercs de son diocese. Nous avons toujours
etd, Monseigneur, fort eloignds de prdtendre etre maitres de ces
pensions. De simples administrateurs ou dconomes comptables
a l'evdque et qui ne peuvent appliquer les revenus destinds i
(216) Arch. Mos., G. 995, 2, 18' piece.
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ces pensions qu'• ceux qui leur sont nomu;;s et encoyes par
l't'cque, seraicnt insenses s'ils pretendauint en etre les maitres,
puisque la disposition ne leur appartient point et qu'ils n'ont
pour leur partaye que la peine et le soin qu'ils doicent se douner
pour conserver les fonds. recourrer les revenus et les appliquer
.elon la eolontt de I'cedque, auquel ils sont comrptables conmme
,
it leur superieur.
M. Debras se volt done accul6d la recherche des vrais motifs
du ressentiment de l'Ev.'que. II n'en trouxe que dans !es trois
motifs classiques disput6s jusqu'b present. II les rdduira "hiitant
une derniere fois. t 11 faut done que Votre Excellence. dont je
connais et respecte les lumidres, ait d'autres motifs contre rtous.
qu'elle n'explique pas dens sa lettre. Je n'en puis dkcoucrir d'autres, si ce n'est peut-dtre les trois choses qu'elle m'a demandies
et que rdellement ii ne ddpendrait pas de moi de lui accorder,
coamme j'ai eu l'honneur de le lui repriscnter tres humb•!e•nent
de vive voix et par 4crit. v
La finale du memoire atteint jusqu't 1'iloquence : < Je puis
bien l'assurer que si elle daigne nous rendre les bonnes grdces.
elle tronvcerait toujours en nous des personnes soumnises a ses
ordres et toutes d coudes au serrice de son diocese. II n'y a point
de Congregation dans I'Eglise plus dipendante des d'cdques que
la nutre. Elle est par rapport 6 euT ce qu'est le lierre b la muraille qui ne peut se soutenir qu'en s'y attachant. Toutes nos
fonctions dependent du seal arbitre des Evdques gqi ipeurcnt
nous 6ter. l'erercice quand ils le reulent. Si done notre Congrei.ation avait le malheur d'encourir leurs disgraces, privee par
eux de toutes fonctions. elle deciendrait tout a fait inutile et
par li se trouverait aneantir. C'est ce que je supplie Votre Exrelence de couloir bien considerer pour effacer en elle certains
prdjugds qu'elle semble avoir, que notre Conmrtlyation rent se
rendre indipendante des dveques. Elle ne le peut ni selon Dieu,
assez tnm(eraire <que
ni selon son propre institut. et si ellestait
de l'entreprendre. elle se dtruirait elle-mdme. J'espi're dne..
Monseigneur. que Votre Excellence, connaissant plus a fond la
vraie nature de notre institut arec nos dispositions de soumlission et de devouement pour elle et pour le sericre de son diocese,
olle reprendra a notre eyard ses premiers sentiments. )
M. Debras avait ajout6 au motg de M. Thibault : , Priez-le
aussi de nous exptdier par 31. le qrand cicaire- !, certificat de
,ie dont nous acons besoin pour toucher les deux ann&es leialement dues sur le domaine du Rot. - Ce certiticat avait (tA exige
en faveur des Pretres de la Missiou die la part du grand vicaire.
II n'avait pas figur6 dans les autres patentes. mais l'arri't d'enredes Comptes de
l
gistrement des lettres patentos a ChamRbre
Paris avait demand6 que la sommne assi.nle sur le domaine ne
fut dlivrde chaque annCe que sur la quittance du superieur
de la maison A laquelle devrait 'tre joint ce certificat du grand
vicaire.
Dans la lettre Ati'vta6ue Ie superieur --*niral faisait allusion
a ce certificat. II dcrivait : J'ai appris que Votre Excellence,
pour nous donner des marque.s plus penibles de son mndcontentement. ne voulait pas que son qrand rcaire nous d;liirryit le rertificat ndcessaire pour nous faire piyr! .urit domaine. ,
Cette lettre. Loute mesurde qu'elle soil. est ,ePpendant plus
serree et plus dkcidde. Nous 'a\ons notl aussi i piropos des
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instructions donneos et des dernaarches aupres du Roi. Le certificat de vie est I'objet de semblable d6cision. M. Debras 6crit I
son supdrieur du seiminair ede etz qu'il a invit6 i se rendre
de concert a\ee son crrnuome chez l'Ev&que : ,4Concertc:-vous
bien ensemuble acec M. I'rilliat et lise bien I'une ct l'autre de
nos deux lettres 1 M.r 1'E•eque de Met:, afin de cous conduire
enOl t que cous soyez au fait 'un et l'aure de nos
ulnaniltI
sentiments, lorsque cous paraitrez decant lMyr l'Erc;que ou M..son
grand vicaire. , Quant au certificat de vie. il pr6cisait : l'riezle aussi de nous e.rpedier par M. Ic grand cicaire le certifical de
vie dont nous avons besoi, pour toucher les deux anndes l:yuale-z
nments dues. etc... Si Son Excellence refuse, vous le demandlere
i M. son grand vicaire. et si cclui-lda refuse aussi, cous Ic lpriere
de vous en donner acte par ecrit ; s'il rous refuse cet acte, laissez
passer un jour. et vous cous representre: decant le mrwi;e grand
ricaire acec dcur notaires pour le sommer de cous donner le
susdit certificat. ,
Le certificat de vie est obtenu pour l'annde 1752-1753
premiere ~tape vers la solution
Cette a'faire ful done poussge par MM. Thibault et Perilliat.
Is adressrrent. le 5 deceinbre, une sommation au vicaire general,
M. de Ilareil. d'avoir ai leur delivrer !e certiticat attestant les
ser vices qu'ils avaient rendus au diocese pendant les anndes 1752
et 1753. Cette demarche avait sans doute suivi le cours indiquO
par lettre de leur superieur gendral. Dans une r6ponse ultdrieure,
!'reique prelendra n'avoir pas dtfcndu a son vicaire gendral de
ddlivrer l'attestation demande. M.. Del)ras informa M. Thibault
de l'btat of en Btait cette affaire, le 16 decembre f753. . .Vous
nous sommes enfin determines d ne point porter la requ,:l, teIndant d acoir un ordre pour que Ic receceur du domaine rous
paie itla grand'chambre du Parlement de Metz oh vos lettres
patentes vous adressent pour toutes les causes que vous pouvez
avoir au sujet de cotre fondation royale, parce qu'en prenant
cette voie de la grand'chambre,Monseigneur de Metz n'aurait pas
manqud d'dEoquer I'affaire decant les juges de Colmar oil il a
toutes ses causes commises, ce qui aurait formd un conflit de
juridiction, ce qui nous aurait jetd plus loin. Nous n'avons pas
cru non plus devoir porter l'affaire au grand Conseil, parce iue
l'arrt qui serait intercenu quelque favorable qu'il nous f0t,
n'aurait pas ete suffisant, parce qu'il n'aurait pas tdide inise
a la Chambre des Comptes tous les ans. C'est pourquoi, 'acis de
MM. les avocats que nous avons consultes a etd de prdsenter la
requdte au conseil d'en haut et d'en obtenir un arrdt qui ordonne au receveur du domainie e Mel: de rous payer sur ritre
simple quittance, ct e'est ce qu'on fera dans le courant de cette
semaine, mais s'il y a apparence qu'd cette requdte ne sera repondu qu'apr&s les Rois, parce qu'il n'y a point de Conseil en
Cour depuis la veille de Noil jusqu'apres ledit jour des Roi- ;
il pourra mime arriver que le conseil des ddpdches o6 la requete sera portde, ordonnera qu'elle sera communiqude d
Monseigneur l'dCvque de Metz pour entendre sa rdponse avant de
rendre un arret ; ainsi, Monsieur, arrivera-t-ilqu'il se passera
quelque temps assez considerableavant que vous puissiez toucher
ce qui vous est dit sur le domaine du Roi, mais nous ferons de
notre c6te toute la diligence qu'il nous sera possible. n
(dsuivrc).

--

4.9 -

LILLE
LES SOIXANTE-QUINZE

ANSS1)

SIý.VNAItE

AC(:M\iAMIQUE

(187li- 1)52;
Cinquante-six ars de directiuon lazaresli

.e emtinaire Acadneiique de Lille va fter son 75 anImi\ersaire, comme l'lniver-i[fe Catholique doni il fail partie
inht'grane.
Ces trois quart., de .ii-clv represeniieut tinis periode' sensiblement egales. de son histoire. Pendant la premiere et
la truisikme, soit penldanl cinquanie-six ans, il a t61 dirig6
pIr les Enfanl- de :aint. Vincent.
La premiere de ccs periodes ,iS76-1902) e't lout entiibre
marqu&e? par la personnaulwi
puissauile du bot Pere Corni,
qui fut vraiment le fondateur du S6miniire el qui lui insuffla son ame. En 1902, apres la loi sur les Congregations,
la prisence de Coiigre'ganistes
I'IiH6el Acadinique ttant
urin menace pour I'Univer.-itt Catholique, le Pere Cornu dut
quitter son cher Seminaire. II en laisse la direction a M. le
Chanoine Chlabi, qui avail herit6 de sa bontd6 c de son dsinirressement, et qui disait bien haut que son plus vif desir
-tait de pouvoir bienhtt
remettre a M. Cornu sa charge de
Supericur. Mais M. Cornu retire A l'Orphelinat Dehau, chez
los Filles de la Charit<. mourait hienf6t apres, le 12 octobre
1905. Dix-huit ans passerent, et finalement la guerre de 19141918. Quand on cut, la guerre lerminMe, i reconstiluer les
Seminaires, le nouveau recteur de .'Univorsite, Mgr Le-'ne,
an nom des 6veques de la Province, lit appel de nouveau A
la Congregation de la Mission. El ce ful M. lisermont. de
puissante memoire, qui fui. mis A la Ltei du Smniinaire Acad4mique. Ce troisieme quart de siieclp ne fut pas marqui par
le meme caractire de continuith qui avait marquI le r6gne
inconteste de M. Cornu. A des inlervalles divers, se succ6d&rent- la tle du Seminaire MM. Colliette, Sackebant, Desmet,
Milleville. El depuis un an, les pretres -6culiers ont ropris
la direction. M. le SupBrieur est du Diocese de Lille ; les
deux Directeurs soul, l'un de Cambrai. F'autre d'Arras. Un
quatribme vient .de leur Ptre adjoint, qui e-t de Lille.
Le Siminaire fut d'abord inslall rue Royale, dans les
,l6pendances de I'ancien Hotel de la Prfectlure, aujourd'hui
converfi en Palais 6piseopal. I v 6t.ait assez petitement loge.
L''niversitf Catholique nais-antie donnait se cours et ilnsltllail ses services en divers points de la ville. oi' elle pouvait
Irouver asile. Bienlit, d'in .gnes Bienfaiteurs lui avant permis d'acquirir de vastes terrains au quartier Vauban, qui
itait alors presque desert, olle construisit la superbe Cite
Iniversitaire aux multiple' batimenis de style gothique fla27
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mand, qui i'abritent aujourd'hui. Pour le moment. c ',taicnt
de pauvres dependances de l'ancienne prefecture qui abritalent le Seminaire. On avait fait faire un peu de toilette aux
anciennes kcuries de M. le Prefet, et dans ce HethlIem on
avait installC le petit gruupe de seminaristes, qui ne s'y truuvaient pas mal. Quand on eut bati au quartier Vauln la
maisun de famille Saint-Louis. destinde, en principe, A loger
des ,tudiants pensionnaires, les seminari-les trouverent 15
mumietanimnent une royale installation. Enlin, au bout d'une
quinzaine d'ainnes, lui ful donn6 son abri d6finitif dans le
magnilique H6lel Acad6miique ofi ont et, inslall-, a\ec le
Seminaire, les services genuraux de l'Universii6, les appartements du Recteur et de quelques professeurs, la Bibliotheque et les Facultes de Theologie. de Droit et des Lettres.
II s'est fait beaucoup de bien au Seminaire Acadimnuiqu
pendant ces soixante-quinze ans. L'un des recteui. de I'niveersit; aimait A appeler le Sdminaire ( la portion choisie de
son troupeau ,.11 y a eu, au cours lris varii de ces. soixantequinze ans, des periodes splendides. C'est le eas de repjter
ici le mot que dira un jour, en 1921. le Pbre Dillies, r6cemment arrive an Seminaire comme Directeur. Un de ses Confreres lui avail fail pricedemment, au cours des vacancIs.
un grand 6loge de la maison, si grand que le Pere Dillie- en
paraissait un peu sceptique ; A son tour, quand it fut dans
la maison depuis deux mois, il lui arriva, un jour. de dire A
-on Confrire : , Mon cher, c'est encore bien plus beau que
ce que vous disiez ! , Et le Pere Dillies etait bon juge.
L'esprit du S6minaire Btait en effet remarquable. Le Pre
Cornu y avail jadis insufflt une Ame immortelle. Sous son
sceptre vigoureux et paternel, la vie 6tait si agreable ! Entre
Direcieurs et Seminaristes regnait une a'iTimophbire de gradle
conliance. Par ailleurs, on priait bien ; on Iravaillait beaucoup ; on revait grand. Et de g6enration en geniration. on
se transmettait cette joie de vivre, joie de mener grand train
de vie au service de Dieu. Aussit6t conquis les dipl6mes littlraires ou scientifiques, on abordait avec maturite la Theologie sous la direction de Maitres comme les Didiot, les Moureau, les Chollet, les Pannier, etc... Deja, A celte 6poque
lointaine, quelques seminaristes, avec une juv6nile confiance
dans la vie et une belle audace. creaient un courant de preoccupations sociales qui ne fut pas 6tranger aux splend:des
creations qui ont jailli vers cetle 6poque sur tout le territoire de la France et des pays voisins. Chez M. Harmel, au
Val-des-Bois, comme dans les Semaines sociales, les S6minaristes de 1I'Academique , avaient leur place et y faisaien'
bonne figure. De IA sont sortis les Leleu, les Thellier de Poncheville, et bien d'autres... Le S6minaire Academique a non
seulement peuple les nombreux collbges des trois Dioceses
du Nord de dipl6mes en Lettres et en Sciences ; il a aussi
fourni a 1'Eglise des directeurs d'oeuvres, des cur6s et doyen-

d'importanles parouise-, dt-
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d'. ni vi r.-.ii,, des
"
vic;i-

res generaux et des vdeques.
Mais tout ce bel essor n.. s'ltai pas rv1dlti,
le dii,
tat
Le premier d6part avait rencwiln'tr quclqus di'fficullld' :
II y avait alors au Grand Sdminaire de Cambrai un
eminent Confr.re. universellenr
enIt cU•lln
I
par
nal, a.1
•ir
de l'Eglise et du CergC. et qui veillail avec 11n ((wu ir,,
chaud el uie voix tri- rude. Sur la fornia';iii ide- -f';nliil;-

ristes. Il s'appelail MI. Sudre. Comme beaucoup de ses colligues de Grands S&miinaires ,pli avaient I'lhiineur el la buiine
fortune d'avoir ia leur pIir!ti"' d
I niveti'r-i C L'.-i,,s.
i
ne se prttait pas volontiers a Il'uvoi de -6minaristes dans
ces maisons d'enseignmeninl superieur, qu'un -e represteiitail
alors, dans un certain monde. comme liant.
algr6 tous
leurs m6rites, des kcules de vanit6. d'ambitiun et, u-omme
toute, des lieux de perdition pour les meilleures vocalions
sacerdotales ! M. Sudreimil au recr'ulenitl
du Sminiiairwe
Academique toute l'opposition d'un PNre qui defendait lemeilleurs de ses fils ! I1 apporta dans cette luite loute son
influence de Vicaire g6enral et toute I'utorit6 lue lui donnaient les services rendus.
II fallot atiendre la lec;un des- cvtii',entil- piour di siper
ces sombres pressen' imeilnt.
LIa'- (vrinlti nl
ll1nionhl!l'reil
bien vile que les premiers essais avaient ett heureux et
qu'ils donnaient des frut- t'xcellents. Par -ui-croil, Iarriv('
sur le sibge arcliipiscopa tie Canmbrai de Son Excellence
Mgr Thibeaudier. fervent partisan dce et udt'-s s-un'riei'ues
pour son clerge. mitl in bicn vite A l'opposiltin.
S'il y cut par la suite, an cjurs des iages, dtant: :! pupiIation -colare dii Sdminaire Acad6mique. queilucsi di6li.ci-.
comme il y en a d'ailleurs, un jour ou I'autre, dans les meilleurs milieux, ce n'est pas, que je sadce. au Si minaire Ae;aildmique que le virus a tMiinocnul, a ces desert.eurs. Le Seiinaiie Acadmnique a hlirit parfois. i son corps difendaiilt,

de -ujels engag3e- djh dan- la cl6ricature. mais pliis on
imons dcflor6s ou dkcouragds, qu'on esperail voir refleurir
,'n les transplantait en terrain nouveau. Ces expirienee--';
ne sont pas souvent tres hcureuscs.
II faut dire aussi qu'en ce dUsarroi du debut. le choix
du premier Sup6rieur n'avait pas donne les risultals esp(-

res. Le poste avail

t61confii

ai un excellent Confrre. a1n

robusle el d6lical Breton. qui avait loutes le- qualiles, Sauif
cette simplicitV d'allure el de ton aui ;ur;ait convenlu i ii,

jeunesse. quelque peu gamine et malicieuse, qu'il avait a
gou\-erner. •. Mathiirin O cesve ;a\-; t daln
saI pOrl-,tnll,.
clioe
de stileiiel :
dans son attitude, dans sa voix, quelqua
ftda"c un•e cer!aine pricinil articulait les mots en appuya\
site sur toutes les syllabes. Aius- !I,- ,'•'i,,, iiin ne manaiqe-

rent-elles pas aux seminariest-

d'-xer'ir heur mualice. lls

aimaient pourtant leur Snp'rit;"r. q(ii ,;iait un hoimme ai-
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ilia I''. el il- ie r't p. iieiitt. l.oligle ilps l olitu'e aprtv.-, quailiid
(*s .cn'idles premierý- aZls parlaient de M. Ore-vc. c'a;iil
aver unel
d'rle deI',Lre1ice. relev\'4e d'un bont ,ourire >-yl! Mluii.
. O. riesvi iin
pailhique. 'la -. louu sympal liiiqie qu'i'l
-trail. pai 1l'afunilaite'r qu'il fallait ia celie gra!)de , ivr.t

nai-sante.
cuteu uin'
rollabloralturs dlIpa•
';
ie t' aiit'l
. pl r \'•-!iimais
pi ce p ui iisani originial de M. Yung, tr!s estime certie.
cti'z Oui on "ill p]u iilhailer.
puur )powUr lIe solide.iias-e
ti'iui Smi•ina re. pilus tid punidirationl dans ies fantaisies .
Par aillours, M. Ore.'v

iholillln

- i'ui. ceries. ii' n manlliiaietl
;

M1. Y\uni
a lait-.e di tilletir,. avec ie --ouveniir de se- tliiIlisit-. unt rtýpiiiatioin ilntrilte de -avaiil.On se monflite
on-te auijtonil 'lit i, *ai- la In
chiil re iil ou-il tlc upd'.e
l
i'e s hi

touu le- '·ofllnmes,
tle -a fabricalion.

l.\

Yu'iig

uli grand et beau baromiutre-thermolmetre

resla

troi-

au

in

Si'mlin.Uire.

Avec

lIui.

ui

Iri.i c lv. ii)iln - de -M. Peii.tnries-. del M. Vi. iera-. Ide M. C. -tellano, de M1. Andr oux. qui ni lirenl iqu' igpasser : il ]r,i(renrt. ile animec. chlac~in : On pul reg~!tc.er cele iii-tabilite
qui. ell cet' det'uis-. el pl'l- iarl
ltenclore,
iarliuera i'histuire
diu Sllmiiiaire. A q*ueqlu..- e\xclpiori- pri'-s. qui heurt'u-Pment :--utre'rent ia t-voiin!tiuiit'
;tia - ii iit aisull. l colrp.s Irofe--iorad -i-,ta en ip rpse ut l (chai
nat.,iit.
! tfa aiilt
(
Iue
einiilaire *'*til iut le 'ai!t'
.p iur ri' -istr
;' -. re nianliiKniiiLt
m
cuititnul el-.
MI. ir'.vt'
otJuverna la ma ion pii•lInii lc' quiatri
p:einie.s
auniite-. Vint aprvs. lui -M. .orrnlu.
In
jomur !-h. v:ta clic" 1 '( l"d ii t-o,' 187tl. -- pr't-etaii il aI

Seminaire. A la porte de M. le Sup6rieur. un visiteur tres
modeste. mai. au \visa.e illumiln'il d'ii biui -ouuriie. qiui JeImai dilit I'lIospitalite.
. Ore-ve tlait aimable : il savail tipr
cordial ; le vi-ileur, un conifrre. un Lazariste, ful cordialeienti reu. l ne I'ois les premlieres -alulations jchatingeýs.
MI. Ore-\-c -'*eluit auprlb du vi-ileur de- raisons de 'onl
\oyaze. I1 v eut alors un court silence. un pen de surprise. uii
lpeu d'emoi. surlout cliez le vi- teur. qui in'6ail aultr' que
M1. CoirUu el qui s'apercevaii. en constatailt 1'rtoinement de
M1. Ore've. que i, Suplrieur lil S.eminaire n'avait pas elcore
tl6 avi.ts du changlemnll qlui s'-opi'rait dans sa maison. II
fallait pourtant. parler ! , H6 ! dit le bon Pere Cornu. avec
bonhomie, mais en y mettant lout on O CurI', oil nl
mel\oie
pour etre Superieur ilu Sem naire Acadimique ! , Et ce ful
celte fois grand emoi chez Ie Suplrieur ainsi depos:... On
s'enlendit tres bien pourtant, el on dina de bol crur entre
Confreiies !
M. Cornu 6lait I'homme providentiel I I1 allait < ((/rire
vraiment le S6minaire Acad6mique. I1 y meltrait en honnieur

une discipline tres large qui serait tres appreciee, mais qu'il
fallait respecter,

soiis poine de retentissanles et frmnis-anice
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uivies souvent. d'aillfiur- tic bi.n s osurires patLrnels ! i ltait toujours- ourianlt. cc loio M. Cornu. e' -ln
-ouri'e tai'it colnqu&rail. Quatid les niuiiv;auxiaririvaient au
uojuigatiuons.

Smniinaire et. se presentaiel

chez le Super.eur, son tin et

duux regard accrochai! au--ilOt les mues-. II n'avait pas encure pail6 ; on ltaitit dii'jgagin, subjugn'm : I,'aiecu' il tlait
si paternel . Mais... quand il avait commienc6 A parler, on
restaii tout Ituurdii'
lia
ne -ztge
c -•t e
fe
bunt Nomulialid.

niiule

parfois de dticonccrtanties nalic-.

s'exprinma

en

courSte sentence.-. faite(s de mots -eies. i peine arilieul--. lui
-e pr6tcipitaient. s'arrctuaiet, r'iepartaient... on ne coimptelail
gufre ' Heureuenluiit•.
on comprtlnail le ge-tes, le sourire,
I) regard. On &tail ;i pe'u ,pr-"
r;tssurt, ' El i n moi- ou deux
plus lard. ave l'accuuliumance, uon compreidrait uout. paro-

le.- el pihs onomie. Et ce serait dtlicieux ! Les nouveaux
qui n'avaient pas umanqu6 de communiquer aux unciens leur
dtception, avaient Wtivile ras-ures par cux et invitis - eulemenlt a prendre un peu patience. Et, de failt

au bou, de

quelque temps. le- lectures spirituelle- et les conf6rences
elaienl de v6ritables fetes pour F'me.
Avec son beau caracierc, -a droiture, sa simplic.1,. le
bon Pere Cornui manifeslait une cerlaine liertC du beau Stminaire qu'il dirigeail. II clehrchait. en foul cas a'conmmuniquer cette liert hases sniilnari-les. 11 fallait qu'on eit belle
tenue dans sa mai.son, en cc Smin:iaire Academique qui l6ait

alors., unique , en France ! On devail r6pondre par une
conduile irreprochable a la grande id6e qui avait presid6 a
-a fondation. El M. Cornu Mtailtcoutl et -uivi. On aurait
evitE telle fredaine de jeunesse, de peur de faire de :;a peine
A ce remarquable entraineur d'dmes ! La pietS, une piMtl
simple, de bon alui, allait de pair avec la tenue. La charmante vertu de simplicile. vertu officielle de- Etfants de
saint Vincent, regnait aussi parmi les S(;:iniari.tes. Le Pbre
Cornu entendait d'ailleur- enlre tenir cette s mplicild dants les
ame-, avec P'6lan et la joie. Periodiquemrnt de belles itles de
famille y contribuaient, et aussi, pailois quand l'occasion
se presenltait de d6licieux impromptus terminaient certains
diner-, at la grande joie de tous !
M. Cornu gouverna le Stminaire Acadnmique pendant
vingt-trois ans. Quand s'ouvrit l'ere des expulsions, il 6tait
Sla veille d'y faire son jubhld... et de se retirer. II tint bon
tout ce temps, enloure d'ai!leurs de beaucoup de sympathie,
de I'affection de ses Seminaristes. de F'affeelueuse deferer.ce
des profe-seurs de I'Universil, et soutenu par 1'Pvidente
rdussile de son ministiere.
II cu! bien a (il'ffrir, :ui aussi. du changement frequent
de ses collaboraleurs. Sans doute, la place qu'il tenait dans
cetle oeuvre rem6diait en partie aux inconv6nients de ccs remaniemenis continuels. Son norn, sa r6putalion, le charme
de son accueil. sa science theologique, les services rendus, le
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lrtesor que conltiluuil la pr6-ence d'un Pere Cornu a :

itl,lt
du Siminaire. faisa.ent oublier ces d&sagremenls. Le nal
n'en 6tail pas moins regrettable. Tant de bons Confrere . -ont
passes par le S6minaire sails y prendie racine !
l.liarOn truuve aux citls du Pere Cornu l'ineffable
ros, dont I'cxub6rance mnridionale plaisait beaucoup :ux
jeune- gens. ces , MBridionaux du Nord ,, ainsi que les appelait en sour.anl Ie bon Pere Fiat. M. Garros. lui, du muits,
resta tois ans. LM.
Lecauchois resta sept ans. M. Koppy. un
an. M. Favrichon, cinq ans. M. Coste Anatole, un an.
En 1893. arriverent en m0me temps au S6minaire dilix
direcleurs, qui devaient y faire un assez long sBjour. Ce fut
le d6but d'une periode de sfabilitl et de prosp6rite qui lurtii
jusqu'aux executions de la Loi sur les Congr6gations (18931902). Ces deux Confrties, M. Laux et M. Eugine Vidal, marquerent fortement leur place au Seminaire. M Laux, en(
mnme temps qu'il assurait l'Economat et administrait avec
sagesse ;es finances de la mai-on, Mtait un excellent Directeur de conscience. II a guid6 vers le sacerdoce un ,graind
nombre de Snminaristes qui lui ont vou6 une b:en vive reconnaissance. II aimait beaucoup la maison ; et il p!:'ura
toules les larmes de ses yeux, quand vint I'oidre de dipart.
en 1902. II faut dire qu'il s'etait 6tabli une telle atmosphire
d'affecticuse contiance entre directeurs et s6minarisks en
ces temps bienheureux, que, au dire de Seminaristes qui assist6rent a la p6nib;e scene du d6part en cette veille de Noel
1902. it y eut des larmes dans les yeux de ces grands jeunes
gens !
M. Eugene Vidal avait un accent meridional tres prononce, qui suscita d'abord quelques sourires. Mais son air
de franche bonhomie et sa cordialit6 eurent vile fail de dissiper toutes les pr6ventions et de rallier toutes les sympathies. On allait chez M. Laux pour chercher remEde aux
maux de -on ame et conseil dans les difficultRs. On allait
chez M. Vidal chercher detente pour 'esprit. En ces temps
h6roiques oi le journal n'avait pas encore ses entrees dans
nos Seminaires. quelques -sminaristes, avides de nouvelle-,
s'tlaient rundu compte que, en rusant un peu. ils obtiendraient, au hasard de la conversalio,. chez le cher M. Via!;l,
si communicatif et si peu defiant, quelques bribes lde nouvelles du jour. Et le bon M. Vidal faisait semblant d'ignorer
la perfidie et se prktait, beau joueur, a ces ruses de jeunesse !
Noil 1902 ! Soul au S(minaire, a ce moment-la. avec
M. Cornu et M. Laux, M. Riclin, qui vient de remplacer
M. Vidal, appele A Panningen et M. Dillies arrive depuis
deux mois seulement. M. Villette, envoy6 par le Tres Honor6
Pere Fiat, annonce a la Communaut6 r6unie que les confrires doivent d'urgence se retirer. II v a des larmes dans
tous les yeux. Et c'est le d6part imnmndial. Les confreres
vont chercher asile a Loos. Il ne reste A la maison, et par
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intervalles, que les deux Freres Udley et lluleu, qui continuent momentanemeni leurs d6voues services aux prltres du
Diocese qui nous remplaccnt. Sunt lacrymae rerum !
Les deux Frkres, eux aussi, ne tarderont guere a quilier
le Seminaire. Le Frere Udley ira rejoindre le Pere Dillies a
Wernhout. Le Frbre Huleu regagnera Paris et ir'de-i'i~r\vir
la Sacristie de la Maison-Mire. Mais le Seminaire le reverra
plu- tard. Et en tenant compte de ccs deux sejours, itsera
de ceux qui totaliseront le plus grand nombre d'ann6es au
set vice du Seminaire. II occupe bonne place A cot6 de tous
les Confrbres qui ont donn6 1I leur d6vouement.
1914-1918 : c'est la guerre-! Les locaux dui Sdmiitire
Academique servent de refuge a tous les Seminarit4es du
Diocese, r6unis. II y a un peu de desarroi. Le Superieur, surpris par la guerre, se trouve de l'autre c6te de la ligne de
feu.
1919 ! 17 octobre ! Anniversaire de la delivrance de
Lille ! M. Misermont vient reprendre la direction du Seminaire, rendu A sa destination de Seminaire Universitaire. 11
est accompagnd de M. Desmet, de M. Kergozien et du Frere
Huleu. Mgr Charost. 6vtque de Lille, se d6clare satisfait ; it
dit sa reconaissance a la Congregation. Les Snminiaii-sles
jeunes gens fraichement sortis des Colleges et des Petits
Seminaires, et aussi de la rude ecole de l'occupation miliiaire, et avec eux, de vieux soldats, complant plusieurs annees de guerre et parfois sept ans de service, quelques-uns
brillants officiers. reprennent la discipline du Seminaire
avec un bel entrain et une charmante simplicile. C'est la
vie heureuse !
Cette vie heureuse connut pourtant quelques accrochages... Des I'annee suivanle recommenCait 1'rre des changements. M. Kergozien regagnait Paris et y continuait sa licence os-sciences. Il Btait heureusement remplac6 par
M. Louis Dillies que la guerre avail exil6 de sa belle maison
de Wernhout. II venait. pour un court mais glor:eux s6jour
de quatre annees, pendant lequel il marquerait de son empreinte toutes les ames. en achevant de gravir, lui-meme,
etape par elape, les rudes cimes du renoncement et de la
perfection ! Sa piete, la hauteur de ses vues, la penetration
de son esprit, sa belle culture, sa finesse, la cordialitE de
son accueil, la douceur de son regard si penetrant. I'audace
mime de ses conceptions, tout I'Mlan de son Ame, enfin, faisaient de lui le charme de la maison, I'animateur de la vie
du 86minaire. II mourut trop (dt ; il andantissait, en mourant, de beaux projets de nos v6eners Superieurs. Un gros
rhume eut raison de cette fragile sante. II s'alita au soir de
la solennild de l'Epiphanie, apres la jolic s6ance academique
qui rejouissait chaque ann6e les amis du Se.minaire en ces
fetes de l'an nouveau. Trois jours apres, tout au matin, il
s'iteignait, rendant sa belle Ame a Dieu. Quand M. Miser-
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munl, au debut de la Messe de Commuunaut, vint aunuuncer
celle morl. ce fut la consternation. Un confr;re de passa.,t;
qui v\it le clademain les Scminai iste- de garde auprb-. 'ie la
depouille mortelle du Pere Pillies a dit I'inuubliable impression qu'il emporta, d'avoir vu ces visages 6mus, con-ternt-,
burine6 par la douleur.
Entre temps avaient fait une courte connaissance axec
le Sminaire MM. Dondeyne ct Lesage, qui n'y reuzicrieut rhacun qu'un an, M. Sackebant, qui au bout de deux ans fut
repris pour Otre Sup6rieur au Grand S6minaire de Tunis,
mais qui devait revenir a Lille, comme Sup6rieur, trois ans
plus tard.

El voici venir le bon Pire Wattiez. venu recemmeIn d'un
long s6jour au Danemark, et qui pendant douze ans, par sa
piet6. son e-prit de foi, sa courtoisie A l'antique, sa se:viabilite, va edifier ltule la communauth et exercer. sais -ýen
douter. une influence considerable sur les anmes. II mourra
au milieu des emotions de la guerre, d'une chute banale qui
lui brisa le col du f6mur et acheva en quelques semaines
d'ipuiser les restes de vie de ce v6nerable vieillard.
Sous les sup6riorats de MM. Sackebant. Desmet. Milleville, on vi! encore pas--ýr au S6minaire, bon nombre de
Confrire- : MM. Boual, Cantinat. Lebacq, Dufranc, Duriez,
qui ne restcrent gu're qu'un an ou deux. M. Agnius el
M. Thiry. eux, y lirent un plus long s6jour. M. Agnius
comme directeur, M. Thiry comme 6conome.
11 faul signaler, pendant le superiorat de M. Sackebant,
la creation dune section sacerdotale qui fut impos6e au
S6minaire. C'6tait une orientation loute nouvelle. Le S6minaire compla, 4 cote de sa cinquantaine de S6minaristes, jisqu'i vingt-quatre pretres, form&s ailleurs, et. qui venaient
uniquement, ayant & prendre leurs grades, prendre pension
au SBminaire. On peut se demander si I'entreprise 6tait heureuse. L'experience, d'ailleurs. cessa dix ans plus lard. Et
ces jeunes gens fuient hMberg6s dans un grand hotel bourgeois, achetlh cej effet, sur le boulevard Vauban, a proximite de 1'Universite. Le Seminaire retrouvait son homog&n6ilt et de plus grandes facililts de discipline.
M. Fr. Agnius, qui avait Wte sp6cialement charge de la
direction de cette section sacerdolale, mourut peu de temps
apr6s sa suppression. II avail donne au S6minaire onze ann6es de surnaturel d6vouement. en deux pCriodes, coup6es
par la guerre.
M. Bouat, lui, n'avait fait que passer au Seminaire. Son
passage fit cependant du bruit : toute sa vie. ii lui avait 6tW
donn6 de contempler les rives ensoleillees de la MWditerran6e. II lui fut cruel, sur ses vieux jours, de vivre dans Patmosphire embrumbe des usines du Nord. Malgre la sympathie que lui manifestaient les s6minaristes, A qui plaisaient
ce caraciere, vif comme la poudre, el ce ctur genereux, il

\v.cut toujuurs en nmai
ae
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ella vie du S6minaire. Sa consola-

tion Mtait d'aller. apr;- diner, chercher dan quelueue eli-e
des environs I'occatsiun d'une longue visite au Saint-Sacrement. Et. en allant el venanit. it jouissait quand if lui Mlail
dounn de rencontrer, enf ces heures d'aprbs-midi. de charmanits groupes d'enfanls-, men6.s ~ la priomenade par demrires couraseuses. un peutfires de leur iinoliru-.e famnille.
Quand ii rentrail au Sminaire. :1 partlit de -*- rencoutires
avee un kmerveiliemen d'entfain. Mai- notre S6minaire lui
pi).-it. Avec scs hauts 2tIag
seet escaliers [qi n'en tinisses
saient pas, a\vc les grisailles de -ouon sous-sol. (qui avaiclnt 'e
uon de I'exaspbtrer, le Semiunaire pcsait a ce templramnenl
foungeux et iui avail be-oin de soleil. A la fin de ;a'nne,
il partit pour Musinens. Mais, dans I'aniint
au ceours id'une
visite A"Confor,. le pays de Smur Rosalie. avant de doiner
la Confdrence aux Scrurs, il tomba foudrm!tv pat une allaiue. et il revint mmourir A Mlusinen-s erire les bras de M. BHogaert.
II y eut. ni jour. \v'rs cetllt 6poque, grand branle-bas au
Smrninaire et dans lia r'-g on, quand M. Cantinat, pendant son
court sajour au Sbminaire. eut la belle audaci dde prrIsener
a lI Facul6 '-a tlhse, de doctoral en thliologie. Elle avail
pour sujet le dtlica! iproll:'me de la Parousie. La soulenance
ful pr6sidee par S.E. le Cardinal Linart. u ' 'pecialiste
d'criture sainte. 11 y avail dans la brillaite assislance aquelqui.s cornelt-e. La Vis:latrice, la bonne So'ur Vassort e•ait IA,
suivant avec inltit[l la discussion qui fut vive. Mais le candidat. tint ftlf' avec uue ferme sernitl A ionus les assauts
El il fut recu avec hi.n:ieur. On pjarla beaucoup. en ces joursii, de la Parousie au Snminaire ei au dehors. et jusque dans
les maisons de Filles de la CharitL.
M. Cantinat avait 61Wappel ha assurer. A la Faculth de
Theiologie, Pinl6rim de ien-eignement de I'Ecrilure Sainte.
II rendait par IA un signal• service A ia Facultd. qu'il lirait
d'embarras. Ajoutons qu'il donna pleine satisfaction A ses
gnement de
gleves et qu'on lui efit -olontiers conliC ceel ensi
facon d6finitive.
II faul signaler encore, A celte epoque, le passage - trop
court, heias ! - de deux bonnes Filles de la Charit6, que
la liquidation de l'Hospice Stappaert. amena au Smrinair"
Acad6mique et qui. pendant un an. administrirent la lingerie el la cu-!ine, avec un devouement vraimenl fratemnel
On croil rover quand on songe qu'il n'a tenu qu'h un fil que
ce pr6cieux concours ne fOt assure de facon d6finitive au S6minaire ! En tous cas, ces bonnes ouvribres du Bon Dieu
ont emport6, dans leur retraite, la reconnaissance tres vive
des confreres et des seminaristes. La cornelte des Sceurs de
Saint-Vincent fit sensation quand elle parut dans notre
grande cuisine et dans notre petite chapelle. On la revoit
encore volontiers, en imagination, y portant sa grace. et
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abrilant de- ceuurs plong6s dans la priere et tout gonlls tle
I'amour de Dieu.
Aux vacances de Pentecele de Pannee 1950, on se i%."parait comme d'habitude avec ferveur A la grande ordinatiun
toute proche. Le lundi soir, ;es sminariles devaient tentror
au S6minaire pour I'ouverture de la retraile preparatoire. En
ce mnme jour, 20 mai, M. Agnius. pris subitement de malaises cardiaques. rendait son ame h Dieu, Quelques instants
aupatavant, it 6tail encore a son bureau, couchant sur le papier des sentiments do haute port6e morale, qui ont 016 reproduits -ur son image mortuaire. Et le soir vint. Et, Ies
uns apres les autres, les seminaristes. en arrivant au Seminaire, furent saisis par la terrible r&alite. Rude el memorable, la retraite qui suivit !
Quant A lui. la Providence lui 6pargnait d'avoir a subir
sur cette terre la rude 6preuve qui attendait les- confr6res.
II n'auiait pas h quitter dans le deuil cc cher S6miinaire auquel it avail donn lIraeilleur de s-on ame. En eflet, quelques
semaines a peine s'etaient 6coul6es que l'ordre du depart
d6finilif 6tail donn6. II y avail alors au Seminaire, avec
M. Milleville. M. Duriez, qui venait d'y arriver. M. Dufranc.
qui y 6tait revenu volonliers apris un courl s6jour h P4iigueux. et lM. Thiry, qui. dans les difficiles annies d'apres guerre, avail mcne vaillamment on curonomat. C'est eux qui
eurent a porter ia grande 6preuve du depart.
Quand on fail Ic comple des confrares qui passerent au
Sbminaire ac;tdfmiqiue, on W'est pas peu surpris de compler.
jusqu'a trente-cinq conifrres, pendant les cinquante-six annees que durer'nt les deux periodes de notre presence. El,
.i part quelques heureu.es exceptions, ils ne firent en g6n6ral que pas-er dans la maison. On peut se demander quelle
fut la raison de lous ces departs. qui pourraient faire cro're
i quelque d6saffection pour une ueuvre, pourtant. splendide
et tres attachante.
La raison n'en est cerles pas dans la difficulli que pouvait pr6senter la direction de jeunes gens d'61ite, dans une
~avre d'enseignement sup6rieur. Les confrires, envoy6s a
Lille. avaient faiL P'objet d'un choix trs attentif. L'enseignement, s'ils avaient eu a le donner. ne les ect sans doute p."s
trouv6s inf6rieurs t la ltche. Makis i: n'Wavaient point i le
donner. L'eensignrment soe dinnaii l alx Faculles. La besogne
des confrbres 6tait tout de formation sacerdotale. Et les
confreres oni, pour col:, grace d'ftat. Par ailleurs. les jcunes gens qu'iis avaient & conldu'i au sacerdoce, en marge
de I'enseignement universitaire. ntaient T-nCralemeni des
jeunes gens d'esprit Iris ouveit. de vues (res larges, de Caractbre bien Cquilibr6, dont la simplicith s'accordait merveilleusement avec la simplicit6 des Enfants de sa'nt Vincent. Quand on avait b leur parler dans les ConfBrences du
Dimanche. dans leIretraites. dans les lectures spirituelles,
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ce n'etait point de grands discours qu'ils attendaient ; ils
en avaient assez A savourer dans les grandes manifestations
des fetes acad6miques. Ce qu'il leur fallait, c'6tait une simple, mais forte doctrine spiriiuelle, et les accents d'Amepieuses, toutes d6vouces A la gloire de Dieu et a la splendeur du sacerdoce.
Les directears da SBminaire Academique eurent, grac"
A Dieu, ces qualit6s d'esprit et de cceur. El par ailleurs, s6minaristes et professeurs de 1'Universite leur out en geneia!
manifest6 une vive sympathie et parfois une profonde affection. Aujourd'hui encore, on est fidble A leur souvenir.
Comment done ont-ils pu se dtuacher si vile d'une telle
ambiance ?
Plusieurs se sont laiss6s deconcerter par cc qu'on a appel6 parfois le d6soeuvrement des longs loisirs qui leur
tlaient laiss6s et qu'ils n'ont pas su utili-ser sagcment.
II est certain qu'on avait de beaux loisirs, quand on
6tait Directeur au S6minaire Acadimique ! La besogne pourtant ne manquait pas. On avail de fr6quentes conf6rences a
pr6parer : celles des dimanches matin, celles des retraites
de renlrees, celles des nombreuses retraites d'ordinalion. Et
il fallait, n'etant que irois directeurs, se partager beaucoup
d'instructions. On avail a assurer quelques cours d'initiation aux 6pilres de saint Paul, des cours de liturgie, de chant.
d'explication du Catichisme du Concile de Trenle. On avail
a recevoir les communications de stminaristes vraiment
pieux qui recouraient souvent A la direction. II y ava!t en
outre a Lille une dizaine de maisons de Filles de la Charit6
qui r6clamaient quelques secours spirituels. En toute v6rite.
le travail ne manquait pas. et si on avait des loisirs, ce kemps
des loisirs 6tait bien morcele, coupe de nombreases visites.
II y avail vraiment quelque difficulte A utiliser les heures
qui restaient !
Mais a qui voula:l 46rieusement utiliser ces heures precieuses, la riche bibliothlque de I'Universite offrait ses tr6sors et sa grande salle de travail. Les vacances, qui 6taient
longues. multipliaient alors les loisirs. avec possibilit6 de
plus de suite dans le travail.
11 est vrai que ces mnimes vacances apportaient aussi a
qui n'avait pas le goft du travail intellecluel, des occasions
de d6sceuvrement et d'ennui. L'annee scolaire. en revanche,
n'offrait pas cet inconv6nient. Car, en dehors du travail personnel on trouvait a I'Universit6 l'occasion d'entendre de
nombreuses conf6rences d'art, de spiritualit6, d'histoire des
Missions, de sociologie, etc... Les fAtes universitaires revdtaient aussi une splendeur exceptionnelle et apportaient avec
l'agr6ment de ces magnifiques spectacles, un compl6ment
de culture toujours pr6cieux.
I1 semble bien qu'on puisse trouver dans cette complexitA d'aspects d'une vie qui se d6roulait dans un SBminaire
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ueiqu e explication tie reI fr6de Ditecleurs. Plusieurs- parni ce-

~tr-i.
d'une (Iuiv
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confribres qui y furent appel6s, ne reuzsirent pas i en decouvrir as-.ez 11 touuts les possibilil&s d'elrichissemient e:
souulhiltrent dis lor-. bierl vite, un minii -lire soil-disant plus

aclif. IHe iH. semnbl-l-il, tant lie ditparls apris de trop brefs
sejouis.

ui' l'hommine en celte vi.e d'avoir
11 rst rarenititt douniti
le tr;avaii
do sun cho'x et de seo gocts. Ne lui faut-il palors. ayant fail d'abord ie niicessit6 vertu, parls
-ouveni. d
tir ni-uile r&-olmirnnt, dan- la conliance en Dieu et sous sa
ben'dictionU
i la detl'uverte du Irtsor qui est cach6 en toute
roul- providentielle.
On y trouve toujouIs. ici ou lA. quelques paillettes d'or.
El -i ,on creuse alors le terrain, tout ingrat qu'il puisse etre.

le Ir(tr parfois se revle. En tout ca-. si on met au service
de son e-prit un eirur ouvert a loutes les esperances, la
Ioute

arilue devient en-oleillee ; et Ie soleil fait « rire le travail >
et lui apporte av\e '1'lan et la joie. grand agrtment. f6condite
et profit.
Quoi qu'il en soit, la Petite Compagnie a fait quelque
bien au Seminaire acad6mique de Lille. On a bien voulu le
lui dire plusieurs fois. El it y a encore, au S6minaire et au
dehors, des ames sacerdotales qui ont recu quelque empreinto de I'esprit de saint Vincent et qui gardent bon et reconnaissant souvenir pour les anne- passIses l?. en la compagnie de -es Fils.
11 y a lieu (hddire. en ce -ioixanle-quinzime anniversaire.
av'r Ionuceux qui
u I el6brecont. un hon , Te Deum » d'action de Tgrces.
Henri DESMET.

MONSIEUR FRANQOIS AGNIUS
1.

-

HIAUBOLHDIN.

LE MILIEU FAMILIAL

, Le 19 f[vrier 1872. fi 7 heures du matin, esl nS i4 Huubourd'n, rue d'Emmerin, Franfois-Eugyne-Joseph, fils do
Paul-Eugfi'e'-JosephAgnius,. direcleur de filature, el de Zod
Heniocq, mfnanire, son epouse... * (Extrait des regislres aux
actes tie naissanee- de la ville d'Haubouidin, pour i'annae
1872.,
aL'nn 1872, le 22 f[vrier, a did bapiiss Franfois-EugoneJoseih Agnius. n# le 19 fdvrier, de Paul-Eughne-Joseph,el
de Zoý Hennocq. Le parain fut Jean-Baptiste Turbelin ; la
nmrraine ful Maria Hennocq... , (Exlrait du registre aux
acles rde bapltme de la paroisse Saint-Maclou. A Haubourdin.)
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Francois Blait le deuxibme tils de la famille Agnius-Hennocq, laquelle allait en cumpler six. De ces six entants. quatre deviendront pretrcs, A savoir : Maurice, lazariste. d6cde
A Bevrouth le 6 avril 1942 ; Francois : Edouard. des Missions
etraingres de Paris. mas-;icrt en Mandchourije le t1 juilet!
1900 ; Paul. successivemenl piofesseur A Roubaix. cure de
Toutilers. doyen de Saint-J;ean-Baplie tie IDunkerque. d•JuOY
e on 1950.
de Notre-Dame de Roubaix, el retire di ministbri
Les enfants avaient aus-i un oncle pr4tre, qu'ils ne cuinlu-

rent pas, mais dont ils entendirent souvtcn parler en famille:
c'etait I'abbW Edouard Agnius. niurtl n 1873, apris cinq ;ns
de sacerdoce. En outie. un de ieurs cousins, Henri Turbefin, de Loos, devail entrer en 1880 dans li (Conigrtaiion de
la Mission, et mourir sous-diacre en 1895. laissant le souvenir d'un s6minari-te et d'un cludiant miodle, aimr de louc
pour la bonte et la droiture de son cour. pour -a pitdi i't ses
vertus. pour I'amalbilitB cn-lante de son ca act;'re. Mlme Turbelin. inje Octavie Agnius. dcc6doe en 1923. a laiss6 A Loos
le souvenir d'une sainte femme de bien.
C'est assez dire que la famille Agnius elait profonddment chretienne. Les enfants y 6taient eleves dans la fid&lilt aux traditions religieuses qui penebtraienl toute la vie
familiale. Tous les soirs, apris la priere rocitee en commun,
chacun des enfants se pr6sentait au pere et A la mbre, qur
les b6nissaient en tracant sur leur front le signe de la Croix.
accompagnant ce geste de I'invocation traditionrnelle : ( Mlon
enfant, que le Seigneur le benisse elte prolbge ! ,
Comme tous ses freres. Frangois Agnius fit. ses etudes
it
Haubou!primaires h 1'Instilution Saint-Joseph. dirigPe
din par les Frires des Ecoles chr6tiennes. 11 y fut estinmE
de se.- maitres qu'il aima beaucoup et donl il conserva tonjuurs un pieux souvenir ; c'tait un eleve serieux, app.ique'',
aimable. bon joueur. gai de caractere. li6 d'amiti6 avec les
meilleurs de ses condisciples. L'enfance de Francois et de
ses frre.- s'6coula h ia maison, entre le travail et les jeux,
pleine de chansons, de rires et de ces joies d'enfants qui
epanouissent :es cuwurs, dilatenl les ames et les preparent
du m6me coup A dire g6n6reuses. Les grandes joies se manifestaient surtout aux fetes de famille et s'exprimaient en
poedies et en chansons. M. Agnius pere composait lui-mitme
A I'occasion quelque podme pour commemorer tel ou tel 6v6nement important de la ve familiale. On chantait beaucoup
dans la famille Agnius. C'6tait A qui se constituerait :e plus
abondant r6pertoire de belles chansons ; celui de Francois
fut particulierement bien efourni. Aux chants appris ou
compos6s dans les jours de son enfance, d'autres viendront
s'ajouter dans la suite. sur les sujets les plus divers. C'est
ce qui explique la facilite avec laquelle M. Agnius sut toujours agrdmenter une fete par quelque chanson, logee dans
sa m6moire ou composee specialement pour la circonstance.
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Chanter. c'iiail chez lui la manifestation la plus spontaiite
des sentiments, de son bun coeur.
Le 24 mai 1883, Francois Agnius faisait sa premiere
communion. Cette date lui resta loujours ch6re ; elle se trouvait rguliirement sur son ordo de chaque anne avec les
autles anniversaires importants de sa vie. Trois jours plus
lard. il recut le sacremerit de Confirmation.
II.

-

CAMIBHAI.

SOiLESMES.

FIAN(;OIS

AGNIUS,

SEMINAHI-STE

DWji. I'aind de la famille. Maurice, etait entr6 au Petit
Sdminaire de Cambrai ; il y fut rejoint, d'abord par Frantois en octobre 1885, puis en octobre 1887, par les deux fr&res plus jeutnes. Edouard. le futur missionnaire martyr, et
Paul, le seul des quatre qui devait rester dans le clerge secutier. Edouard raconta plus tard comment les deux aines multipliaient aux deux plus jeunes d'austeres conseils : < II ne
faut jamais causer sur les rangs... 11 faut attendre le signal
avant d'ouvrir les ILvres en recreation. comme au r6fectoire...
Le soir, la cloche sonne le coucher el le grand silence. Ricevoir a genoux la b6endiction du surveillant de dortoir
avant de se mettre au lit... Le matin, cinq heures, aux premiers litlements de la cloche, sauter au has du lit. se laver,
s'habiller prestement, etc... ,
Les anndes du Petit Seminaire s'kcoulerent pour Francois, de 1885 A 1890. II a beaucoup aimi cette vie ; it y contracta des amities qui lui demeurerent fideles jusqu'" sa
mort. 11 y travailla avec perseverance et mcthode. Une grande
place ,lait faite au sacrifice et a la piett. Tous ceux qui le
connurent alors ont gardi de lui le souvenih d'un blive r6gulier, d'une pidf' forte et tendre, tres gai, tris bon, gen*reux.
travailleur metbodique, estim6 de tous et aime de beaucoup.
Tant pendant I'ann6e scolaire que pendant les vacances passees en famille, les quatre freres Agnius s'excitaient mutue'lement A cultiver en leur ccur ramour des ames, A s'imposer des sacrifices pour devenir de bons pritres. Afin de
meriter des graces a tel condisciple qu'ils voyaient peu fervent ou mal dispose. ils n'hisitaient pas. sans rien lui dire,
A s'imposer des privations, comme de laisser la moit': d'un
dessert, de faire parvenir aux pauvres les quelques friandises apporttes par les parents. Edouard, lui, allait parfois
jusqu'a glisser sans bruit sous son drap de lit la porte de
son armoire, pour s'habituer a dormir sur la dure quand i!
serait missionnaire dans la brousse ! Si les notes de 1't61ve
indolent ne devenaient pas meilleures on redoublait de sacrifices et Dieu finissait par r6compenser tant de gn6erosite.
Les quatre freres tinrent aussi h faire partie de la Congr6gation de la Sainte Vierge, dont l'influence 6tait cons derable pour la conservation du bon esprit et de la piete danw
l'ensemble du S6minaire. On les retrouvait aussi A la Conference de Saint-Vincent de Paul, s'engageant volortiers A
visiter les pauvres, A secourir quelques mis6reux. simplement
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et discretement, fralernisant avec les meilleurs s6minaristes,
et les excitant au bien. II semble que le plus ardent en lout
ce genbreux et fervent travail pour les ames fut Edouard.
Decide pour son compte a ctre missionnaire, il ne s'en cachait
pas ; il avail sa devise : , Dieu el les dmes ! , qu'il remplaca plus tard par cetle autre : , Crux el amor. , Sans effroi
et sans forfanlerie, a quinze ans, Edouard Agflius osait
6crire ces mots prometteurs d'heroisme : (, Celle semaine, je
prierai pour obtenir du Bon Dieu la grace du martyre. )
Encore qu'ils fussent les aines. Maurice et Francois ne purent certainement pas ne pas etre heureusemenl influenc6s
par une telle g6nerosit6 chez leur frere plus jeune. El c'est
sans doute ce qui les orienta l'un et I'aulre vers la vocation
missionnaire.
En juillet 1890. Frangois A~i-ius avail termine ses 4tudes secondaires au Petit Sndminaire. 11 entra, en oclobre suivanl, au Grand Smrnina re de philosophie de Solesmes. Le
diocese de Cambrai s'Btendait en ce temps-lta A lout le d6partement du Nord. Depuis 1886, le SBminaire de philosophie 6tail separd du Seminaire de theologie. Celui-la. ktabli
a Solesmes, celui-ci 6tant demeure A Cambrai. L'un et I'autre etaient confi6s h la direction des Pretres de la Mission ;
celui de Cambrai avail comme Superieur, M. Sudre. qui occupait ce poste depuis 1857 ; celui de Solesmes avail A sa
tote M. Villette, futur Superieur g6neral de la Congragation
de la Mission.
Cette premiere annde 1890-1891 se termina apres la r6ception de la Tonsure et I'incardination de Francois Agnius
au dioc.cse de Cambrai. Reproduisons h ce sujet la lettre
suivante : (( Cher Prre Agnius, il y aura cnquante ans, le
30 juin 1941, qu'au Seminaire de Solesmes, nous recumes la
Tonsure des mains de Mgr Monnier. prepares 4 ce jour par
M. le Superieur Villelle. MM. les Direcieuis Vandamme,
Choisnard. Davy et le R.P. Duez, prddicateur de la retraile...
de
A ddfaut d'une reunion amicale qui n'eti pas m,,nquu
charme et 4 laquelle s'opposent les circonslances acluellesne vous parail-il pas bon el opportun de commr morer ensemble cel heureux anniversairepar l'offrande du Saint Sacrifice de la Messe d nos intentions rdciproques, pour no-s
mailres et condisciples retournds a Dieu, ce lundi 30 juin
1941, ou l'un des jours les plus proches de celle dale ?... Veuillez trouver ci-joint la lisle des soixanfe-dix-neuf tonsurds du
30 juin 1891... , Cette lettre est signee Charles Delannoy, prelatde SaeSaintet6, vicaire gendral de Lille. Mgr Delannoy Blait
un des fideles amis de M. Agnius. 11 aimait a rappeler combien celui-ci, au Petit comme au Grand S6minaire, avail toujours Wth un condisciple et un confrere gai et de relation'
bien agreables. II disait de lui qu'il avail une Ame chantante. La mort de M. Agnius lui causa une grande peine. Luimfme est decOde A Lille en novembre 1952.
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du diocese de Cambrai compretait une ann6e de philosophie
A Solesmes ei troi- ajnriees de th6ologie A Cambrai. Entre
la philosophic et la lthologie se placaient d'ordinaire le
ltmps du service militaire et un -sage. de durke variable.
eluon les n6cess.tls et les circonstances, pendant lequel lesiminaristles rendaient service et s'initiaient. A Ienseignemnen dan- I'un des nombreux colliges du dioc;se : c',tait le
utail par la minme occasion
t-age drt proufes.-eui-abb6, et qui
un temps de probation pendanl lequel ies vocations -acerdolale. minrissa.eni n;u contact de.s rtuvres. Fran;ois Agnius accomplit ce stage comme profes-ceur de sixieme au Colltge
S;int-Jean de I)uoai. C'est pendant ces deux annu6es, d'oclobre 1891 i a oil 1803. que miT'it chez lui la vocation mis.
-ionnaire. L'exemple du frbre ain6 Mautice. entr6 A SaintI.azare en 189?. et la douce attirance du cousin Henri Turbelin. s6minarisle cl 6tudiant A Saint-Lazare depuis 1890, lorien1;'rent lui-meme vers la Congregation de la Mission. II con-iderait aussi iue. le Siminaire de Saint-Lazare 6tant voi!in de celui des Missions Etrangeres, cela lui permettrait d ,
se relrouver d2 temps en temps en la chere compagnie du
frire p!is jeune, Edouard. entr6 a la rue du Bac en 1892.
III. - F~iCRE FRAN-OIS AGNITS. CLERC DE LA MISSION
La d&cision de rejoindre Maurice dans la famille tie
saint Vincent fut prise pendant fann6e du service militaire
accompli h Verdun en 1893-1894. Le 6 octobre 1894, Francois
Agnius entrait au Sdminaire interne de Saint-Lazare.
M. Louwyck, lui-meme ancien eleve du Grand Siminaire de
Cambrai, en 6 t ait le directeur, et c'est A l'6cole de ce maitre
qu'il allait se former aux verius d'un bon fils de saint Vincent. La vie du Seminaire, avec I'abnegation conlinuelle
qu'elle exige. avwe la rigle m6ticuleuse qu'elle impose, Frbre
Agnius la prit au s6rieux ; il fut le bun seminari-Ae, consciencieux. aimable, ddiIiant, d'une pit(6 douce et fervente.
C'est pendant cette ann6e de Scm:naire interne, le 8 mat
1895, que mourut Henri Turbelin. Celui-ci avait di interrompre ses 6tudes apres son sous-diaconat, et avail obtenu du
Trbs Honor6 Pere Fiat la permission de se reposer dans sa
famille LIoos. Mais 1'6tat du cher malade alla toujours s'aggravant. Edouard. des Missions Etrangeres. 6tait venu le
voir. II rapporta de ses nouvelles A Maurice et A Francois :
, Sa voix est loujours aussi douce. son regard uussi vif, son
dine aussi forte, mais son pauvre corps faiblil. Malgrd le ddvouement de sa mbre et de ses soeurs, Henri voil venir la
mort. II la regarde sans faiblir. Je lui ai dit : Henri, quand
tu seras lt-haut, tu demanderas au Bon Dieu qu'il fasse de
moi un martyr ! - Oh I non. Edouard, tu serais trop heureux
de voter ainsi le Paradis ; il vaul mieux que tu souffres avant
de mourir, comme moi... , Edouard se doutait-il, en rapportant ces nouvelles, que le mourant devait bient6t porter
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cette demande jusqu'i Dieu ? u
Vive Dieu, vive la joie quand
mime ,.6crit-il A ses frtres, apres leur avoir dcerit les obseques d'Henri Turbelin, auxquelles il avait assiste : c Je
pense toujours 4 Henri ; il ne quilte pas ma pensde, el ce
m'est une consolation... , 11 en fut de m<3me pour Francois.
Si la mort de son cousin lui fut un grand
r
acrifice et lui
causa un profond chagrin, ii se consola a La peasee que ses
trois freres et lui-mime, tous en marche vers le sacerdoce et
la vie apostolique, ainsi que toute la famille. comptaient au
Ciel un protecleur de plus. La devise d'Edouard c Crux et
Amor n. il la fit sienne. Et il communia de tout son coeur
aux sentiments admirables dont fit preuve Mme Turbelin.
Celle-ci, apres la mort de son ils, reporta toute son affection maternelle sur ses neveux, futurs pratres, et plus specialement sur les deux Lazaristes : , Que nos dmes, crivait cette excellente chr6tienne, restent unies dans la veritil
On ne peut pas percer le sejour de l'au-del4, mais on peut
des ici-bas perdre son dine en Dieu, et ddjd survivre moralement en Dieu je veux dire ne faire qu'un avec Dieu et les
dmes ainmes. Je vous aimerai toujours, parce que I'amour
du Bon Dieu fail ma vie et que c'est en Lui que je vous
aine. »
Apris un an de S6minaire interne; uniquement consacre a la formation spirituelle. Frkre Francois Agnius fut
admis A faire le bon propos. II le prononga, note-l-il luimeme, , le 6 octobre 1895, a Saint-Lazare, au cours de la
messe de 6 h. 15, dite A I'autel de Saint-Joseph, par M. Louwyck. directeur, pendant la messe de Mgr Crotzet au maitreautel, et celle du cardinal Bourret, 6vWque de Rodez, a l'autel de la Sainte-Vierge, le dimanche du Saint-Rosaire. Deo
gratias et Mariae !i
11 reprit ensuite et continua le cycle d'6tudes commenc6
au Grand Seminaire de Solesmes. Le 7 octobre 1896, a a la
messe de communauth de 5 h. 30, c6lbr&e par M. Louwyck
(le TrBs Honord Pere Fiat 4tait a Rome) , il prononga les
Saints Voeux, qui l'attacherenl d6finitivement A la CongrBgation de la Mission et A ses csuvres. 11 ltait au comble de
ses d6sirs et avait la joie de voir Edouard assister A sa consecration. Une image-souvenir resume les sentiments et dispositions intimes de son ame ces jours-la. On y lit au recto
un texte de l'Evangile : a Quiconque aura otut quitti pour
mon nom et pour l'Evangile recevra le centuple en ce monde
et la vie dternelle en I'aulre. * Puis cette pensde : ( Mes regles sont mes trdsors. nAu bas, est reprdsent6 un ceur brflant, entoure d'6pines ; sous le coeur, ce mot : Fiat ! Au
verso, ccrit A la main : a Voild le code d'apras lequel vous
serez jugd. o Ego Franciscus Agnius voveo. 7 octobre 1896.
Deo gratias per Mariam in aeternum I )
L'annee 1896-1897, au cours de laquelle Frere Agnius
reput les Ordres Mineurs, ful pour lui et tous les siens une
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anine de grande joie, avec l'ordination sacerdotale de Maurice, place ensuile comme missionuaire a Loos, et -cell
d'Edouard. Ce dernier est tout heureux d'annoncer son appel
pour la mission de Mandchourie. Dans de longues lettres t
chacun de ses freres, ii fait part de son bonheur : , Dantt
deux mois, oit serons-nous ? Le ddpart sera proche. Depuis
dix jours ddja les appels soni fails. Jdsus a daiyni me choi
sir parmi ses dlus ; celle faveur me remplit de joie et de
crainte... Le sacrifice est fait ; ma vie est d Jesus. El Paul
rdpetluida qui coulail l'entendre qu'il ddsirail mourir et vivre
avec ie Christ ! Ou souffrir ou mourir ! Passer les mers.
sauver les dmes, et mourir ! J'accepte la volonld du Bon
Dieu ! Que puis-je faire de bon sur la terre ? II y en a tant
d'aulres qui pourront faire le bien mieux que moi... Prie
pour moi... L'ere des martyrs recommence. Un confrere de
24 ans, parli en seplembre dernier, vient d'etre massacrd au
Kouangv-Si. Les dgorgeurs m'attendront-ils , II me semble
pourtant que je n'ai que ce moyen d'aller au Ciel. Qui de
nous devancera l'autre ld-haul p Dieu seul le sail. En tout
cas, ne manquons pas le rendez-vous. C;nq ou six mille
lieues peuvent nous sdparer ; le eur ne connail pas la distance... L'absence ni le temps ne sont rien quand on aime.
Travaillons d devenir de saints prtlres ; il faut que nous nous
relrouvions au Ciel. Entendu, n'est-ce pas ? Je vous embrasse,
Maurice, Francois, et je vous aime en Dieu I )
La ceremonie du depart du missionnaire eut lieu le
27 juillet 1897, au S6minaire des Missions EtrangBres. a Te
voili missionnaire,dit au jeune partant son admirable pere ;
ne le sois pas d demi ! a Edouard allait 8tre missionnaire
jusqu'A 1'eflusion du sang. Le 11 juillet 1900. il tombait victime de la persecution des Boxeurs.
Francois Agnius n'avait pas eu la consolation d'assister
• la ceremonie des adieux. Sa sante laissant A d6sirer, il 6tait
absent de Saint-Lazare et avait Wte envoy6 se reposer A
l'Ecole apostolique de Loos. Ce fut un sacrifice de plus ajout6
A celui de se trouver desormais s6par6 de ce frere qu'il aimait
tant. II lui resta tout uni par le coeur. Dans un recueil de
morceaux choisis commence, en 1893, figurent, pour cette
annie 1897, le chant du depart : , Parlez, hdrauts de la
Bonne Nouvelle ,. puis une belle po6sie intitulhe a Je veux
etre missionnaire , ; ensuite le recit du martyre d'un jeune
chr6tien tonkinois, une po6sie intitul6e , Semailles de missionnaire ,.
Et des imes vont naffre, 4 Martyr, oil tu tombes ;
Des moissons vont mdrir en cel aride lieu.
Les Anges en chantant vont cueillir sur vos tombes
Des apis eternels pour les greniers de Dieu I
Viennent enfin deux autres morceaux en vers. intitules
u La mere du Missionnaire , et a La croix du Missionnaire ) et un beau passage d'un discours du cardinal Per-
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raud. pronone h l' occasion d'un d6part de missionnaires.
Comme 1'on sent ique le ewur geulrcux de FranCois Agnius
vibre A I'unisson du frere parti au loin pour porter 1'Evangile... Peut-6tre a-t-il lui-meme espdr6 A celct
6poque 6tre
envoyv un jour par ses superieurs comme missionnaire en
Chine. II esl vrai que sa sanlt eft fait s6rieusement obstacle
A la r6alisation d'un tel d6sir.
En attendant, el pendant qu'Edouard s'initie a son ministbre en Mandchourie. Francois se prepare au sacerdoce.
I1 recoit le sous-diaconat le 18 septembre 1897, et trois jours
aprBs, le diaconat. II est ordonni prdtre a Saint-Lazare le
samedi 4 juin 1898 ; c'est le troisieme pretre de la famille.
Paul sera le quatrieme et recevra le sacerduce deux ans plus
lard. quelques jours avant le martyre du missionnaire mandchou.
IV.

-

M. AGNIUS. PROFESSEUR ET S

PIPRIEUR

D'ECOLE APOSTOLIQUE

Aprbs son ordination sacerdotale, M. Agniu- reiul -:on
placement pour 1'Ecole aposlolique de Loos. oi il resta jusqu'&. la fin de l'annde scolaire 1902-1903, apres une courte interruption, d'octobre 1899 & mars 1900. oi il fut charg6 de
l'economat au Grand Seminaire de Solesmes. Le Superieur
de Loos-Ecole 6tait M. Dubois. II trouva en M. Agnius un confrere d'une grande piWtd, doud de grandes qualites de coeur,
excellent homme de communaute, et qui savait agrementer
de sa bonne humeur et de ses talents la vie*de la maison. On
le mellait volontiers a contribution pour composer quelque
chanson A 1'occasion d'une fete de famille entre confreres.
Citons comme 6chantillon la chanson suivante. composee
pour la cinquantaine de vocation de M. Cornu. le 8 septembre
1903. M. Cornu venait de quitter le Siminaire Academique
de Lille, dont il 6tait le superieur, chassz par les lois recentes
contre les Congregations religieuses. Il avait trouv6 momentaniment asile chez ses confreres de 1'Ecole apostolique de
Loos, avant de se retirer & l'Orphelinat Dehau a Lille.
Couplets et refrains sur I'air du Vieux Croquemilaine.
REFRAIN

Qu'il vive heureux longtemps encor
Aprbs ses noces d'or !

1. Pour cette cinquantaine
Du bon Monsieur Cornu
Si connu
Je n'ebauche qu'i peine
De ses nombreux attraits
Les grands traits.
Je vais essayer,
Veuillez conspidler,
Et puis me pardonner.

2. En Haute Normandie
Ii y a cinquante ans,
Bien longtemps,
D'une mere chdrie
Le bon fits se sauvait
En secret.
Du ban saint Vincent
II se fit l'enfant,
II y a cinquante ans.

3. On lui dotiiw
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co;ltmme ange

Le bon Monsieur Michautr,
Pas trbs beau,
Dont la figure etrange
Lui donna le ddsir
De s'enfuir...
II reste, et bient6t,
II eoit tout en beau,
imne Monsieur Michaux 7
4. Je n'ai pas d redire
Quelle fut sa vertu.
C'est conau.
Sa bonte nous attire,
II .sine le bonheur
De Iout ceur,

Ne

Par tous ses attraits,
Par tous ses bienfaits,
laissant que regrets !

5. Fils aimant d'un lel Pire
Un disciple en fait foi
Mieux que moi.
Dans chaque Sgminaire
Il sut se faire aimer,
Adorer.
Ce fut nieux encor,
Lorsque dans le Nord
On connut ce cwur d'or ?
6. Pour feter an confrdre
Nul n'est plus gdndreux
Je dis mieux :
On se sent pros d'un pere
Qui donne avec bonheur
De tout coeur.
Et chaque invitQ
Se dit enchantg :
A quand le Jubild ?
7. Vingt-trois ans, sa sagesse
Gouverne doucement
Et gaiement
La savante Jeunesse
Qui s'incline, obdit
Et sourit.
11 est pere et roi.
Mais Dieu sous la croix
Veut 6prouver sa foi.
8. Avec ddlicatesse
Un cawr ami lui dit :
C'est fini.
Mais la main qui blesse
Saura vous soutenir,
Vous bdnir.

Dieu frappe les saints.
A d'autres demain.
Courbons - nous

sous

sa

[main.
9. Un frere en sa famille
L'a recueilli, meurtri,
Mais soumis.
Vite. une noble Fille
Lui prepare un palais
Gentillet
Et Monsieur Dubois
Econome adroit
Le traite comme un roi 7
10. Pour lui cite on commande
Un stock de jambonneaux,
De pruneaux.
Une Seur lui demande
D'accepter un p6lt
Bien truffr.
Mais sans y toucher,
D'un maigre souper.
II est rassasid.
t1. Si parfois, moins avare,
Le maitre a commandd
Du eafe,
Alors, sans crier yare,
II redevient enfant
Un moment.
Plus d'un trait d'esprit
S'echappe ; on sourit
Et chacun se redit : (ref.)
12 Un doux soin lui incombe :
II est le confident
Tres patient
De la pauvre colombe
Qui souffre dans son nid
SEt gfmit.
Bien vite aux genour
D'un pere si doux
S'apaise son courrout
!
13. De sa rare sagesse
Chacun tire profit
Sans repit.
Plus d'une dine en ddtresse
Vient conter son ennui
Pres de lui.
De grands professeurs
De savants docteurs
Rdelament ses faveurs I

-

14. Jamais la naladie
N'altera sa santd,
Sa gaietO.

Et d'une tongue vie
II portera yaiement
L'ayrmnent,
Car jusques aux cieux
.oonterot nos vcrux,

Et nous serous heureux.

429 -

15. En ce beau jour de fete
Oh se sont rcutis
S's amis,

Chacun de nous rdpete :
Noces de diamant
Dans dix ans !
Qu'en bonne santd
II vire honore

Toute une IternitO ! ! !

M. Cornu ne devait pas connaitre fur terre ses noces de
diamant, puisqu'il mourut le 11 octobre 1905.
, Dieu frappe les saints. A d'autres demain ! , L'Ecole
apostolique fut bientot victime, elle aussi, des lois de persecution. Elie trouva refuge & Ingelmun-ter, en Flandre occidentale belge, oiu elle fut rbinstalle tant bien que mal en
fevrier 1904. M. Agnius en fut alors nomm6 superieur ; ii
devait le rester jusqu'en 1919. Le bAtiment Rtait modeste ;
il fut progressivement agrandi. En 1912, ann6e de la mort de
M. Dubois. on construisit une belle chapelle, qui fut benie et
inaugur6e le 30 mai 1913, en la fete du Sacr6-Cceur. A la
grande joie du Sup&rieur, des professeurs et des 61lves. Le
nombre de ceux-ci etait de onze en 1904, de trente en 1907,
de soixante-quinze en 1914, FranCais, Belges et queiques
Hollandais, r6partis en quatre classes, de la septieme a la
quatrieme. Les etudes s'achevaient ensuite a l'Ecole apostolique de Wernhout. en Hollande, depuis la troisikme jusqu'&
la premibre.
M. Agnius 6tait le SupBrieur qu'il fallait A ces jeunes
de it & 16 ans. II etait aim6 ; it savait si bien leur dire et
leur prouver son affection, ce qui rendait d'autant plus redoutables et efficaces les mesures severes qu'il n'hesitait pas
& prendre, quand elles s'avyraient necessaires. L'on 6tait
heureux & Ingelmunster ; on y travaillait bien ; on y priait
non moins bien. M. le Superieur formait ses jeunes apostoliques A une forte et tendre pi6td ; il les orientait d6cidement
vers la Congregation et la vie missionnaire. Les grandes fetes
de 1'Eglise et de la Congr6gation Mtaient celbr6es avec ferveur. M. le Sup6rieur faisait ces jours-la un sermon special,
ofiil mettait toute sa foi et son amour ; sa parole ardente
exprimait avec flamme les sentiments de son cour ; il remuait P&me de ses jeunes auditeurs et entretenait en eux le
vif desir de se donner au Bon Dieu et aux ames.
Ce bel essor de 1'Ecole apostolique d'Ingelmunster fut
malheureusement arrete par la guerre de 1914-1918. Aucun
des el1ves frangais qui etaient la majorit6 ne put y rentrer,
Ingelmunster se trouvant dans la zone des operations. Pendant quatre ans cependant, l'on put exploiter le fait que
M. Bervoets, 6conome de la maison, 6tait de nationalil hollandaise. Pour les besoins de la cause, ii fut investi, aux
yeux des Allemands, des fonctions de directeur. II joua son
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idle de faoun magistrale ; 'Ecole se mua insensiblement e,,
Coucent
,
hollandais ,, et, de cc fail, bendficia de nombreus
avantages resultant de celte ruse de guerre : exemption dec
irquisitions, ravitaillement, etc... En 1915. A la demande de
plusieurs families de la localit6, M. le Superieur accepla del
Ml6ves commt, exiernes, la fr6quentalion de leurs colleges
respectifs elant devenue impossible ; ils 6taient vingt-deux
en 1915 et soixante-quinze A la fin de la guerre. Le college
improvis6 permit de faire du bien a la jeunesse, donna
quelques vocations a la Congregation, ainsi qu'au diocese de
Bruges.
La guerre terminke, le collbge disparut pour redevenih
1'Ecole apostolique. Elle continua a Ingelmunster jusqu'en
1930. annie oh elle fut reinstall6e A Loos dans I'immeuble
abandonn6 en 1903. Le Supdrieur, pendant la p6riode 19191030. en fut M. Jules Thiry.
Quant A M. Agnius. le TrBs Honor6 Pure Verdier avait
pensA lui confier la reouverlure du Collbge de Smyrne, autrefois florissant et tombW du fail de la guerre. G6ntreusement
it avait accept6 le sacrifice et s'appretail B quitter la France
lorsque 'Ecole apostolique de Beaupreau, au diocese d'Angers, ouverte pendant la guerre, perdit brusquement son sip6rieur, M. Gayraud. Le Tres Honor6 Pare jugea qu.,
M. Agnius, habitu4 depuis plus de vingt ans l'ceuvre de re;
crutement de la Congrigation, serait mieux A sa place a
Beaupreau qu'a Smyrne. C'est ainsi qu'il devint Superieur
de 1'Ecole apostolique de Beaupr6au en 1919. I1 y resta jusqu'en 1930. Pendant onze ans, it travailla comme A Ingelmunster. A former de bons 616ves et en envoya un bon nombre dans la Congr6gation, bien que le travail du recrutement
ditl s'y accomplir dans des conditions delicates et peu favorables ; les dleves suivaient les cours du Petit Seminaire
voisin. et le recrutement dans le diocese n'dtait pas autorise.
En fait la clientele de 1'Ecole apostolique fut surtout fournie
par la Bretagne voisine. Pendant ses quatorze annies d'existence. sous la direction de M. Gayraud et celle de M. Agniun,
Beaupr6au a te. pour la Congr6gation une pepiniere de bons
missionnaires.
En 1930. Beaupr6au ayant Otk ferm'e et PEcole d'Ingelmunster etant revenue a Loos, M. Agnius fut nommi Sup6rieur de cette derniere II fallait remettre en route l'ruvre du
recrutement dans la region du Nord. M. Agnius reprit la
tache et y mit tout son cceur pendant trois ans. II avait gard6
son bel entrain d'autrefois, sa gaietl, son enthousiasme communicatif, son bon coeur paternel ; il avait garde toute sa
jeunesse d'Ame. 11 ne pouvait cependant pas empicher les
soixante ann6es de son age de faire sentir leur poids. Aussi.
en 1933, avec un grand esprit d'humilild et d'abnegation,
jugea-t-il qu'apr6s vingt-six ans de superiorat et de travail
dans I'cuvre des Ecoles apostoliques, il pouvait la passer
A d'autres plus jeunes. It laissait d'ailleurs a son successeur
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uue Ecule en bou Btat de prospecite et sur laquelle on pouvait compter pour assurer au Sdminaire interne de la Congregation un bon recrulement en qualit6 comme en quantitY.
V. - LILE. M. AGNICS, DIHECTEUR AU SEMINAIRE ACADEMIQUE
M. Agnius obtint d'etre decharg6 de Loos, mais ne fut
pas 6loign6 de la r6gion du Nord. Ii recut son placement pour
le Seminaire universitaire interdiocdsain de Lille. II devait
y donner a l'Puvre de la formation sacerdotale des s6minaristes 6tudiants des Facult6s catholiques dix-sept annees
d'un d&vouement saus reserve et hautement apprici6. Ii y
connut successivement trois Superieuts : M. Sackebant,
M. Desmet et M. Milleville : ce dernier Btait un de ses anciens
6lBves, qu'il avait paternellement accueilli en 1912 comme
618ve de sixieme a Ingelmunster.
Le SBminaire academique de Lille 6tait confi6 depuis sa
fondation en 1875. A la direction spirituelle de la Congr6gation de la Mission. <( Sdminaire acaddmique, Smifnaire unique ,, aimait a dire M. Cornu, qui en fut le superieur de
1877 A 1903, et qui r6ussit A faire de cette maison de formation eccl6siastique une famille, oil 1'Ame des s6minaristes pfit
s'dpanouir dans une atmosphere de pie6t, de confiance et
d'honnkle libertk. La direction en fut confide au clerg6 seculier de 1903 a 1919, lorsque sous 'effet des lois antireligieuses,
les Lazaristes furent contraints de s'Bloigner. Elle fut reprise
par la Congregation de 1919 A 1950. Ektre autres directeurs
qui passerent au Seminaire acad6mique pendant cette derniere periode, rappelons M. Louis Dillies, dont 1'influence fut
extraordinaire et qui marqua profond6ment le Seminaire de
son empreinte de 1920 i, 1925. II a laiss6 la r6putation d'un
saint authentique.
En 1950, le Conseil des Ev6ques protecteurs de 1'Universite exprima son intention de laisser A la Congregation la direction g6enrale du S6minaire en la personne du seul Sup6rieur, ct de confier la direction spirituelle des s6minaristes
A des pretres s6culiers qui seraient A la fois directeurs au
Seminaire et professeurs aux Facultls. Cette organisation
nouvelle ne fut pas accept6e par la Congregation. Et pour
que ne fft en rien genee la liberte d'action de NN. SS. les
Ev6ques sur leur Seminaire, le Tres Honor6 PWre pr6fera en
retirer tous les confreres : ce qui fut fait en juillet 1950. La
divine Providence permit que cette decision ne fit pas communiquie a M. Agnius. Celui-ci ne 1'a done pas connue ni
m6me soupconnee. Cette mesure n'eit pas manqu6 de Faffecter profondbment et lui eft certainement cause une tres
grande peine.
A Lille, M. Agnius eut tOt fait de s'adapter A I'ouvre
des Grands Seminaires. nouvelle pour lui, mais A laquelle
toute sa carriere d'6ducaleur et de formateur de jeunes apostoliques l'avait tout de meme bien pr6pare. II s'adapta non
moins ais6ment A ce milieu particulier qu'est un Seminaire
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universitaire. En peu de temps, par sa pi6t6, son profoni
esprit surnaturel, son extreme bont6, la solidil6 de son jugemeni, par tout ce qui kmanait de sa personne de sagesse,
de serenitB et d'6quilibre en Dieu, il conquit la confiance des
smminaristes. Bon nombre d'entre eux, de temp6raments bien
divers, lui confibrent la direction de leur vie spirituelle et
profiterent largement de la lumibre de ses conseils et de .i
paternelle sollicitude. Pendant dix-sept ann6es, ii fut un directeur estim6 et aim6 ; de nombreux pr6tres des dioceses
de la circonscription universitaire durent au d6vouement, if
Paffection, A I'exemple de cet homme de Dieu, le 4 temp6rament sacerdotal , qu'il leur souhaitait et qu'il poss6dait
lui-mime pleinement.
Quant & la vie de communaut6 avec ses confrbres, a
Lille comme dans les autres maisons oil il avait passe.
M. Agnius excellait a la rendre agr6able et loute fraternelle
Sensible a la moindre dMlicatesse qu'on lui t~moignait, il y
rdpondait d'une maniere touchante et toute personnelle a
lui. Son bon coeur lui inspirait mille faions in6dites de faire
plaisir, gentiment, simplement, discretement. Ami de la joie.
ii s'ingeniait pour agr6menter nos fetes de famille, sp6cialement celles qui r6unissaient A certains jours tous les confrires de Lille et de Loos. En 1934, le souvenir d'un fameux
missionnaire de Loos, M. Courdent, ( le Grand ,, comme l'appelait son Sup6rieur, M. BBviere, inspira A M. Agnius le?
strophes suivantes, qu'il chanta de sa voix grave de barytor
sur Fair du ( Bdcheron , de Botrel :
1. Un frisson, du fond de la Belgique
Court jusqu'au Nord :
Le bon Pere d l'dme apostolique
Courdent est mort !
Le vieux chdne d la puissante s6ve
Au caur si doux,
Le lulleur qui bataillait sans trdve
Toujours debout.
Aujourd'hui, c'est par moi qu'il vous prie
Cet absent que personne n'oublie,
Le Grand.
Prions pour lui !
Ld-haut qu'il nous enlraine,
e vieux chene,
L'Ami i
2. On entend la colombe plaintive
Gdmir tout bas :
a Je n'ai plus la flamme qui ravive
Ma vie, hdlas ! ,
Et l'on voil, dans les vieux presbyUtres
Pres du pasteur
Les brebis verser les plus ambres
Larmes du cour !
El nos Smurs, si souvent dgayges,
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Ruppeler les plus chaudes pensees
Du Grand I
Ou croil revoir
En sa taille hautaine
Le Vieux Chene
Le soir.
3. Par milliers, Ies hommes pour 1'ettetidrr
Venaient ravis,
Et leurs coeurs par ce ceur fort el lendre
Etaictl couquis.
La j.unesse aupris de lui charmýe
Vile vibrait.
A genoux. se sentant trbs aimee,
Elle pleurait.
Les pasteurs, en leurs graves retraiies,
Acceptaient ies sentonces discrites
Du Grand.
II les guYnaiil.
Riant de sa voix pleine,
Le Vieux Chdne
Plaisait.
4. Ce gdant que partout l'on dvenre,
Cet enlraineur.
Ce bon pritre ,t loutes les misbres
Ouvrait son cceur,
Parmi nous modeste (- sauf pour rire -)
El si vibrant,
Gai convive, oh. ! comme il savait dire
Le mot charmant !
Mais surloul de quelle humeur gauloise
II contail une farce... bourgeoise !
Le Grand !
Souvenons-nous,
Afin qu'il nous enlraine
Le Vieux Chene
Pa tout !
5. 11 chantait de sa basse profonde,
Chantor's aussi !
1 riait, et sa joib, d la ronde
Chassail l'ennui.
II aimait. et sa belle dme ardente
Gagnait les ceurs.
Aimons-nous. car notre dme en allente
Des grands bonheurs
A besoin de sentir auprbs d'elle
Des amis dont I'affeclion rappelle
Le Grand !
Soyons joyeux !
La tristesse est malsaine...
Le Vieux Chdne
Le veut !

--
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La periode des vacances donnail a M. Agnius I'occasion
de faire bWnelicier de son saint ministere de nombreuses maisons de Filles de la Charit&. Dans de multiples retraites, v.sites trimestrielles, visites canoniques et autres services spirituels, il 6tait pour les So urs un directeur kclaird, un conseiller avis6, un pere auquel elles recouraient volontiers. II
a fail A un grand nombre d'entre elles un bien qui demeure
dans le secret de Dieu et des consciences. 11 s'inspirait toujours des principes de saint Vincent et n'avait d'autre but
que leur avancement dans la perfection par la pratique dc<
vertus et des ceuvres de leur sainle vocation. II pratiquait vnlontiers ce ministere de sanctification et y r6ussissait pleinement, ne voyant que les Ames et les approchant avec tani
de discretion, de tact. de respect et de zele surnaturel qu'elles'ouvraient a lui en toute confiance et simplicit6. La Compagnie des Filles de ia Charit6 doit beaucoup A ce frere en
saint Vincent pour tout le bien qu'il a fait A un si grand
nombre de Soaurs, et pour les nombreuses vocations qu'il a
guidees vers la Communaut6.
Si M. Agnius se prdtait de bon caeur a agrementer la vie
de communautW, ses confreres, ainsi d'ailleurs que les seminaristes, curent l'occasion de lui en temoigner leur cordiale
reconnaissance, et cela en deux circonstances particulibrement : d'abord en 1944 A sa cinquntaine de vocation, et surtout le 4 juin 1948 a ses noces d'or saccrdotales. Celles-ci
coincidaient avec la fele du Sacr6-Cacur et la fAte de 1'Adoration. en la chapelle des Facultes Catholiques. Mgr Del6pine,
alors recteur, et ami de la Congr6gation, offrit au jubilaire
de celebrer la grand'messe solennelle, et tint A associer ainsi
I'Universit6 lout entiere a son jubil sacerdotal. De tous c6t&
el de bien des Provinces de la Congr6galion, oi M. Agnius
comptait d'anciens Bleves, lui arrivrrent des tdmoignages de
sympathie et de veneration.. M. Desmet, ancien superieur du
S6minaire Academique, lui exprima ses sentiments avec uie
touchante delicatesse, dans cet hymne au Sacerdoce :
Cher Monsieur Agnius,
Qu'avons-nous fail pour mdriter I'appel divin
Qui nous vouait d ces rencontres fraternelles,
Garanles, chaque jour. de radieux matins
Prhs du Maitre Royal des Cits dternelles ?
Hirauts de nos Autels el dc nos Tabernacles
Quand, tenant dans nos mains le Roi de I'univers.
L'appel de notre foi fail surgir le miracle,
Notre voix fail frdmit les lerres et les mers.
Avec le monde entier qui nous est redevable,
Plus prhs de nous, parents, amis, freres et fils,
Forment couronne et gloire et douceur ineffable !
Qu'avons-nous fail, mon Dieu, pour gagner pareil prix ?
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En consacrant nos mains, Dieu voulut bien y metlre,
Avec le signe auguste de son amitid.
La rdserve des dons qui dans les caurs font natire
Pardons el joie et fleurs el fruits de saintetd.
Tout lor des Sacrements pris au divin Royaume,
Or pur, ferme richesse d l'abri du malheur,
En passant par nos mains a permis d nos cours
Les ineffables joies des divines aumdnes.
Cher Monsieur Agnius,
Cet or, semd par vous dans des dmes de choix,
A donnd cent pour un. A lous les coins de France,
Aux qualre coins du monde, on vil votre influence,
On redit vos lefons, on dame votre foi.
Godtez volre bonheur ! La partie est gagnde !
Quand il est excellent, le PrdLre se survil,
Ainsi qu'un Patriurche,ii a grunde lignde.
Un roi n'a pas meilleure espdrance que lui !
Qui done nous a valu, perdus en ce bas monde,
Ce sourire de Dieu- aux plus chers de ses fils ?
Qui done a fail descendre en nos cweurs si chilifs
Celle grdce de choix, insigne et si ficonde ?
Jadis. sur voire front, sur le front de vos frbres,
Deux caurs s'glaient unis, paternel, naternel.
Pour oblenir du Ciel en leur humble priere
Les dons des grandes vies... En soit bhni le Ciel !
Pribre des aieux, porteuse de grandeur,
Porteuse de beauld, porteuse de faveurs,
Au Ciel nous chanlerons suns fin voire richesse,
Voire puissance el ves maternelles tendresses :
Grdce du Sacerdoce, et de l'Aposiolal,
Qui, pendant cinquanie ans gardez jeunes les dmes,..
Soyez benie et eclebree uaec delat !
Que Dieu ait, sans compler le merci qu'll rdclame ! ! I
Tout cela Ioucha au plus sensible le cwur de M. Agnius.
Le soir de la f6te il exultait de joie de s'itre vu ainsi 1'objet
de tant d'affectueuse v6neration. v Aprbs tout le bonheur
dont le Bon Dieu m'a combl6 sur la lerre. disait-il, il ne me
reste plus qu'a attendre avec patience le bonheur du Paradis... Quand re Bon Dieu voudra ! )
Se preparer a la mort fut d6sormais sa grande occupation. Le lendemain de son jubile, ii trauscrivit la poesie suivante :
SAVOIR VIEILLIR
Vieillir, se l'avouer a soi-mdme, et le dire
Tout haul, non pas pour voir protester les amis,
Mais pour y conformer ses gotis, et s'interdire
Ce que, la veille encore, on se croyail permis.
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Acec sinc&rild. d.s que l'aube se leve,
Se bien persuader qu'on est plus vieux d'un jour ;
A chaque cheveu blanc se sdparer d'un rdve
El lui dire tout bas un adieu sans retour !
Aux appetils des sens infliger d'dpres jeanes
El nourrir son esprit d'un solide savoir,
Devenir bon, devenir doux, aimer les jeunes,
Comme on aime les fleurs, comme on aime I'espoir.
Vaquer sans bruit aux soins que tout ddpart rdclame,
Prier el faire un peu de bien autour de soi.
Sans negliger son cdrps parer toujours son dme,
Chauffant l'un aux tisons, lautre d I'antique Foi !
Puis. un beau soir, discrctement, souffler la flamme
De sa lampe, et mourir... puisque telle est la loi.
Voici que M. Agnius a 78 ans. II a demandA a prendre
sa retraite. Ses dix-sept annies de service lui donnent le
droit de prendre cette retraite au Seminaire meme. II n'aura
plus d6sormais a monier dix fois par jour les trois tlages
jusqu'A sa modeste chambre ; on lui a amBnag6 au rez-dechauss6e une piece qui servait de parloir. Lh, tout en suivant
la vie et I'activite du Seminaire, tout en continuant d'aider
de ses conseils les Ames qui viennent se confier A la sienne,
il prie. il medite, il contemple ; il se delecte dans la lecture
silencieuse, rIfltchie de la Sainte Ecriture et des meilleurs
ouvrages de spiritualit6. Sa vie devient une sorte d'oraison
ininterrompue qui continue sa messe du matin et pr6pare
celle du lendemain. De temps en temps, d'une 6criture devenue tremblante, il jette quelques mots sur le papier : ce sont
des 616vations, des oraisons 6crites, o il laisse son Ame
s'6pancher et dire a Notre-Seigneur sa reconaiscance, sa
confiapce et son amour.
Dans les derniers jours de mai 1950, a-t-il le pressentiment que le Bon Dieu ne tardera pas A I'appeler A la
Mission du Ciel ? Toujours est-il que les 27. 28 et 29, il
Bcrit, d'une 6criture ires soign6e, une longue page d'616vations mystiques, puisees en substance dans o Recueillement D
du Pore Sertillangcs, et qui expriment admirablement son
ktat d'ame A I'approche de la mort.
<c27 mai. Tout l'univers est a Dieu et i moi, puisque
je vis en esprit la vie de I'Esprit Crdaleur, el que je me liens
uni d la nature et d Vhumanit... Les meilleures richesses
sont celles qui ne content rien : soleil, fleurs, nature, vivants. Si on les apprdcie, on les a. Les autres sont des
pauvres. Aimer, penser, vouloir, culte en esprit et en verit,
quelles richesses ! qui me tirent en haul, pas en bas comme
les -millions d'or. Dominons I'argent, sinon c'est lui qui
nous domine... Que sert d I'homme de gagner une auto, si
I'auto doil lui luer sa vie ?... Que de vices, si 'on s'accroche
aux richesses ! Grande vie au dehors, souvent si petile au
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dedans ! Pauvres riches ! prives d'aimer Dieu, si souvent,

i moins que I'esprit de pauvrcld les ditache...

a 28 mai, PentecOle. I! y a en nous un dWsir intime de

nolre bien, el des desirs. Comment troucer le chemin du
pays oa vit mon ddsir ? En reinowcanl ti wres disirs. Nou.:
disirons une foule de faux biens, nous courons aprts, loin
de la route de noire but de cie... Que faut-il pour voir Dieu ?
Etre pur et inourir. Fails uniquetment pour Dieu, nous decons tendre uniquement, puremnent cesi Lui... A qui la couronne ? A celui qui ne court qu'aprs celle-ld, qui donne tout
pour oblenir lout. L'dme du bornheur est dains la poursuite
de ce seul but. Nos desirs foldtres, it est plus facile de les
dirangler que de les salisfaire. plus utile aussi. Rien par
eux ne nous rdussil assez ; nous y niittquons chaque fois
le bonheur. Le vrai bien. c'est le don plinier avec la pleine
possession : notre vri posee. reposee en Dieu. Venez, Esprit
Saint, disons-nous en eel uaniversaire de la Pentecdie, remplissez tout d fail de V'os les cwurs de cos fiddles. Rien que
Vous jusqu'au fond de ious nos tiroirs, de nos sentiments
et de nos volonlds I Allumncz en tout notre dire un feu qui
l'absorbe, le feu de voltre amour. Nous sommines tout fraids
comme une bAche. Le foyer est 1d. II n'y a qu'4 s'y jeter,
mais il faut s'y jeler soi-mInme. s'y briler tout entier, ceur
et mde. Voyez : I'humidilM de la bdche ca sortir en fumee
noire : ce soni nos miseres. Puis tout va craquer, la flamme
va ldcher l'extdrieur. envelopper toute la btche, puis la pdnatrer au dedans, s'y nourrir ; la bache devient rouge, devient flamme qui flambe et luil, devient feu qui chauffe,

se transforme et fail corps avec le foyer... Parce que nous
avons cru i l'amour divin, que nous nous sommes livrds,
nous laissant aimer lant qu'il voudra, restant dedans, y disparaissant pour qu'll transparaisse en nous. Nous vivons,
non plus nous seulement, mais Jesus-Christ vit en. nous...
Ce n'est plus vrai, ce qu'un desespJrd a dit du cceur humain :

II est trop grand, nul ne 1'emplit,
Et trop fragile, tout le brise...
Je corrige :
11 n'est jamais trop grand pour que Dieu le remplisse.
I1 est fragile, oui, mais en y pin6trant,
L'Amour Divin le change el jamais ne le brise
Ce qui m'occupe, c'est ce qui est a ma mesure ; ce qui
me prdoccupe, c'est ce qui me ddpasse... Ddsir d'Infini : ma
pauvretd dbs lors devient richesse... Tout est i Dieu, en Dieu.
Je ddsire Dieu, fesphre en Dieu, j'aime Dieu ; l'Amour
m'unit d Dieu... Dieu accuse mes pichJs ; si moi aussi je
les accuse, je me joins d Dieu... Detruisonsce que nous avons
fail (noire pdchd), afin que Dieu sauve ce qu'll a fail (notre
vie)... II faul hair en nous noire wuvre, et aimer en nous
l'euvre de Dieu, ce qu'll a fait en nous et ce qu'll continue
d'y faire. Aimer en adorant, 4 genoux. II m'a tant aime qu'll
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a dotnu so. Fils pour que je ne pdrisse point... Medtc-in,
Jesus vient pour yuerir mes maladies. Je me tue si je ne
reux pus observer les prescriptions du rddecin... el son
cwur en souffre tant ! II y en a qui aiment leurs pLch:s.
Pas nous. Mais si

nous nous accusions plus d fond, nous

ferions mieux ce qu'il faul pour retomber moins...
< L'honmme qui a des convictions n'attend pas pour se
juger le jugement des autres ; it porte en lui la veritm, et
ses intentions solt pures. Les autres ne peuvent le juger
que par le dehors des apparences... On a tort d'exalter le
brillunt au detriment du solide, et ce qui enivre plutdl que
ce qui nourrit...
- 29 mai, lundi de Pentec6te. Crux et Amor ! NotreSeigneur .a dit : Je iuis venu repandre un feu dans les
ames, combien je desire qu'il soit allum6. Et aussit6t, II
parle du monyen, la Croix, dont la peur humaine et le desir
divin le pressent d'angoisse. Que de lecons cachees en celle
parole ... Nos dmes acceptent-elles assez de brdler, et dr
repandre leur incendie ?.. Faire confiance. Etre certain que
Lui nous suffira pour tout, qu'il n'y a qu'd ainer Dieu, mieux
el plus. C'est ce qui a delivrd et ddcidd la 9rande sainte
Therdse, le jour oil un confesseur le lui a dit... Le moyen
pinible : c'est la Croix. Elle fail peur... Se ddlacher de soi,
dire cloud avec des clous, ld oni c~ fera mal, pour rester
attache tout le temps que ca saignera et tant qu'il y aura
notre chair vivante et sensible pour souffrir. Et si c'est souffrance d'esprit et de ceur, c'est bien pire alors... Peur et
ddsir tout d la fois, angoisse ! On est d1 pour aimer d'en
vivre, en paix, en joie... Apris tout cela, repos, avant-goit
de la victoire entrevue. Que notre vie est belle ! a
Avant ecrit ces derniers mots, M. Agnius posa la plume.
II sortit de sa chambre. On entendit un appel g6missant
M. le Superieur, qui rtait presque seul dans la grande maisn'
an ce lundi de Pentecbte s'empressa de descendre. La mort
avait fait son oeuvre, subilement.
M. Agnius etait pr&t. Tout 6tait pret. Sur son bureau.
bien en 6vidence, se trouvait une enveloppe : a A M. le
Superieur. A ouvrir apres ma mort. , Elle contenait son
testament spirituel, date du 18 f6vrier 1950. a Monsieur le
Superieur. Dans mon gtat, il est raisonnable que je prdvoie
mon depart brusque... Merci de tout mon pauvre cceur, pour
loutes les eiapes de ma vie, au bon Dieu, a la-sainte Vierge
et d saint Vincent, qui m'ont tant aime ; , mes chers et
bons confreres, i toutes les dnes auxquelles j'ai voulu faire
du bien, d nos chers sdminaristes tout particuliBrement...
Au revoir en Dieu, cher Monsieur le Superieur, cher Monsieur Duriez, cher Monsieur Thiry, cher Monsieur Dufranc.
Et pardon, s'il vous plait. Ses c chers s6minaristes ,... Quand ils rentr6rent de
leur cong6 de Pentec6te, grande fut leur emotion devant la
d6pouille mortelle de leur cher et v6n6r6 Directeur. L'Entre-
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Sous, bulletin mensuel des eleves et anciucs du Stiminaire
Acad6mique, exprime bien les sentiments de tous :
a Bien que depuis un an nous fussions prepards i l'idde
de son depart possible, notre emotion ful profonde, quand
nous apprines la noucelle, le soir du lundi de Pentecdle.
Notre impression ne fut pus celle que l'on ressent a l'occasion d'une mort ordinaire. Ce n'dIait presque pas une mori,
un passage seulement, suns heurt, un pas franchi, doucement, comne dtaient devenus ses derniers pas sur la terre.
" Sa tdle, so tdle bonne el forte, yardail sur le drap
blanc la medme expression grave el pleine de souci des autres. Ses yeu: dlaient fermnis, puisque ce n'Ntait plus par
eux qu'il nous verrail desormais. Ses mains reposaient sur
les insignes de son Sacerdoce ; elles avaient tant de fois
consacrd, tant de fois absous. lant de fois bini !
, On s'est agenouilM devant sa ddpouille, et I'on ne
savait que dire. On ecoutait pluldl, dans le silence, l'dcho
de sa voix insistanbe ; on recueillail les derniers conseils,
les derni&res exhortations. 1I nous aimait lant !
C'est dans une atmosphdre de gravitM trbs sereine que
C
ses nombreux amis .e rdunirent autour de son cercueil pour
offrir le sacrifice redempteur. Sous un ciel d'azur, un long
cortýge t'accompagna jusqu'd sa dernibre demeure. On descendit 4 bout de corde sa depouille dans la tombe, oit elle
attend, paisible, la Resurrection.
, A deux jours de l'ordination,nous terminions d1notre
retraite, la derniere qu'il nous ail prdchee.
Ia1 survivra, en ceux qui ont bendficid de son action,
par la marque qu'il leur imprima. Le Siminaire Academique, qu'il avait si profondement imprdgn6 de son dme sainte
et forte, gardera resoectueusement son souvenir. ,
Le corps de M. Francois Agnius repose au cimetiere de
Loos, dans re caveau que les anciens cures Lazarisles de
Notre-Dame-de-Grace ont fait construire pour leurs confreres, et oh reposent un certain numbre de prttres el frires de
la Mission. Parmi eux. le venBr6 Pere Michaux, FrBre Henri
Turbelin, M. Fockemberghe, victime d'un bombardement en
1918, et le saint M. Louis Dillies. Directeur an Seminaire
Acadbmique de Lille.
Tel fut M. Francois Agnius, cet homme de Dieu, ce
saint pretre du Seigneur, cet excellent lls de saint Vincent.
Partout oi il a pass6, il a manifest6 les precieuses qualit6s
d'esprit et de coeur, dont Dieu l'avait si largement gratifle.
Ayant travaille toute sa vie A la formation de futurs pretres
et missionnaires, il a apport6 i cette IAche toute la force
et la tendresse de son grand cceur. Dans le souverrir de tous
ceux qui ont bne6ficie de son g6n6reux et bienfaisant ministere, de tous ceux qui ont Wt I'objet de son affectueuse
sollicitude, il reste. avec son sourire ( le bon Pere Agnius ,.
Loos, d6cembre 1952.
M. MILLEVILLE, C.M.
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EGYPTE
STATISTIQUES CONCEINANT L'ACTION
DE L'EGLISE CATHOLIQUE EN EGYPTE
Population totale de i'Egypte : 20 millions d'habitants.
1 Mlusulimans : 18 millions.
2° Chretiens : 2 milliuns environ, rcpartis ainsi :
a) Catholiques : 240.00 rdpartis comme suit :
Arinniens : 7.000 environ.
Chaldeens : 1.600 envirou.
Coptes : 75.000 environ.
Grecs melkites : 25.000 environ.
Latins : 116.000 environ.
Maronites : 11.000 environ.
Syriens : 5.000 environ.
b) Orthodoxes : 1.700.000 environ.
Coptes : 1.500.000 environ.
Arnmniens : 20.000 environ.
Grecs hellenes : 80.000 environ.
Syriens : 30.000 1130.000 environ pour les trois rites,.
c) Protestants : 70.000 environ.
Bierarchiede I'Eglise d'Egypte : Eglise Copte
L'Eglise Copte est la continuatrice en Egyple de I'il!ustre
Eglise d'Alexandrie.
Depuis la scission d'avec Rome, opdrde au Concile de Chalcedoine en 451, les Coptes se diviserent en deux branches, dont
P'une, la catholique, ne survdcut pas & I'invasion et A l'occupaLion musulmane, du moins en tant qu'Eglise organisde. II y eut,
au cours des siecles, quelques copies catholiques dissiminds surtout en Haute-Egypte.
Depuis le Concile de Florence en 1438, Rome essaya a diverses reprises de ramener & l'unite de I'Eglise les Coptes dissidents. Ce fut sans grand succcs. Toutefois, grice au zele apostolique des missionnaires franciscains et jesuites, au d6but du
xvui sikcle, se constitua une modeste ComnunautL Copte Catholique de quelque 2.000 fideles. Aussi, en 1741, Benoit XIV fut
amerie A nommer le premier vicaire apostolique copte, Mgr Athanase. 6v0que de J6rusalem, rdcemment converti au catholicisme.
11 fallut ndanmoins l'intelligence et I'audace de Ldon XIII pour
rdtablir, en 1895, la hi6rarchie de l'Eglise copte catholique. Depuis cette date, le petit noyau a 6clat4, la semence a germie et la
plante, si delicate encore au d6but de ce sikcle, se fortifle et
grandit. Les coptes catholiques atteignent aujourd'hui le chiffre de 75.000 environ.
L'Eglise copte catholique possede aujourd'hui : 4 diockses,
I patriarche, 4 6vdques et 82 pretres seculiers.
a) Le diocese patriarcal d'Alexandrie. gouvern6 par Sa
Beatitude Marc II, aid4 de son auxiliaire Mgr S. Sidarouss, C.M,
compte 33 pretres et 20.000 fideles environ.
b) Le diocese d'Hermopolis (Minia), en Moyenne-Egypte,
gouvern6 par Mgr Paul Nousseir, compte 11 pretres et 10.000
fiddles.

--

441 --

c) Le diocese de Lycopolis 'Assiut), en Haute Egypte, gouxernd par Mgr Alexandre Iskandar, compte 21 prctrcs et 30.000
fideles environ.
d) Le diocese de ThBbes (Tahta) en Haute-Egypte, gouvernd
par Mgr Isaac Ghattas. compte 17 pretres et 25.000n fidles environ.
Sdminaires de I'Eglise copte catholique :
i Pre-sdminaire h Tahta. qui compte 33 ei8ves.
1 Petit Sminiaire i Tanta, qui compte 65 eleves.
I Grand Sininaire i Tanta, qui compte 14 eleves.
Deux autres font leurs etudes A Strasbourg et un h Rome.
Enseignement contr6le par l'Eglise copte catholique
18 ecoles primaires et secondaires en Basse-Egypte.
128 ecoles primaires dirigdes par I'Association des dcoles
de Haute Egypte, dont Sa Beatitude est president honoraire.
Congregation religieuse copte catholique
La Congrdgation des Soaurs egyptiennes du Sacrd-Coeur, dont
les Constitutions ont Wt6 approuvees le 14 f6vrier 1942.
Pas de CongrTgation d'hommnes. mais on y travaille actuellement.
Vicariats apostoliques latins dependant de la Conyrdgation
Orientale
Apres 1'Eglise copte. typiquement 6gyptienne, la communaute catholique la plus nombreuse est la latine :
Laissant. de ctd6 la hierarchie des autres rites orientaux
catholiques, je me bornerai i donner les statistiques des trois
vicariats latins :
Rome a divisd le territoire dgyptien en trois vicariats apostoliques : d'Alexandrie, d'HIliopolis, et du Canal de Suez.
Le clergd de ces trois vicariats. dont les chefs sont des religieux, est A peu pres uniquement compos6 de religieux.
1* Vicariat d'Alexandrie :
Le Vicaire apostolique est actuellement Mgr Jean de Capistran Cayer, franciscain.
Ce Vicariat depend, au point de vue du personnel franciscain, de la Custodie de Terre Sainte : 66 appartiennent a cette
Custodie ; 53 releent de la Mission de Haute Egypte (province
de Toscane), et 13 sont de la province de Lyon et Turin.
A. - Paroissesdu Vicariat :
Alexandrie : 7 paroisses latines et 3 eglises non paroisses.
Le Caire : 3 paroisses latines et 3 6glises non paroisses.
Province : 22 paroisses latines on servant aux latins.
En tout. dans ce vicariat, 32 paroisses desservies par les
Peres Franciscains.
Ceux de la Custodie (recrutement international) : Le Caire,
3 paroisses ; Alexandrie, 6 paroisses ; Basse Egypte, 4 paroisses.
Ceux de la mission de Haute Egypte (province de Toscane):
18 eglises en Haute Egypte, servant aussi de paroisse pour les
Latins, fort rares d'ailleurs dans ces contrdes.
Cinq autres dglises sont desservies par des religieux de differentes communautds : Lazaristes (Alexandrie) ; Saldsiens
(Alexandrie) ; Jesuites (Alexandrie) ; Peres du Sacrd-Cceur de
V6rone (Le Caire).
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B. - Commuwnutds reliyieuses dans le Vicarial :
D'hommes : 9 communautes.
De femmes : 20 communautts.
2" Vicariat d'leliopolis :
Le Vicaire Apostolique etait Mgr Van den Bronck, des Missions Africaines de Lyon ; en juin 1952. il a 6tC deplace et son
successeur n'est pas encore nommn.
A. - Paroisses du Vicariat :
Le Caire : 6 paroisses et 6 en Basse Egypte, desservies par
les Missions Africaines de Lyon : 2 glises au Caire 'Carmes
dechausscs et Jesuites)
B. - Coummunautis religieuses dans le Vicariat :
D'hommes : 4 communautes.
De femmes : 5 conmmnunauts.
3° Vicariat du Canal de Suez :
Le Vicaire apostolique est actuellement Mgr Colin, Franciscain de la Province de Lyon.
A. - PIaroisses du Vicariat :
Port-Said : 2 paroisses.
Port-Fouad : 1 paroisse.
Ismailia : i paroisse.
Suez : 1 paroisse.
Port-Tewfik : I paroisse.
En tout 6 paroisses latines desservies par les Pereq Franciscains.
B. - Communautis religieuses :
D'hommes : 3 communautes.
De femmes : 5 communaut6s.
Enseignement donne ou contrdli par les diffdrenwes
Communautes catholiques d'Egypte (de tous rites)
1 0 Dans la ville du Caire : 52 dtablissements primaires et
secondaires, comptant 18.789 6~tves dont 3.697 musulmans.
2° Dans la ville d'Alexandrie : 26 dtablissements primaires
et secondaires, comptant 9.788 dl1ves, dont 2.000 musulmans.
3" Dans les villes du Canal de Suez : 10 4tablissements
comptant 3.480 elýves dont 850 musulmans.
4° Dans la province : 206 dtablissements primaires et secondaires diriges et soutenus par les communautds des differents
rites, complant environ 19.565 delves, dont 6.781 musulmans.
Au total. dans toute 1'Egypte, 1'Eglise catholique, soit par
ses religieux et religieuses, soit par des associations privdes,
procure le bienfait de I'enseignement primaire et secondaire A
51.622 4l6ves des deux sexes dont 13.178 musulmans.
En regard de ce chiffre 6loquent, il est bon pourtant de rappeler que 1.169.000 Egyptiens frdquentent actuellement les dcoes des trois degrds de l'enseignement.
Etablissements de bienfaisance
diriges par des Congrdgations religieuses en Egypte :
1 Dans le Vicariat apostolique d'Alexandrie :
6 dispensaires.
2 orphelinats.

-

2
2"
2
12
2
2
12
6
8
10
3*
5
2
2
I
I

443

-

hupitaux et 2 maternites.
Dans le Vicariat apostolique d'l;liopolis :
orphelinats (1 pour garyons et 1 pour filles;.
dispensaires.
hopitaux et 2 nmaternites.
asiles de vieillards.
ouvroirs.
cercles de jeunes.
patronages.
conferences de Saint-Vincent de Iaul.
Dans le Vicariat apostoliquc du Canal de Sue: :
dispensaires.
hopitaux.
maternites.
clinique.
foyer paroissial.

Statistiques concernant la double famille
de Saint-Vincent de Paul en Egypte
1* Missionnaires Lazaristes : 2 maisons : Alexandrie et
Tanta.
A. - Maison d'Alexandric : 5 conirbres et I friire coadjuteur.
Les awuvres de cette maison :
a) Eglise de 'linmaculde Conception :
- Les confrires n'administrent pas .es sacrements de hapteme, de mariage, ni d'extrime-onction reserves A la paroisse,
mais its sont chargds d'assurer, dans leur eglise, les messes.
confessions, predications, c6remonies reliieuses tout comme
dans une paroisse.
- Ils dirigent le Foyer Saint-Vincent de Paul oh se donnent r6gulierement des s6ances de cin6ma.
- Ils ont cre6 aussi une section de la 1.gion de Marie.
b) Aumdneries des maisons des Filles de la Charitd :
Alexandrie.
- Maison de la Misdricorde : 1.500 0l0ves.
Les confreres v assurent : 1instruction religieuse, les confessions, les rdunions des groupes de la Groisade et des Ames
vaillantes, les cercles des Enfants de Marie.
- Orphelinat et Externat Saint-Antoine :
Cette maison compte 100 petits orpheiins et 260 61eves externes.
Les confreres y assurent : I'instruction religieuse, les confessions, les pr6dications regulibres des dimanches et fetes, les
reunions de la Croisade Eucharistique.
- Collge Saint-Joseph de Moharrem Bey (600 dleves) :
Les confrbres y assurent : la messe quotidienne, comme
dans les deux autres maisons, l'instruction religieuse et les confessions, les predications regulieres des dimanches et f6tes, les
reunions de la Croisade et des Ames Vaillantes, les cercles d'Enfants de Marie.
c) Ministere direct aupres des Filles de la Charite :
Les confreres de cette maison sont dgalement charges des
confessions ordinaires et extraordinaires des Filles de la Cha-
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rit6 des cinq maisons d'Alexandrie. Ils assurent en outre la conference iensuelle aux Stuurs de la maison de Port-Tewfik.
La coifdtreuce nmeasuelle egalement aux Soeurs des maisuns
d'Alexandrie.
B. -

Maison de Tanta : Mgr Sidarouss et 4 confrbrvs.
et 3 Peres copies.
Les ewures de cette maison :
a) Grand et Petit Seminaire Coptes Catholiques :
Recteur : 1Mgr Sidarouss.
Les 4 confrbres assurent la direction spirituelle et des classes au Grand et au Petit Seminaire.
b) Ministdre aupres des Filles de la Charit6 ;
Les confreres de cette maison assurent, en outre : la conference inensuelle aux Sceurs du Caire et des maisons du Canal de
Suez, les \isites triniestrielles aux Sours des maisons du Canal, du Caire, et aux Soturs de la mission de Haute-Egypte.
c) Pridications : dans la mesure oh leurs occupations au
Sdminaire le leur permettent, les confreres assurent aussi quelques predications et conferences aux groupes de jeunes filles du
Caire, des rdcollections sacerdotales et collaborent l des revues
arabes et francaises du Caire.
2° Filles de la CharitW : 13 maisons en Egypte : 150 Sceurs.
Les Filles de la Charite comptent en Egypte :
Alexandrie : 5 maisons.
Le Caire : 3 maisons.
Port-Said : 1 maison.
Port-Tewfik : 1 maison.
Ismailia : 2 maisons.
Sedfa (Haute-Egypte) : I maison.
B. -

(Euvres principales de ces maisons :
Les ceuvres principales de ces 13 maisons :
4 hopitaux avec plus de 700 lits.
8 dispensaires dans lesquels passent, chaque anndae environ 800.000 malades.
2 orphelinats de garcons avec 265 enfants.
2 orplelinats de filles avec 125 enfants.
7 dcoles et collbges, qui comptent 6.000 61eves.
i fourneau d•onomique qui distribue 90.000 repas par an.
C) Autres euvres secondaires :
Beaucoup d'autres ceuvres sont dirig~es par les Filles de la
Charitd en Egypte, pour le bien des pauvres, et qui ne peuvent
pas s'exprimer en chiffres :
Les ceuvres en faveur des enfants coptes et des families
coptes.
Les Dames de la Charite et les Louise de Marillac.
Les Enfants de Marie.
Les Ames Vaillantes.
Les garderies et jardins d'enfants tres modernes.
Les buanderies et ateliers de repassage qui constituent le
gagne-pain des orphelins.
Tanta, 15 decembre 1952.
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TURQUIE
PANAY\.KAPu-L" 1952 (1)
Pelndi, t les sijai.ns qui sui\irent le grand pilerinage du
19 iiont
i 9i1 :.Innatlvs. t. ll' it v cut un \a-et-%icunt continuel :
curieux des environs, touristes. I).lerins. CI'est ainsi que le 8 septembre lut celdlhre dansla Maison de la Vierge. par lMgr Varouchas, Sveque des Grecs unis d'Istanbul. une Iesse pendant laquelle Lr. jeune chantre orthodoxe nous tit entendre les magnifiques louanges que I'Eglise l;yzaittine adresse a la Vierge.
Le 20 octobre. it v a\ait vu. Ic matin, a Ephese, dans les ruines de 1'ealise Sainte-Marie. une in4sse c4l+br!e par M1gr Descuffi. archecvque d'Izmir. en prfseiwe d'environ trois cents pelerins. La plupart, avant de rentrer chez eux, eurent A eceur de
faire uze petite visite a Panaya. Simple d6file autour de la Maison, au chant de I'Ave Maris S•lla...
L'hiver devait in6iitableimcnt arreter ce va-et-vient. Pendant des rmois. d'abandantes ,luies avaient fortement endomrnag4
le a Chemin de Marie ,.I.e bruit courut mime qu'il tait devenu
tout a fait impraticable. En r,'a'ittil In fut jamais inaccessible
aux taxis, mais il eut &t6 souverainement imprudent d'y laisser
s'aventurer les cars. 11 fut donr decid6 que. contrairement A
I'usage d'autrefois (1896-191 i' le piler;nage annuel n'aurait pas
lieu pendant !a semaine de Pfiques. Et on le remit A plus tard,
sine die..
Le jour de PAques. cependant. 13 axril, abordait A Izmir
le paqueibot o Fochk
avee trois cents touristes. Plusieurs montlrent i Panaya, dont quelques pr^-tres. Simple visite sans c6rdmonie religieuse. Car. Ip paquehot devant repartir le soirm4me. ilu n'avaient pas le Itelms de s'y arrmter. s'ils voulaient
voir Eph6se. Or, Panaya n'ayant d'intirft que par sa proximitd
d'Ephese. une visite aux ruines est abso:ument n6cessaire.
Le 17 avril. arriv6e du paquebot c Anne-de-Bretagnen,
avec quatre-vingts touristes. dont la plupart sont imontes & Panaya A peu pros dans les rmimres conditions.
C'est le 17 aoLt qu'a eu lieu le pelerinage des catholiques
d'Izmir. Environ trois cents pelerins. lMesse celehree par Monseigneur 1'Archeveque. Nombreuses communions. 11 n'a done pas
eu I'Mclat de celui de 1'ann6e derniire. loins de photographes.
Mais par contre les cineastes explorateurs de I'Ararat ont film6
la cedrmonie (2). L'un d'eux avant son d6part de France avait
vu Mgr Thdas qui, disait-il. l'avait charg4 de porter h NotreDame d'Ephese le salut de Notre-Dane de Lourdes.
(1) Les anciennes publications 6erivent Panaghia Capouli. Orthographe trfs d6fendable. Mais il semble pratiquement necessaire de s'en
tenir & la transcription turque (u = ou).
(2) Ce film technicolor a OtA projet6 & Paris meme dans les a actualites * du 31 ao0t. On apprend, a !a date du 10 novembre que
M. Halim Alyot, directeur du tourisme ture, l'a pr6sentd au Saint-Pare
qui s'y esl vivement int6ress6. Le fim sera projet6 en sa presence et en
presence des cardinaux, etc.
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Le 21 ao~it, un groupe de pelerins :environ cent cinqualte .
venus d'Athenes, conduits par Mgr Cala\assis, 6uvque des c;atholiq-es; uniates de Grbee. II v a crdltibr une messe byzantin.
et I'on est descendu aussitlt " Epihse. Car on devait ttre de
retour i 14 heures pour se rdernbarquer.
Le inime jour, arriv6e A Izmir d'un grand paquebot , Bretayne ',, avec mille quatre cents touristes. La plupart sont restes h Izmir. et ceux qui ont 6t1 a Ephlise n'ont pas vu Panaya.
II faut avouer que ý'a lt6 une assez forte deception. Mais quoi ?
les exigences nialtrielles du debarquement d'un si grand nombre n'ant permis aux taxis de se mettre en iarche que tard
dans la miatin.e.

On

utl dire qe u le touristes sont \vritablement enchaines.

Aucune libert6 de mouvement. Il n'y a que ceux qui voyagent
pour leir propre comple qui puissent bien faire lts choses. Tel
ce jeune pretre canadien, (LEve A L'Institut biblique de Rome.
qui, a so;t retour d'un voyage en Palestine, s'est arrete & Izmir,
en est parti pour Ephese et Panaya oil il a cc61br6 la messe,
en est dcscendu pour visiter Eph6se avec quelques amis, est
enfin remionte A Panaya oil ii a pass6 la nuit dans des conditions ires peu conroriables, ain de pouvoir y cdelbrer encore
une fois la niesse, le lendemain 3).
I.e 4i septembre, petit groupe venu d'lstanbul. Messe chantee pa- Monseigneur I'Archev6que d'Izmir. Un pretre njelchite
qui se trouvait de passage, y a celdbrd la messe en arabe :
Beatam me dicent, etc...
Le 29 octohre, grand jour pour Panaya Kapulu. La veille.
dBs son arrivee B Izmir. oh ii n'est rest6 qu'une journMe entiere,
ie TrEs Hlonov6 Phre avait accept6 avec empressement la proposition de c6!ebrer le lendeniain la messe ;i Panaya Kapulu.
L'on est done parti un peu apres 7 heures. Vers 10 heures,
messe dans la Maisoa de la Vierge. Avec quelle pi6te ! les lectcurs d:s. Annales n'ont pas besoin qu'on insiste. Et avee quelle
6motion au coeur des assistants ! M. Euzet ne put s'empecher
de faire une d6marche assez 6trange : ii remercia le Trbs Honore PNre aux noms de la Soeur de Grancer et de M. Poulin.
L'un et 1 autre eussent RtC si heureux de voir & Panaya le Superieur g6neral. 11 est vrai que e vndr6 Pere Fiat dtait de
eceur avec eux. Et le P. Slattery ne s'offensera pas si I'on fait
remarquer qu'il semble avoir herit6 de son preddcesseur sa
ddvotion A Panaya (4). Que I'on se rappelle la belle priere compos 6 e en 1910. Elle a Wtd publide dans les Annales de 1948. Mais
it sera bon de la relire ici :
Ia famille de
0 Marie conque sans p6ch6, qui arcz confiid
saint Vincent la Mddaille Miraculeuse. ct qui, par elle, arez pr6(3) Ce n'est pas la premiere fois qu'un retour de Palestine sur les
traces de saint Paul amene lPanaya des pplerins. L'annee derniere ddjh
que:ques pretres seculiers et deux Benddictins. dont le P. Jacques Dupont de Saint-Andrt (Bruges) s'taient arrrtes &Ephtec et avaient pouss!
jusqu'a Panaya. Cette annee mene quatre pretres, un beige, deux frangais. un italien, ant fait le meme pllerinage et 1'un d'eux a c616br6 la
messe dans la ma'son de la Vierge.
(4) Void quelques lignes 6crites a la hate dans le Livre d'or : Que
Dieu bmnsse tous nos confreres et nos chires SCeurs et leurs oeuvres
a Smyrne et qu'il benisse Panaya I W. Slattery, i.d.p.d.l.m., Sup. g6n.,
le 30 octobre, a Smyrne.
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pard Le monde catholique d la definition du dogme de voire Immaculde Conception, nous venons cous demander une noucelle
faveur.
Par les enfants de saint Vincent de Paul a dt1 providentiellement decouvert d EphBse et achetd pour les Filles de la Charite le lieu qui, selon toute probabilitd, possde votre torbeau
et d'oiu vous avez 0et 6levee au ciel auprbs de votre dicin Fils.
Nous vous prions de rendre en/in ce tombeau glorieux et
de rejouir toute l'Eglise en prdparant ainsi la ddfinition de votre gloricuse Assomption. 0 Marie conque sans ptche, etc...
Comment ne pas faire remarquer que le southait du I1 . Fiat
s'est raalise, en sens contraire, pour ainsi (lire. En etfct. .e n'est
pas la decouverte du tombeau qui a pr&cipit6 la delinition du
dogme. mais la ddfinition du dogme qui a ri~suscit I'anava endormi depuis bientOt un demi-siecle (1914-1951).
Le 15 novembre. Reapparition de la marine frangaise a Panaya. Dds les premiers temps de la d6couverte, la marine frangaise connut le chemin de Panaya. Les officiers venaient au
College du Sacre-Ceur. On leur parlait de cette decouverte si
extraordinaire. Et l'on faisait avec eux I'ascension de la Montagne, par des sentiers encore inexistants. C'est ainsi que, dans
la premiere brochure qui porte le mill6sime 1896 on peut lire
plusieurs attestations signees de noms d'officiers. par le capitaine
de vaisscau Antoine, plus tard amiral. C'est ainsi que la vindr6e Soeur de Grancey eut la joie d'y voir son neveu Antonin, enseigne de vaisseau (5). Ce va-et-vient avait continue jusqu'en
1914. Mais depuis ! (6).
Or, voici que le 14 novembre dernier arrivait en rade d'Izmir, la flotte des nations unies, dont trois uaittes franaises. La
premiere pensee de M. Euzet fut de renouer la tradition interrompue.
Des le lendemain, une excursion etait organisce pour
Ephbse-Panaya, par les officiers et marins du croiseur
a Gloire k. M. Euzet se fit un devoir de les accompagncr. Des
taxis pour les officiers et trois cars pour une centaine de marins.
On fila tout droit sur Panaya. lalheureusement a cause des
pluies rdcentes, et surtout A cause des travaux en cours sur le
a Chemin de Marie ) les cars ne furent pas autorisds A monter.
Combien regrettable, ce contre-temps I car les pompons rouges
auraient bien fait dans le paysage (7).
Quant aux officiers, qui ne savaient rien de Panaya, ils s'y
interesserent vivement, 6coutant avec aviditd les explications
malheureusement trop rapides. Car, il fallait descendre pour voir
(5) Mc.rt depuis. L'un de ses ils, le baron Louis de Mandat-Grancey. habite Paris, rue du Bac.
(6) 1I faut dire toutefois que moralement la tradition n'a pas 6td
rompue. En 1918, M. Gaston de Maup6ou, a:ors jeune officier, actuellement coiitre-amiral, prit contact avec nos cenfrfres d'Izmir et fut tellement eilhousiasm6 de ce qu'il enlendit que, sans avoir jamais vu Panaya, complatement inaccessible a cette date, il lui est rest6 obstinemeat fld1le. Aux moments les plus difficiles il a trouv6 moyen d'entrer
en correspondance avec eux. La rdapparition de la marine francaise a
Panaya aura Wtepour lui une grande jo'e.
(7) On apprit plus tard que le lendemain, une autre excursion organis~e par le croiseur Montcalm avait dt6 plus favoriede. Les cars purent monter, les ouvriers ne travaillant pas le dimanche. Mais il n'y
avait personne pour accompagner lea touristes-pelerins
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Ephese, a-urtout l'dglise Sainte-Marie et la basilique de SaintJean. A\ant 5 heures, on etait de retour. Mais tous euchautes !
Le lendemain, M. Euzet recevait une invitation i dejeuner au
carre des officiers. C'dtait pour continuer les intdressantcs cunversations de la veille.
Voilh done, A peu pres, concernant Panaya ce qui a pu etre
note sur place. Mais ce n'est pas d'lznir quil est possible de
suivre les progrbs de la cause a travers le monde. Dans a Ecclesia , d'aodt 1951, quelques pages autorisdes faisaient connaitre
Panava .' bon nonmbre de lecteurs. Par contre les lecteurs d'Ecclcsia ont pu lire dans le numero d'aotl 1952, iqelques lignes d'un
auteur cui preud ddlibLrIment position contre Ephese !
Mais quelle surprise ! Dans' 1a Ami du Clerg -,' (9 octobre 1952). un sermon sur la Maternite divine amrne l'orateur A
parler d'Ephlse et de Panaya pour lequel, sans se prononcer
absolument it se montre tres favorable. Et, chose curieuse I ii
est au courant des dernieres nouvelles ou mnme les devance,
par exe-nple, quand il donne conime faite une tmission de timbres-poste qui est seulement en projet ferme, et pour un tres
proche avenir :8).
Cette attitude n'est pas une prise de position de I'Ami du
Cleryd, qui a toujours etd r6serv6 sur la question. Elle n'engage
que l'auteur du sermon (9). Mais au point de vue de la diffusion
on ne pouvait souhaiter mieux. Dans aucun presbytere de
France on ne pourra plus ignorer EphBse-Panaya. On sait d(,
plus qut 1'Awi du Clergd est requ dans beaucoup de presbyl-rcs
de 1'6trarger.
On osera demander h quelque lecteur bien inform6 des A -nales, de vouloir bien completer ces quelques renseignement.
Izmir, le 8 ddcembre 1952.
Joseph EUZrT.

CHINE
QUELQUES

HANGCHOW (Chine)
NOTES SUR LE REGIME COMMUNISTE
DANS L'ARCHIDIOCESE

DMs les premiers jours de mai 1949. les , armn es populaires de la liberation , avaient complitement occup la partie
nord-ouest du Chekiang qui constitue l'Archidiocese de Hangchow. Le 25 avril, je me trouvais A Kiashing pour les obs6ques
de mon predecesseur, le ve6nr6 Mgr Faveau. Pour rentrer A
Hangehow, je dus recourir aux barques privies et ce voyage
me prit quatre jours. Les armies communistes occUperent la
ville de Hangehow le 3 mai.
(8) Pal contre, ii oublie de parler d'une belle mndlille qui a 0t6

frappde et d6jhi nise en circulation :.

. 'A..-somipioit , e! au revers la

SMatison de la Vierge ,, avec 'inscriplion : PanrayaEh'rpuu, Ephvse,
Maison de la Sainte Vierge. *
(9) Sans prttcndre faire un relev6 exhaustif il sera intlressant dr
signaler que dans le meme recueil (1933) un sermon est pour Ephese
et que, en 1935, un autre est pour Jerusalem.
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Les journaux proclamaient hautement que )es c arinues
populaires , respectaient les propri6tds des atranigers et des
teglises, que la libert6 de conscience eCail assurce, etc... Ces proclamations contrihuirtnt a diminuer !a tension des esprits, d'autant plus que les derniires troupes communuistes se montrerent
tres disciplinees.
A mon arrivie A Hangchow, je trouvai i la Mission NMgr
Chow, archeveque de Nanchang et son Vicaire g6inral. Toutes
les communications 6tant coupees, ii ne put rejoindre uon diocese que trois mois plus lard.
Ces premiers mois se passbrent sans incidents.
(Pour plus de clarte, au lieu de suivre l'omdre chrioloihique,
nous diviserons ces notes en paragraphes s'appliLquant aux di\ers
intdrets de l'Eglise.)
1.

-

LES
SOUS

NilENs

LMATERIELS DE L'EC;l.lSE
I.E RIEGIIE COIMMLUNISTE

Pendant la deuxiene moitie de l'aimde 1949 fut lainec !e
I rtru'pialion des iimpcts ,e.
Des taxes exorhitantes furent prtle\des sous trois titres : imp6ts de I'ann6e
courante non acquittes, tranches d'impots c volontaires , A
payer a l'axance, rembourseinent aux locataires de terrains des
arrhes avancees aux proprietaires au moment de la location. De
nombreuses families se trouv\rent ruinees, des propriet'ts furent
abandonnees. La Mission Catholique diit payer evniron 50.000.000
Jen Ming Piao : Billets du peuple. (Cette monnaie communiste
tourne autour d'un vingt millimne du dollar americain). Certains pr6tres terroris5s par les syndicats locaux abandontiurent
lears biens et leurs 6glises.
Des l'arriv6e des troupes on entendit parler d'occupation
de quelques residences et eglises. Colmne il en etait de iime
pour les immeubles des particuliers, on esp6rait que ces imesures
seraieut provisoires ; iais, avec le temps, la situation ne tit
qu'empirer. J'interxins a deux reprises aupres de la police. On
me dit que cette occupation des 6glises et r6sidences etait ill6gale, que je devais signaler par kcrit tous les cas et qu'on y
ais personne n'osa me donner les renseiporterait remide-..
gnements vouius, craignant les represailles. Quelques nois plus
tard je pus me convaincre moi-mreme de na trop grande simplicit6 et de I'inutilitE de ma d6marche.
Actuellement toutes les rdsidences et toutes les 6glises du
diocese, sauf celles de la ville de tlangchow, out Rte requisitionnees. Les pr~tres et les Religieuses ont du ou bien emigrer
ailleurs, ou bien se contenter des plus mauvaises chambres. par
exemple du poulailler ou de la porcherie. Les dglises de la campagne ont Rt6 transformdes en granges ou en clubs populaires.
Les fiddles n'en ont plus l'usage. Certaines 6glises oi les chr6tiens sont plus nombreux sont laissees A leur disposition pour
la matinee du dimanche. Dans la p~lupart des stations, les fideles
se rassemblent pour la priere dans des maisons particulibres.
Quand j'ai demand( comment cette maniere d'agir peut se
concilier avec la libert6 inscrite dans la loi, on m'a r6pondu que
c'est un dtat provisoire, que les chr6tiens comme les autres
doivent contribuer au bien du pays - ou meme, plus franchement, que a la religion est chose.pdrim6e, que c'est un moyen
employ6 par les imperialistes pour asservir le peuple, que le
etc...
temps passd & 1'6glise est du temps perdu ,,,

niouveillelit de

"'11u Ie.- ecdii]ces s-,;it -.uul.-[rits a a sur\eiliance des :iis,
bouiajaitri-4: elt tL•'.rotii
en ruines dans peu d'anuees.
La piupart de Iius paroisses possedaient des biens-fuods,
qud~quefiuis a.-cez :o:iiidJ-raLies. suit acquis par lecutmimie des
mi-.ionaiIires. soit duijuus par Its chieticens. Par le fait d,- la
rflori:e a;raire. iEglise a perdu tous ces liiers-;unds, enivii-rn
i,,ude V-0 hectares,. Dans les \ilies ii reste .ni.5J''' ,inous
core- jiur
u n temips quelques terrains et maisons dont Jes reeauu-suufiient a peinc' a iaire subsisler la Mission et la Socivtldc i-iilie du Sacr'-C iur.
ELi jau\ier 1951. (n exige un enregistrement de tous les
bieiui- :iubt:s et invt;-;bles de l'Eglise. Une nomenclature tr's
miiutieuse etait exigr.e dans un ddlai tres court. Les Sceurs de
'orphteliuat de liangci.uw crurent pouvoir a oublier , une certaire qujtiiLk dte de:,ries accordees par le Catholic Welfare.
El.f:s out ,t*dciouiio.ies par les amis auxquels elies s',-taieat confiie.s, et p usieurs persomies out etc comproiiises. La Saur Superieure, franiaise, a die enfermee pendant huit mois dans son
(etajlisi-ii.-,ent et depuis trois rnois. est gardee dans une chainbre sous secret. J'ai "tL moi-meme rendu responsable.
Un de nos pltrres fait prisonuier le 6 novenmbre 1951 a r-\ile que le diocese avait des fonds liquides a la Procure de
Shanghai. Le gouvernement a exig6 le transfert de ces fonds en
J.M.P. a la banque de Hancghow. lis se romintent h 16.O0II.000
'U.S. 8.000 dollars au cours officiel,. Ce capital est depose au
nom de la Mission Catholique et La banque envoie le hilan tous
les trois oiws. Mais on ne permet pas au procureur de Hangchow de tirer de cheques, sous pretexte que ce capital appartient
A tout le dioc&ese
Depuis longlemps j'ai averti nos prltres et nos religieuses
qu'i;s doixent chercher un moyen personnel de subsistance. La
profession religicuse ou sacerdotale n'est pas reconnue et quiconque n'exerce pas ur. rmtier est regard6 comme oisif et en
marge de la loi. Depuis plus de six niois la procure centrale
n'a pu rien envoyer dans les missions. Bon nombre de pretres
reussissent encore & obtenir des honoraires de messes, d'autres
font appel avec succes i la g6enrosite des chr6tiens ; le plus
grand nonbre out adopth une profession : professeurs, nmdecins b6nt>\oles, cultivateurs, apiculteurs, imdme menuisiers. II
en est de meme pour les religieuses indigenes. Nous esp6rons
toutefois qu'il de\iendra possible d'obtenir une part des subsides ordinaires de la Propagation de la Foi ; mais c'est une
question tres delicate car les comptes de chaque paroisse sont
minutieusement contrOl4s par le Gouvernement qui veut savoir
Porigine de loutes les recettes et soupponne le clerg4 d'etre
'agent de mendes a antipatriotiques ,.
II. -

LES OEUIRES DE LA MISSION CATHOLIQUE

Ges euvres consistaieut en 6coles, hopitaux, orpheiinats, dispensaires.
Les ccoles, sous le rdgime communiste, sont toutes devenues des centres de propagande. Dans les ecoles privdes on introduit des professeurs charges de a montrer la voie nouvelle *
et surtout d'espionner. Dans les reunions pdriodiques de professeurs et d'dleves, n'importe qui a le droit de signaler lea
fautes commises et d'vecuser les personnes, h commencer par
le Directeur qui doit s'humilier devant touis.
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Tout enseigeinciien. nion seuletnent reli-ieulx, rmai nwni coinforme A la philosophie criimriiuniste est s~\ire! enit prlhihi. Les
religieuses de .-aite Xavier Cabriini qui t'naient deux d6itles a
Kiashing n'ont pu se rd-iginer it ces restrictions et ont abaiidollnnl
leurs ecoles. Le bureau de I'ens•g-n(etineit a I'orc la direetriev
laique ratholique. Mile Sophie Clhein. it routilulpr pnlldallt Rix
niois et a faire face aux dpe:ises. Cette ii r.s)ilnli a i itr in.'
grand courage et bien mnritt de Ia reli-gion.
en conlf~rences !ei relpriEn janvier 1951, on a conxoquE
simtants des , dcoles religieuses .,. ILa tl;-risvin linale a ,lt que
ces ecoles devaient ddsornais cesser tout rapport a\ec les societes religieuses. Cette d6cision a eu du moins 1'axantape de
claritier la situation el de displeni.e la Missi-n de contribuer 4
I'entrelien des dcoles athles. lais ies terrains, locaux, mattriel
scolaire restent confisquis au protif d'6tablissemeats complteiniet etrangers, sinon hostiles a. l'.glise. Hien plus. certaines
ieurs dcl(eens
t'coles voisines des rtsildences se soint aigrandics
et ont chass6 le pretre de son habitation. Les pretres qui etaient
directeurs d'6coes ont tle denis de leurs fonctions. L'un d'eux,
intiniid, ayant pris la ,uite a et6 saisi et emprisonne... et j'ai
"it6e incriniini
pour lui a\oir donne asilr.
H;pitaux. Dans la ville de Hlangchow la Congrt'gation des
Filles de la Charit4 avait fond& l'hpital du Sacrt-Cc~ur. Terrain
de quatre hectares. trois pavilions pour les nalades, un couvent
pour les syurs. un pavillon pour I;' radiolorie et la pharnacie,
une ecole d'infirnmiires. une 6cole primaire et une chapelle semipublique. Toutes les d6penses poar I'achat du terrain. les constructions. l'anieublement technique avaient eti support6es par la
Cominunaute des Sceurs. Aussit(t aprbs I'arrivse des communistes, le Comit6 de patronage, de concert avec la Seur SupArieure, fit son possible pour r6pondre aux exigences nouvelles.
Mais. parmi le personnel, une cellule etait ddjA formie qui avait
pour but de mettre le trouble dans l'hopital. Deux directeurs se
succederent sans pouvoir se rendre maitres de la situation. II
fut question de louer I'h6pital A une 6cole de m6decine ; mais
la municipalit6 s'y opposa et exigea que I'hopital fut confiU au
bureau de bienfaisance qui le ceda au Syndical des ouvriers.
Maintenant, l'h6pital est compidtement pass6 aux mains
dudit Syndicat qui le traite comme sa proprid6t. Les Sceurs
Utrangeres ont dO partir. Les Soeurs chinoises sont restees. Huit
d'entre elles ont un emploi dans l'administration, mais .n'ont
aucun rapport direct avec les malades. Elles sont paydes comme
les autres emplov6s. Jusqu'ici on leur a laisse une petite partie
de leur couvent et leur chapelle qui sert d'eglise pour le quartier.
L'h6pital de Kiashing faisait partie des 6tablissements des
Sceurs. II a 6tW confisqu6 en mnme temps que I'orphelinat. Cependant, comme !et h6pital ne recevait gu6re que des malades
gratuits, il est ferm6 pour le moment.
Orphelinats. Tout le monde a entendu parler de la tragedie
des orphelinats de Chine.
Les reiigieuses de tous les Ordres qui tenaient ces orphelinats avaient pour principe : 1" de recevoir le plus d'enfants
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por-iible. smi-lue des malades et des moribunds, pour les baptiser

et Jeur procurer ainsi Ie bonuleur eternel. Elles inscrivaiunt indiAtiacteteum t tous les enfants re';us, ce qui. au bout de !'annee,
produi-ait un pourcentage de deces inipressiomlant ; 2° d'Yever

t le--ri1oiies dans I'internat les sujets bien portants. LUe partie
de s rtsources necessaires \cvnaielt du travail manuel des enlants : et. uaturellement. le travaii le p'us lucratif ,;tail )pre-

;ere au travail utile. C'est ainsi q-e de futures meres de ramille
avaient passe toute leur jeunesse a executer des dentelles et des
broderies qui n'avaient de cours qu' I'eltranger.
Pour quicouque a visit, ces orphelinats, il n'v a aucun doute
que les conditions hygieniques d'habitation et de nourriture. le
bien-6trce matdriel, le niveau moral surtout (taient bien audes'u- de ce qu'ils sont dans une famille chinoise ordinaire, a
plus forte r-isoln dans les etablissements palens similaires. Mais,
en deoaturant les faits et en soudoyant les delateurs, les communistes eurent beal jeu de prouver que. sous couleur de
bienfaisance. les religieuses 4trangeres 6taient venues en Chine
pour exploiter les pauvres et pour d6truire les petits enfants
chinois.
II y eut contre les Soeurs des campagnes de calominies atroces. Pour notre orphelirat de Kiasning, on aila jusqu'A representer par des dessins des cadavres d'enfants lies entre eux et
retir6s d'un puits et d'une fosse commune : ces enfants auraient
ete enterres vivants. On represeitait meme une religieuse en
train de cuire dans une marmite les membres de b6b6s r6cemment recus... La Sceur Sup6rieure fut soumise I un jugement
populaire. enferm6e pendant plusieurs mois au poste de police,
et conduite h la frontiere entre dcux soldats arm6s.
L'orphelinat de Hangchow fut l'objet de longues investigations. A plusieurs reprises des dames de I'alliance d6mocratique
y firent des visites, puis le bureau de bienfaisance y plaga des
monitrices charg6es d'enseigner les nouvelles mnthodes. L'attaque d&buta brusquement par un article de journal portant contre
les Soeurs une liste d'accusations. Cette liste est un clich6 fix6
I'avance pour tous les orphelinats. 11 se trouvait que plusieurs
points 4taient manifestement inapplicables A celui de Hangchow. Par exemple, le nombre des deces pendant les deux dernieres ann6es. 6valu6 i 65 % n'atteignait pas en r6aliL6 30 %
du nombre total des orphelines. Ges enfants elles-memes protestWrent a mainte reprise qu'elles 6taient trbs suffisamment nourries et confortablement v6tues.
Une conference publique fut convoqude pour accuser la
Sup6rieure. Des employ6s de l'6tablissement, d'anciennes orphelines qui ne connaissaient pas minme cette Supirieure arrivee
en 1948, y prirent la parole. A partir de ce jour, la Superieure
fut remplacde par une Sceur chiaoise et deux monitrices dB6dguees par le Gouvernement.
Au mois de juin 1951, la ,nunicipalitw prit officiellement
la direction de I'tablissement. La Supdrieure et son assistante
chinoise furent condamn6es a l'inaction dans des appartements
sdpar6s de ceux des autres Sceurs ; celles-ci, chassdes de leurs
maisons durent se contenter d'un dortoir commun dans un
galetas. La chapelle fut transform6e eu salle de r6unions, les
emblemes religieux enlev6s. Depuis le commencement d'avril
1952, la Supdrieure et son assistante ont Wt6 mises au secret,
chacune dans une chambre gardee jour et nuit, pour n'avoir pas
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livr6 integralement les secours relius du C:atholic Welfare et
autres sources. Les autres Scurs sont eTnployces dans des offices subalternes et reooivent un salaire modique. On leur a
refuse jusqu'ici de rentrer dans leur famille, nmeie de prendre
des conges. Les orphelines out inontrt
jusqu'ici bon esprit et
beaucoup de courage et assist,:n:
tidelement aux offices de
l'Eglise.
Les dispensairev annex4s aux h6pitaux ou aux orphelinats
saisis par le gouvernement out et. aussit6t fermes. car les conmmunistes n'admettent pas la distribution de remedes gratuits.
Les dispensaires legalement constitubs et enregistres avec medecin et infirminres ont Wte mis sous le controle du bureau
local de I'hygiene. La Socidtd des Filles du Sacrd-Cteur a reussi
a conserver quelques-uns de ses dispensaires en les faisant inscrire au syndicat des employ6s mddicaux. Ces petits dispensaires
servent a deux fins : entretien des religieuses et contacts avee
le peuple et les chr6tiens.
IHL. -

PERSONNEL DE LA MISSION

A i'arrivde de I'armde communiste, tous les prAtres du diocese garderent leur poste. Jusqu'en 1951, its purent continuer
sans trop de difficultis leur ministlre. A la fin de 1950, sous le
pretexte de la r6forme agraire, les eglises de la campagne furent
fermdes et les pretres consignes dans leur residence. Cette situation a durd plus on moins jusqu'A la fin de J'ann6e 1951.
En juillet-aott 1951, quatre de nos missionnaires 6trangers
rentrbrent en Europe. Deux d'ent-e eux itaient enfermis depuis
sept mois dans leur residence, avec d6fense de recevoir les chr&tiens, leur 6glise confisQude et leur sante en danger. Le Procureur de la Mission vovait sa situation devenir tres dangereuse.
Le Vicaire General duddiocese, malade et infirme (jambe et pied
paralysds) fut rapatrid en dcembre.
Actuellement, ii reste encore dans le diocese sept missionnaires irlandais de S. Colomban. Sur douze, neuf out demande
leurs passeports, mais cinq seulement les ont obtenus. Leur
situation qui semblait assez critique s'est sensiblement amiliorde
a cause de la sympathie des chrtliens qui leur viennent en aide.
L'esprit apostolique de ces missionnaires et les heureux r6sultats qu'ils ont obtenus depuis leur arrivee en 1946 mnritent
d'etre signal6s.
Au cours de 1951, trois pretres chinois durent quitter leur
poste pour se mettre en soret6. L'un d'eux. comme je l'ai note
ci-dessus, a Otd repris et emprisonn6, Les deux autres n'ont pu
encore rentrer.
Le 6 novembre 1951, le Pire Paul Tchao a eth emprisonne
comme Directeur de la Ldgion de Marie. Son cas n'a pas encore
etd jug6.
Le R.P. Ting, Lazariste, 70 ans, fut emprisomnn en juillet
1950 pour avoir refusd trop categoriquement de preter son
6glise. Il fut relgche au bout de cinq semaines. Depuis, ii a tenu
son poste avec beaucoup de courage. II est mort en fWvrier 1952.
Les autres pretres chinois continuent leur ministere aupres
des chrdtiens selon leurs possibilites. A 1'Est du diocese (districts de Kiashing et de Huchow), il peuvent encore visiter leur
chr6tientd et obtiennent des fruits spirituels satisfaisants. A
1'Ouest, ou !es communications sont plus pr6caires et les chrd-
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tieites plus dispersees, bon nuiomre de fideles ne peuveut etre
atteints.
Deux prtres, Fun en prison, ont et foreds de r6diger et
de signer des articles de journaux (confessions) contre euxnmlnnes et contre leur E\-que. Aucun autre n'a fait d'acte positif cuntre V'autorit6 spirituelle. Je craindrais seulement que
leur trup grande timidite et leur trop de preoccupation de lcur
avXnir materiel ne les conduisent a des concessions incompatibhes avec leur Rtat.
11 v a actuellemenl
dans I'Arehidiocese de Hangchow quarante-et-un pr6tres chinois : \ingt-sept sdculiers et quatorze
Lazaristes.
Sept prAtres irlandais de la Congrigation de Saint Colomban.
Quarante-trois religieuses chinoises de la Socidet diocesaine
des Filies du Sacrd-Cceur.
Vingt-sept religieuses chinoises de la Compagnie des Fills
cdela Clarity.
lEnitiron vingt-huit nmille catholiques.
.J'i dteigu(i le R.P. Matthieu W•ang, de la Congr6gation de
Iia
ission. non Vicaire General, pour administrer le diocese
de LHagchow en mon absence. Le R.P. Wang est n6 le 22 septenrbre 1903. d'une far.ille de vieux chr6tiens. Son grand-pire
eut i soutfrir pour la Foi du temps des boxers. Le R.P. Matthieu
Wang fut ordonnd pr4tre le 17 ftxrier 1928, par Mgr Faveau. II
:itses 4tudes au petit seminaire de Hangchow et au grand seminaire provincial des Lazaristes, a Kiashing. II fit un stage dans
les missions et suivit un cours de pedagogie A L'Universit6
Fujen. Plus tard, ii obtint un brevet du Ministere de I'Instruclion pour 1enseignement des Malthmatiques.
l.a 6t6 suecessivement Directeur du petit sininaire et d'une
ecole secondaire ; il 6tait depuis 1947 Chancelier de l'Archeev.h6 et consulteur provincial de la Congregatior, de la Mission.
IV.

-

MOUVEMENT

"

REFORME

ET INDIPENDANCE

»

C'est dans la seconde moitid ae 1950 qu'on entendit parler
pour la premi6re fois de ce mouvement dans la ville de Hangrhow.
Les diverses communautds protestantes obdirent sans relard aux ordres du gouvernement. Des assemblies furent tenues
auxquelles des ddelguds catholiques devaient assister. A la suite
des decisions prises, tous les pasteurs et chefs de sectes 6trangers demanderent leurs passeports ; de sorte qu'au commencement de 1951. il ne restait plus a Hangehow aucun membre
aLranger des dglises protestantes.
Pendant les derniers mois de 1950 quelques-uns de nos
pr6tres et chritiens en vue, furent avertis plusieurs fois officiellement que le Gouvernement voulait connaltre I'attitude de
]a Mission catholique b 1'6gard du gouvernement de r6forme.
11s me firent savoir que nous ne pouvions plus atermoyer ; que
faire ? Dans un petit comitk d'une dizaine de prrtres, j'exposai
la doctrine de 1'Eglise et les instructions spceiales des autorites
catholiques en Chine ; mais, en ce moment, on n'avait pas de
donanes assez precises sur la nature du mouvement. Nous pensions que nous pourrons proposer et imposer notre maniere de
voir catholique et dviter de suivre les protestants.
Le 14 janvier, nos chretiens durent se rdunir afin de u discuter , la question. Mais a I'heure de la rdunion ils ne furent

i-57 p.as peu tlonulws de \i:
que les i,,emiire- pl.acs ,taicint occupces par des dClegu6s de la
niuiiicipalit' qui cutcindaient bien
imposer leur direction. I.es discours pronow-r
s fnrcnt presque
tous des diatribes contre I'iiip';-ialisiiie. our i';'tabliis.-ment
d'une Eglise patriotique etc... )Onlt• isit un comitc de dix-huit
inembres dont !a plupart ignor-iiert re qu'on exi.eait d'eux.
L.a reunion de cr ciomitV fut fix6e au dimancle sui\ant. Entre
temps, je inis par dcrit les instructions d6ja duoundes de vive
\oix.
De la sAance du comitt des dix-huit je n'eus de nouvelles
iqe Ic lelndeniam par le journal. J'expriiiai trýas ie(,rgiquement
mon inecoitentement de ce qu',n accusait l'Eglise de ser ir
d'instrument aux imp,'rialistes et en particu'ier les missionnaires de Hangchow d'avoir, pendant quarante ans, empMchd le
progres de I'Eglise chinoise. Quelques jours apris je rencontrai un des notables chretiens qum avait assistd A la seance, et
lui dis : a Savez-vous M. H. qu'i~ Shiangai on accuse les cllritiens
II ne rnpondit : , Je ne
11
r1 lianzchow d'axoir apostasi( ?...
pas cr que nous axons fait pour nimriter cela. ,
a-;is
La proe:amation des chritiens a ordre du jour n) narree
dans le journal n'dtait pas l'(eu\re de leur comite, mais d'agents
du gouvernement. Trois ou quatre chr6tiens seulement en eurent claire connaissance et l'approuverent par faiblesse ; les
autres ne comprirent pas ou n'entendirent rnme pas la lecture
qui se fit au milieu de discussiois bruyantes.
Le dimanche suivant, on proposa A la signature des chrdtiens un texte qui devait etre communique A tous les dioceses.
Comme je faisais des reproches A certains chretiens qui avaient
sign6 inconsidde6ment, ils me dirent : ( Cela n'a aucune importance, c'est pour la forme , . d'autres pensaient avoir signe pour
la paix mondiale ! Des feuilles polycopiPes ornees de signatures
plus ou moins supposees furent, en effet. envoyees dans le
diocese ; mais plusieurs prttres les retxoyvrent avec indignation, d'autres n'en tinrent aucun compte. LIes chretiens de Hangchow, m6me ceux qui avaient sign6 par ignorance ou intimidation, protesterent et firent connaitre leurs vrais sentiments.
A ce moment parut I'ordre d'enregislrement de tous les
biens meubles et immeubles des Missions. J'dcrivis une lettre
circulaire pour avertir le clerge de cette mesure et le inettre
en garde contre le inouvement dJ r6forme et d'inddpendance.
En voici le resume :
t* Ni les fideles ni les pretres n'ont le pouvoir ni le droit
de reformer I'Eglise ;
2* Sur ce terrain, nous ne pouvons suivre les protestants,
car leurs sectes sont pour la plupart aux mains de I'Etat et
sont soutenues par des subsides ae leur nation ;
3" L'Eglise catholique n'a pas besoin de ces rdformes : elle
est vraiment ind6pendante de tout pouvoir extdrieur, avec sea
propres chefs, ses propres missionnaires, ses propres ressources
fournies par les fideles du monde entier. Ses moyens de propagation ne lui sont pas imposes du dehors, mais par ses propres
lois ;
4* C'est done une injure grave faite A I'Eglise et une ddtestable calomnie de dire qu'elle est infdodde aux imp6rialistes.
Nous devons dementir et combattre ces rumeurs de toutes nos
forces.
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Cette circulaire e3l tombhe cans les mains de la pIlii, ei
m'a 6td imputhe A crime. En mars dernier, un exemplaire a
Rt6 saisi dans mon bureau et empnrt6 comme piece N conviction.
A partir du 25 janvier. nos pretres, nos religieuses et quelques chrdtiens furent astreints k suivre des cours speciaux cinq
jours par semaine. Ce.s cours dtaient donnrs par des 4tudiantt
progressistes sous la surveillance d'agents du gouvernement. On
s'apercut bien vite qu'ils ie tournaient pas h l'avantage des
professeurs et on les laissa tomber au bout de trois semaines.
Pendant ces cours, il fut plusieurs fois question de 1'•*vque
et autres imperialistes imissionnaires et religieuses) ; mais nos
pretres chinois mirent le plus grand soin i 6viter que je fusQincrimin6. Jusqu'en ddcembre 1931 leur plus grande preoccupation et leur plus gýrapde crainte fut d'etre forces a m'accuser.
Ils tentprcnt mmme des demarches aupres du gouvernement pour
obtenir que je pusse sortir de Chine c pacifiquement ,. M3ais
mon sort etait fix6 A l'avance.
A I'issue des cours sp6ciaux on essaya de former une organisation pour administrer les hiens de 'Eglise, le personnel. 1,.s
heures des Offices. les contributions des chretiens. J'insistai
pour que chaque pr.tre gardat I'autoritd dans son domaine et
que rien d'important ne flt d6cid6 sans mon autorisation. Un
beau jour. je vis arriver dans ma chambre un groupe de chretiens conduits par un pr6tre ; ils me dirent a Nous avons tde
tromp6s par un tel (chr6tien influent) et par des agents communistes ; nous voulons bien aider la Mission, mais nous ne
voulons rien innover... excusez-nous I , De fait le mouvement
d'6mancipation fut arretd. Mais certaines reflexions d'agents
communistes montraient bien qu'ils avaient l'cail sur nous et
pr6paraient une revanche.
SV. -

LA LoEGON D MARI

Dans les premiers mois de 1950 les Missionnaires de Saint
Colomban en charge du district de Huchow me demandbrent
I'autorisation d'driger chez eux la Legion de Marie. Xaccddai
bien volontiers a leur demande. Plus tard, voyant les fruits admirables produits par la Legion. je d6cidai de l'6tablir h Hangchow et j'en chargeai le P. Conway, cur6 de la Cathedrale.
Pendant l'dt6 de 1950, trois d6l6gudes de la Ldgion de Marie.
de Shanghai, vinrent a Hangchow. Comme j'avais dejh rencontre
ces jeunes filles au Praesidium de l'Aurore f6minine a Shanghai,
je les reconnus et les mis en relation avec le P. Conway et ses
vicaires pour renseignements plus complets. Un dimanche apres
la messe les chrdtiens se r4unirent et je leur exposai notre
projet d'instituer la Ldgion, ses avantages pour la vie religieuse
et le desir de S. E. l'Internonce. Le dimanche suivant. les membres du praesidium principal furent choisis. Plus lard, trois
autres praesidia furent dtablis en ville et un autre k la campagne.
JBcrivis aux deliguds de Shanghai pour leur denmander
de venir a Kiashing confdrer avec le R.P. Radogna, mon Vicaire
6ndral, pour 1'etablissement de ia Legion dans cette ville. Ainsi
ut fait.

La mission de Huchow avait ddja six praesidia dans la ville
meme de Huchow et autant a la campagne.
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D'autres prdtres, suivant ces cxemples, ont formn le projet
d'etablir chez eux la LUgion et out requ les livres et renseignements necessaires mais ils i'bot poz arriver h leurs fins.
C'est au mois de juillet que ccoucnccrent les puursuites et
inquisitions contre la Legion de Marie. Des associds de divers
endroits vinrent effrayds denander conseil. l.e PI.Iaul Tithao,
Directeur pour la rdgion de Hangchow, recut I'ordre de faire
un rapport circonstancie. Plus tard, il apprenait qu'ou axait fait
des perquisitions severes daus sa funtille. a cinquante kilomttres de Hangehow. Enfin. le 6 noveinbre au soir '19'51), it fut
appele au poste de police. Nous ne I'avons plus re\u depuis...
On a affichl sur le-i niurs de la \iile sa photographie et des
photostats de ses confessions et accusations. L.e resume en a
ett aussi publid dans les journ ar:. Des le lendeniain de son
ofliciel donnait la liste de ses criarrestation un communique
mes : menbes secretes contre-revolutionnaires, propagande rtactionnaire, collusion avec les imperiaiistes, etc... L'ordre ttait
tous les mnembres de !a Ldgion de Marie de se prseniter
donn6d
a un bureau special de la police pcur se faire inscrire.
Aussitot ce fut une panique. Tous ceux qui avaient eu
quelques rapports avec la Legion de Marie s'empresserent de
donner leurs noms.
Comme le P. Tchao et quelqie's chritiens avaient dil que la
Legion s'6tait dtablie sous nies ordres directs, je fus interpelle
sev6rement. J'essavai en vain de dmniontrer que la Ldgion avait
un but purement religicux et n'agissait en rien contre l'Etat. On
finit par m'opposer que. comme la Legion ne s'etait pas fait
enregistrer A la mairie et tenait mes sdances sans en avertir la
police, c'6tait une societs secrete et ill6gale. On me cita ensuite
des paroles seditieuses que j'aurais prononcees ou qui auraient
el6 prononcees en mon nom... J'ai compris ensuite que la Ldgion
etait odieuse aux communistes .-cause de son efficacitl pour
assurer la cohesion des chrdtiens et leur fidelit a 1l'Eglise.
Toutes les accusations formulees contre elle ltaient affaire de
propagande.
Ce qui est surprenant, c'est qu'en d'autres centres oh la
Legion de Marie etait la plus florissante, par exemple Huchow,
Ningpo, Shaohing, les mesures prises contre elles furent relativement moins severes. Faut-il attribuer cela i la presence
au gouvernement de Hangchow .ie personaages personnellemeut
hostiles h l'Eglise ?
Maintenant I'accusation d'avoir fait partie de la Legion de
Marie est couramment formul6e centre les chretiens et les prdtres qu'on veut molester et les preuves , d'innocence - difficilement admises.
VI. -

LES ACCUSATIONS CONTRE L'ORDINAIRB

Le 23 mai 1951, quand je dus renouveler mon permis de
que vous ne voulez
Est-ce
sejour, le policier me demanda :
pas partir ?... - Non, je ne pars pas. - On a fait chez vous
le mouvement de rdforme. - Peut-6tre mais ce n'est pas une
affaire qui puisse se regler en quelques mois. ,
Un mois apres, ce meme policler me fit une visite pour me
demander ce que je pensais de la campagne contre Mgr l'Internonce. Je lui dis nettement que je protestais contre certaines
calomnies insdrees dans les journaux. 11 me r6pondit : 4 Ce que
disent les journaux est la vdrit. * Et me posa de nouveau la

ilt; -

Mon de\.ir est
question : - P'uturquoi ne partez-\ous pas ? llangclhow : je ne partiral que par ordre de mes
de rester
superieurs. ,

Au nmois de juilet comnmenCa la campagne d'accusations
publiques appelee , Kong-sou-hwei n, chez les protestants. Ils
devaient d'abord se reumr par petits groupes pour a cherchcr
et preparer la matiere » contre lear Pasteurs anciens ou actuels.
itra;nii'ri
*u fihinois. Leurs pasteurs 6trangcrs les axaient quitIt;s dr'iis un an '. Ensuite axaient lieu les r1unions gen'riales
auxqucl:es des representants des autres religions 6taient irxiIes. C'est ainsi qu'un certain nombre de nos chr6tiens durent
assister h ees reunions.
Apres l'arrestation du P. Paul Tchao. 6 novembre 1951, fut
lancee la It campagne d'accusations ,, parmi les catholiques.
1"° L 7 novemlbre parut un article du .jurnal relatant lsI
crimes imaniinaires du P. Paul Tchao et ceux de la LUgion de
Marie. On ne nianpiait pas d'insiimer que ia cause principiale te
(es crimes ctait la pr'sence d' a imp6rialistes a dans I'Eglise
r-atholique. Cet article r6dig6 purement par des agents du parti
a servi de base ju-qu'i ce jour pour toutes les accusations
2" I.e dimanche suikant. les ch-"tiins durent se rdunir pour
appriouxer I'arrestatio.i du IP. T-iiao et n filiciter le gouvernement populaire ; 3" Enfin. eut lieu une sdance publique
d' , accusations n ic-itre le P. T'hao. la T.Lgion de Marie et
ses principaux menibre-.
'est en decembre cue fut ei.treprise la campagne contre
iarchev\-'que. Dans chaque quartic-! fut institu4 un a petit coriitl , qui dut se reunir, le soir plusieurs fois par semaine. A
ce conmiti 'taient admis les non-catholiques du quartier. Chacun
devait apporter ses accusations .t on les discutait en commun.
Certains qui devaient se faire pardonner des , crimes a passes
ou bien leur presence dans la Ligion de Marie dtaient les plus
acharnus : la peur est mauvaise conseillrre. Quand on connait
ta liberte de langage des Chinois ct le peu de prix qu'ils attribuent A leurs paroles, on peut s'imaginer tout ce qui se disait
dans ces seances.
En mnme temps. la police "t des agents du gouvernement
essayaient par tous les moyens d'obtenir des a aveux , des principaux clhritiens. Menaces (on allait jusqu'A les conduire A la
porte de la prison), seance interminables d'interrogations de
jour et de nuit, etc... Finalement (.i, leur presentait N signer un
ecrit compose par des agents du parti, en leur disant qu'ils
n'axaient que deux voies : se inetre du cotd du gouvernement
cu du c6td des i irmpiTialistes a c'est-A-dire Atre notis comme
revolutionnaires et einemis du peuple.
Un pauvre pr6tre. faible d'esprit et pour cela retenu en
notre ville. loinba entra leurs mains. On le questionna des jours
entiers on le fit accuser par quelques mauvais chrdtiens qu'il
avait indisposes, et finalement on lui fit signer une a confession , oi i! s'accusait de toutes sortes d'ignominies et en mAme
temps accusait ses confrbres et son Ievque. Cette a confession ,
fut imprimee dans le journal. Je protestai inergiquement aupres
de la police, et il ne fut plus parld de ce pr.tre ni de ces accusations.
Le jour de Noil. a 7 heures du soir s'ouvrit la premiere
s6ance d'accusations publiques. Ccs accusations portaient principalement contre les imperialistes (1veque et missionnaires
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elCUrs « clhitts ciS
curaltts ,. les
do cihritiens dont tlquerliUs-uns
avaient publiquew!IIntlupostasit
sesuccedbrtnt i la tribune. Its
conitre

prutres chinois. I no dizaiiu

a\aient k'te dsi-n..s et styl6s oiliciellement. Ce n',tait q(l'une
stance preparatoire. II y tut d'autres rtGunim•s ldans un teimple
protestant. Quelkues lnauvais clhrtiens et des a•;ýi.ets ioltuunistes firent ctiruler une pruclamiittion I signer. lIs terrorisaitnt
<es -hl i' :,s
t
i i urtii-i
qun
e oux qui rfl'tustl ai cat d, sig-ir
s-'traiL ;it classes ;*.i:iim t r'\tiutii it-iaire- et ii';arl;li 'ni l0us a
l'faeniir de place parnr
leurs concitoyens.
Cette proclamation etait trt.s \veniieuse et schisiaiitiue :
on y accusait 1'ev\que de s'kitre servi de la religion pour des
mnenees imperialistes. )P. ne le re.onnaissait plus comme sup&rieur religieux. on le dvrlarait de;:hu de sa dignite pontiticale,
.acerdotale et rni~ne chr'tict~ln. oj demandait au -ouveretitnent
de le punir severement. Je puis certitier qu'aucun de nos catholiques n'aurait etd capable d'invcnter de lui-mjene une telle
proclamation.
Ia derniere reunion so tint dans notre dAlise. On v a\ail
convoqud non seulemtent los catllolques, mais les repr"stntants
des autres religions : protestan's. boudhistes, etc... Lestmurs
a\aient Rt6 cou\erts d'afiiclies niulticolores portant des injures
contre I'Eglise, contre l'v que. contre les , imperialistes n.
Laffluence ne fut Das cc quuon attendait. Bon nonbre des auditeurs partirent axant la fin. l.es orateurs furent trbs froideinent
applaudis ct les acclan:ations no imprkcations qu'ils faisaient
pousser apres chaque discours r'avaient presque Ias d'~cho. L.a
raison en etait que certains s'e;aitint rendu comnpte de la porhie
de ce mouvement et regr.ttaicnt anirrernent d'avoir et6 trompis.
90 % de ceux qui avaient signi re•coniai.saient pas le texte,
ou l'ie:i pare qu'ils ne savaient pas lire. ou hien parce que d'autres si,,naient a leur place, par "rexemple pour une famille entiere. grands et petits. Quand !e journal publia le texte de la
proclamation et Ja lisle des signatures. ce fut une grande confusion et. unp indianation II faut dire toutefois que hon nombre
de fidbls resist!rcit juslqu'au bout a toutes les avances et
A toutes les menaces et refuserent de signer et de parler contre
leur dvoque. Il est curieuLx de remarquer que certains qui passaient pour tiUdes firent la lecon h d'autres plus fervents.
Pendant que les fidAles 6taient ainsi trompes et persdcutes.
la police s'occupait de l'eveque. Dis le 15 novembre 195t. je fus
appeld au poste central pour avoir cach6 dans la residence un
" pretre contre-rdvolutionnaire , Je P. Paul Fang, C.M. qui avait
quitt, sans permission I'ecole dont it etait Directeur ; puis
vinrent les questions de la LOgion de Marie du mouvement r&formd, etc...
J'6tais appele par tous les temps, trois ou quatre fois par
semaine, pour examnen. Les seances allaient de deux heures
apres-midi jusqu'h la ruit. Toute ma vie. depuis mon arrivie
en Chine fut minutieusement scrutde. J'ai dO plusieurs fois
rdfuter inergiquenme't des calomnies parfaitement ridicules.
par exemple d'avoir cti de connivence avec les Japonais. Cette
calomnie n'en est pas mtoins restde dans l'acte d'accusation.
L'dtat de tension et d'apprhlension oil je fus pendant six
nois affecta beaucoup ma sante. Le 26 fdvrier de cette annee, la
police fit une descente A la residence. C'Utait pour la deuxieme
lois. mais cette fois, quinze policiers dlurent domicile chez nous

I6
llanpendant huit jours. Tout fut examinie. les puits vides, le.clers dffoncds. les bibliothiques boule\erstes. On ne trou\a
que que;ques dcrits o reactionnaires I et des objets non elrigistrCs. Quelques jours apres. je tonbai gravement ialade. Le
p'licier vint plusieurs fois s'assirer de ma sant6... A la fin de
mars, il reprit ndanmoins ses interrogations, essayant d uttinir
des renseignements sur des tierces personnes. Comme il ne put
rien tirer de moi, il me conseilla de ccr6flechir ,,et ne revint
plus sur ce theme. 11 venait de temps en temps s'assurer de
ma presence et s'informait clandestinement de mes r activit•s ,
et des visites que je recevais.
Enfin. le 29 mai, k huit heu.es du matin, je fus convoque
au pote central. On me fit comparaitre devant un Iribunal
vntour6 de soldaLs armds. Apres les questions ordinaires d'identitV et quelques injures superflues. tout le monde se leva et le
president lut a haute voix la sentence de bannissement perpetuel. Cette sentence avait (tA prononce par le « Gouvernement
militaire de la ville de Hangchow ,,En voici le resume :
u II est avedr que le Francais Mei-tchan-k'oei (DeymierIa
dtd dWsifng par le Vatican -a S•ide remain a) archev'que de
Hangchow. II est arrirv en Chine en 1912. Successivement ii
s'est mis en liaison avec les chefs militaires f6odaux, les oriles es. les esions. Apres la capitulation du
gands japonais. les trait
Japon. ii s'est liW avec les impirialistes americains et le bawnit
Tsiang-Kai-shek. II s'est opposd obstinement au travail de lib(ration du peuple chinois. Apros la libdration, cet 0tranger a
continul a s'opposer an gouvernement de la r6publique populaire chinoise. Voici la lisle de ses crimes : t1 Ob(issant aux
instructions de l'impdrialiste Riberi, il a secrbtement instituL d
Hangehowr. Kiashing, Huchow et autres lieux, la socit16 r6actionnaire de la LEgion de Marie. It a par de fausses rumeurs
calomni.d sabotd, contredit les ordres du gouvernement ; 2" Dans
l'Eglise mdme, ii a publiM des mandements rdactionnaires.rtpandu des ouvrages rdactionnaires,excitM les catholiques da 'opposer au Gouvernement Populaire. II a faussd par ses instructions le mouvement de riforme et le suffrage populaire, et ainsi
empeche les catholiques patriotes d'accomplir le mouvement de
u triple inddpendance , ; 3* II a cache un prstre contre-rfvolutionnaire et a eafreint la loi de I'Etat.
w De ces crimes nous en avons la preuve certaine et la certitude qu'apres la libtration, Mei tchan-k'oei s'est livre, dans la
ville de Hangehotw, sons le couvert de la religion, a des men6es
illUgales opposees A la sfiretf de In Nation et au Gouvernement
populaire. Le peuple de cette ville et les catholiques patriotes
ant instamment priM Ie Gouvernement d'expulser cet 6tranger
hors de notre pays.
, C'est pourquoi notre Comitd, pour la sfirete de I'Etat et
le bien du peuple, a proonne contre Mei tchan-k'oei la sentence
de bannissement perpdtuel et a confi adla police muniripale
l'exicution immddiate de cette sentence.
a Sign6s :
a Le President : Tan tsen-ling.
Le Vice-President : Tan ki-long.
a Allez ! a
AussitOt, sous la mitraillade des photographes, trois soldats
armds m'entrainerent. Ifs me firent asseoir aur milieu d'eux sur
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un camion dtcouvert oi se trouvaient ddja trois autres policiers.
J'arrivai ainsi h la residence o( l'on proceda h une premiere
visite de mes bagages. On enleva plusieurs vetements episcopaux qui devaient a servir , mon successeur I. La sortie de la
rdsidence fut spectaculaire : les 6tudiants des 6coles et une foule
compacte attendait A la porte. Je dns encore poser, portant
deux valises, entre deux soldats tenant leur Mauser braqu6
sur inoi. Dans la foule je reconnus plusieurs chrt.iens. Tout le
itimode avail IFair consterne et gardait le silence : crainte et
stupeur sans doute. A la gare nies bagages furent minutieuseimet examines. Tous les livres et photos ayant trait A la Chine
furent retenus.
Le voyage a Canton prit deux nuits et un jiur. Les deux
policiers qui m'accompagnaient. tout en exerc;ant ieur surveillance, furent tres corrects. Ils remplirent pour niui toutes les
formalites et je dois avouer que le \oyage fut aussi confortable que possible. J'arrivais a Hong-Kong, le dimanche de la
Pentec6te, 1" juin.
VII. - SITU'ATION EN JUIN 1952
Le journal local de flangchow du 5 juin domnant la teneur
de la sentence et le compte rendu de l'expalsion pr6tendit avoir
regu une lettre datee du 29 (jour iienme de l'expulsion) et sign6e
de quatorze catholiques dont un apostat. employd du gouvernemert, et trois autres apostats noloires. fliicitant le gouverniement
de ce haut fait et de la victoire de la religion contre les impOrialistes.
Le 1" juin. se tint dans !'Uglise principale une grandc reunion
oh furent convoques les protestants, boudhistes, etc. On entendit
a la radio (a voix de 1'Archevýque s'accusant de ses crimes. Puis
les orateurs lourrent tour a tour la decision du Gouvernemept.
Au cours de cette rdunion, un Comit6 de sept membres, fut
forni6 (on ne dit pas par quelle autoritd) pour mener h bien la
r6forme des trois ind6pendances. Font partie de ce comite les
apostats cites plus haut et de petits.employds de nos etablissements vendus au nuuveau regime. Le dessein du gouvernement est de se servir de ce Comite pour mettre la main sur
I'Eglise.
Ce n'est pas brutalement que les communistes veulent
andantir I'Eglise catholique et la Religion en general. Leur but
actuel est de faire des eglises chretiennes des instruments du
( parti n. C'est ainsi que les communautes protestantes qui se
sent montrses volontiers dociles et mime militantes pour la
nouvelle iddologie sent l'objet d'un traitement de faveur. Leurs
services religieux et de propagande sont facilitds, leurs leaders
oat des relations dans le monde officie!...
Les communistes font tout pour favoriser le mouvement de
triple ind6pendance qui est la laicisation de I'Eglise. Le premier
pas a itd de rdveiller et d'exciter la haine des Chinois pour les
6trangers en prouvant : 1i Que les oeuvres de bienfaisance de
l'Eglise ne mdritaient pas l'admiration qu'on leur avait accord•e
jusqu'ici et n'dtaient que des moyens d'abuser de la confiance du
peuple pour des menees impdrialistes ; 2* Que les 6trangers
eux-mimes : religieux, missionnaires, eveques, n'etaient. sous
couleur de religion, que des agents de l'ennemi pour nuire au
peuple chinois. Leur deuxieme pas sera de constituer des groupes
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de chrdtieas et de pritres progressistes qui mettrout i'Egliýe ai
ser ice du parti.
On suggerait, ii y a queiques annees. de recommeneer I'experitence des catacombes ou des anciens missioanaires qui parcouraient en secret le pays distribuant a leurs ouailles les Sacrenents et la parole divine. Mais l'incognito n'est plus possible.
Dans les villes un bureau du Gouvernement s'occupe specialernent des 1 Socidts religieuses ,.Sont reconnues comme tells :
les catholiques, les protestants. les boudhistes, les Laoistes. les
mahomritans. Ces . soci-t(cs , constituent aux yeux du gouvernemerit un seul groupe qui a son comite directif. Quand le Gouxernenient veut or;aniser un mou\ement , patriotique populaire n
ou une collecte. par l'intermediaire de comit6 central, chaque
religion est rdiquisitionnfe ou taxye. Ainsi ceux qui axouent une
religion sout doui:lement inipuses : conune citoyens et iconiui
croyants.
Tous les pritrcs et les fidiles ont tel enregistres avec leur
adresse. leur mrutier, leur famiilli. etc. Uls sent done bien connu.-.
11 ne manque pus, du reste de delateurs pour les deioncer, car
la police a partout ses ramifications. Le nimoient est d&jA tenu.
pour certains. et il \iendra pour d'autres oil ils seront nmis eni
inmarcher avec le peuple ,.S'ils refusent ou font la
niesure de
sourde oreille, c'est la note de contre-rexolution avec la prison
et pire. .Nous n'a\ons dejh que trop de prutres et d'%tvques
cliinois en captivitd !) S'ils comnencent a faire des concessions
qu'ils croieat permises,-on ne les lAchera plus qu'ils n'aient accordd tout ce qu'on leur demandait.
Du reste, comme je le disais plus haut, notre clerge a perdu
beaucoup de sa puissance et de son influence. Oblig6 de pourvoir
lui-mnime h son entretien et vixant dans une atmosphere dinquietude et nimime de terreur, ii ne peut se consacrer comme
autrefois au bien des amnes. Beaucoup d'eglises et risidences 6tant
occupies ou ddsaffectees, les chretiens ont rarement l'occasion de
se reunir et de rencontrer le prttre. Celui-ci, d'autre part, peut
difficilenient se deplacer pour visitei les chretiens. Quand il leur
en priv% il dolt craindre
adresse la parole en public ou mirme
que tout ce qu'il dit soit critiqu 6 et tourn6 en un sens pervers.
Si le regime cotiniiuniste se maintient encore plusieurs ann6es. les rangs du clerg. se seront considerablement eclaircis.
Dejia, en raison de leur age et de -ur sante, un quart des pr6tres
du diocise de Hangchow sont de peu de secours. Le recrutement
qui avait ete tres compromis durant la guerre japonaige avait, h
grands efforts, 6t0 repris apres la guerre. La province du Chekiang avait a Ningpo un petit seminaire conmmun et h Kiashing
un Grand Siminaire regional. A la rentree de 1950, le dio!-se, de
Hangehow avait pu envoyer au Petit Siminaire dix candidats.
Mais en 1951, par manque de ressources. le Petit S6minaire a du
coingdier la plus grande partie de ses 6tudiants. Le Grand Smiiinaire regional a t60 ferme et est maintenant occupd par i's rilitaires. Les Rtudiants, envoyds A l'·tranger ont pu cont inuer
leurs 6tudes. Nous a'ons eu cette annee deux Ordinations sacerdotales : mais nul ne sail quand les prdtres kmigres t I'ltraanger
pourront rentrer dans leur patrie.
Partout oh les catholiques chinois ne sont pas en nui ibre et
n'ont pas an milieu d'eux des pretr 's ddvou&s et dnergiques, il est
hunmainement invraisemblable qu'ils mettent leur foi et ;eurs
convictions religicuses et morales ,~u-dessus de leur vie et mrmne
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au-dessus de leur subsistance quotidieine, eutx cl lur famiille.
Nous avons eu cependant la consolante expt>rience ede crftiens
tres ordiLaires qui. au mnoment critique, doninait'L des exICnip'es
de fermet6 et de courage ou d'autres qui, apr(.s avoir faibli se
rachetaient par un repentir public et une fer\cur nouvelle. Malzrc tout, nous avons coniiance que la sentence de Foi jetve en
Chine depuis tant d'annees et au prix de tlat ti liabtiur:- AtIdl
saiarilices survivra A la temp.te.
Hong-Kong, le 29 juin 1952.
-- J.J.(. »EV.wlt').
Archeri'i,•ui d irHI i •.r ir'.
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s'erige un heau jour a rai du sol, s'il i'tst lprric•iE
on11iuins thigue pri;paration. qui constitue son infrastructure.
En d'autres termes, si l'on veut icrire Phistoire. Ijine somilnaire.
du grand SOminaire RPgional de Chala. ii fatt avant tout parler
des Abauches de siminiaires que !es Vicaires apostoliqiues de
Chine ont l6aborees, Ah a sueur de leur front. •utti1s tiriups diffiio,i.Ensuite.
ciles et dans des milieux encore tr;,s peu imiii,,i 's
on dira quelles furent les circonistanceis i;artiruliil*s ui pirniirent sa fondation et •on dcveloppenm it.
s: .i' :
De lh, les cinq parties qui rion>losent ,r't"t,
isi.-i,,.ns
"*Les origines des Sieniaires en (hlinc, dani Lh
confiees aux Lazaristes ;
2* L'drection des deux Stiiinaires provinriauc d14'Kia-Shing
et de Chala ;
3* L'institution du Seminaire •gi'oiional de :iala :
*i Ses progres ; son 6tat actuel :
5° Les 4preuves du S6minaire de Kia-Shin-.
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LES ORIGINES DES •bSMINAIIRES EN
DANS LES MISSION) , LAZAHISTES

:CINE

Nous ne remonteruon pas plus haul qu'a I';niipe 180.
Peu avant 1900, Opoque de ia r<"•olte de -, HIoceurs ,.les
non
ot
Vicaires apostoliques itaient parv nu- ii pen pIi's t.ous.
sans de grandes difficultes. a etablir dant le ur i:arial ul sininaire pour leur clerg- indigcne. Seminaire unique, comprenant
les latinistes, les philosophes et les thlologiens. La distinction
entre grands et petits seminaires n'existait pas avarnt t'•0, ,u
moins dans les Missions des Lazaristes.
Mfme le seminaire de PNkin, l'un des plus nombreux dtc
toute la Chine, ne fut divisd en petit et grand seminaire qu':r
1908.
Evidemment, ces seminaires itaient loin d'atteindre la perfection de ceux d'aujourd'hui, it est a peine besoin d'en rappeler
les causes.
Tout d'abord, le petit nombre des e6ives ne permettait pas
aux chefs de missions de consacrer h leur formation un nombre
suffisant de pretres, pour donner a ces quelques dlbves une insdevaient remplir plus tard,
truction adiquate aux fonctions que
3
ceux qui arriveraient au sacerdoc . Djhi. en effet. le nombre des
missionaires ne suffisait pas. en genural, pour le ministere de
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'"dvangelisation Aussi. hien souvena ce'ui ou ceux que l'I\cque
avail dtsignes pour l'enseigncment au seminaire, ctaient ,lig'.s
de faire un grand nombre de classes plus ou moins disparates. On
voyait un professeur de theologie faire le dogme et la morale
donner un cours aux
ct, entre deux classes de ces mati;'res. Hller
rhetoriciens ; un professeur de philosophie. avoir A enseiuner
I'histoire eccidsiastique B ses dle•,s et aux thoologiens, et devoir
trouver du temps pour faire encore une classe par jour aux
latinistes.
D'ailleurs. iin'etait pas rare que l'un des professeurs rit,
en nimme temps, que!que fonction importante h remplir A la
r6sidence tpiscopaie. comme celle do provicaire on de procureur.
On a mnme vu des tev-ques assurer eux-m0nmes l'enseignetne;it
de la theologie. quittes A se faire remplacer provisoicement pendant qu'ils faisaient leur tournee episcopale.
Le cumul dtait done a pen pr-s coutumier, et certes, I'e!seignement donnd n'dtait pas mei!leur pour autant.
II fal!ait faire vite. car t'he.nce pressait : les missionnair-S
4trangers n'arrivaient pas assez nwmbreux ; alors on comptait
sur les futures ordinations de pretres chinois ; de li, parfois des
6tudes 6courtees. et, en gd6nral, une science trop sommaire. On
travaillait assez bien le latin que I'on regardail avee raison.
comme la cld des manuels. et surtout du ministere sacerdotal. En
second lieu venait la morale, puis le dogme en abr4g-, peu d'histoire de l'Eglise, tres peu de droit canonique, item pour I'tex,gese. On manquait de manuels adapt.s ; ceux Rpportes d'Eur,' '
contenaient trop de choses 6trangbres a la culture et aux mwours
chinoises.
Peu a peu, des manuels rediges par des professeurs exp6rimentes, sortirent des presses du Pei-t'ang, dont les premiers furent : , Elementa Grammaticae lalinae ,, 4 Historia ecclesiastica ,.
n
Notiones Scripturae sacrac ,,qu'adoptkrent. non seulement tous les s6minaires des lazaristes, mais aussi la plupart des
autres s6minaires de cette dpoque.
Voici quelques chiffres tires des statistiques annuelles des
Vicariats apostoliques de la Congi~gation de Ia Mission.- avant
1900.
Remarquons que dans ces listes, on distingue grands et petits
seminaristes. bien que ces t61evs eLudient ensemble dan. un
m4me etahlissement, et regoixent habituellement leur enseig~ement des mtmes professeurs. En somme, cette distinction consiste
h mettre dans un nombre les 6tudiants en philosophie et thdologie, et dans I'autre les latinistes.
Ann6e
1891-1892
1893-1894
1896-1897
1898-1899
1900-1901
1901-1902

Catholiques

..
..
.
..
..
..

93.423
107.628
98.693
115.091
111.848
116.614

Gd. s,:minaristes Pts seminaristes
32
54
41
50

282

47

110
69

53

209
231
176

Nous arrivons A une pdriode brillaute pour les Missions de
Chine. La rdvolte des a Boxeurs * est plus qu'apaisee, elle est
eteinte. C'dtait une hourrasque terrible. surlout en Chine du
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Nord ; mais, une fois r6prinuee par les nations etrangircs, elle tut
plus de dix annaes. Pendant
suivie d'un calme, qui se proloagit
ce temps, que de progres dans les AMissions '
Ilarenient I'axiome 1. Sanguis martyrum semen est christian)orum , s'est verifii si manifestemnent. Plusieurs causes s'unissenLL providentielleinent pour imprimer ce inouxenltit h nos
missions de Chine.
C'est d'abord un afflux de missionnaires vcnant d'Eurul' et
d'Amerique chaque annte, conine on n'en avait pas vu jusqu'alors.
Pour ie par;er que des Pretres de la Congregation de la Mission,
de 1900 a 1905, quatre-vingt-dix missionnaires, un g-rande majorite tres jeunes, debarquerent i Si•~hatiai. l)aus es cimnq annees
mais
suivantes, I'afflux des missionnaires dininua detoiti',
comme nous le verrons plus loin. le Clerg, chinois auieientait
nu•neriquenent. de sorte qu'il y avail compenisation.
Une seconde cause de ces pror>''s. cnusiste ilan ie secours
pecuniaire que requrent les Chefs d..Missions, du fait des indemnitls versees par le Gouternemeti' ciinois, cn coxnpe:iatlion des
doriunages intliges a I'Egiise par les Boxcurs. Ces sonuins, eic
fflet, permirent de reconstruire Ies 6difices dtruits : eglises,
ecoles. h6pitaux, etc., et d'en ilever d'autres.
Dans les statistiques donnees plus haut sur les s~iinaristes
indigenes, nous n'a\ons pas indiqud -- et pour cause - le nou ibre
des cleres qui, avant, ou apris avoir revu la pr6trise. etaient
lentres dans la Congr6gation. II nous manquait des rensei~nemients. Mais, t I'aide du catalogue de Fr. Van den Brandt. ",Les
Lazaristes en Chine ", on peut savoih exactenient le noinbre des
clercs chinois qui, de 1890 A 1900, se sont fails lazaristes. 11 ect
de dix-neuf seulement. C'est bien peu, si on se reporte aux premiires anndes des missions lazaristes en Chine. Nous axons vu
que Mgr Mullener avait forine, ' lui s•iul. trois lazaristes et,
cinquante arns apres lui, M. Ghisl-ini n'avait formin que des !azaristes (17 ou 18, sauf une oa deux exceptions), de plus. dix ans
oprBs sa mort. arrivde en 1812, en coustate danw les archives
que cinq autres clercs 6taient entr6s dans la Congregation.
Quelqu'un se demandera peut-etre : Quelle formation religieuse oat pu recevoir ces premiers lazaristes chincis, quand il
n'y avait pas encore de noviciat organise6 et que dejh, les etudes
etaient si sommaires ?
Poser une telle question, c'est un peu comme si I'on se demandait : Quelles 6tudes eccl6siastiques avaient faites ceux A
qui les apbtres imposaient les mains, pour en faire des dveques
et des prdtres ? La rdponse est unique et peremptoire : I fallait
crier des ev6ques et des pr6tres, et tout de suite, pour d6velopper
les clhr6tient&s et continuer l'oeuvre des aputres sans d6lai. Le
doigt de Dieu dtait l• : ses dons magnifiques et ses graces compensaient ce qui manquait A la formation inte[lectuelle des premiers candidats au sacerdoce.
Certes, une telle r6ponse ne s'applique pas A notre cas;
cependant nous y voyons une lointaine ressemblance avec le cas
des apbtres. C'6taient des temps heroiques : il fallait des pretres
et de bons pretres ; alors on offrait aux clercs I'dtat religieux,
comme un moyen excellent de pourvoir a leur propre perfection,
et de rendre, plus tard, leur ministbre plus fecond. Heureux auLant qu'honores de la confiance que leur tlmoignaient leurs maltres, ils embrassaient allegrement la Regle avec toutes ses exigences, et l'observaient docilement.
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1.e peisonnel i v mrultipliaut. 1k.s uiiisions fa\orisi'es par les
circonstainces que nius avons decritcs. se developpaient rapidenent. L'organisation s'introduisait peu A peu dans tIutl*- les
ceuvres, et particulieremeint dans ies seininaires. par des lr(tues
plus poussees et plus completes.
II. -

EitECTION D'[EN SENMINAIlE [N IERNE AVEC MAISON

I)'ETI')E

A KIA-SHING (Tjhe-Kiang)

CIonmie un le sait, jusqu'A 1'e.oque ou nous sornunm airri\,s
;Iltl . chaque vicaire apostolque lazariste nomm6, etait. par le
fait rnmibe, visiteur et superieur de tous les Confreres qui se
trouvaient dans sa circonscription ; de sorte qu'il y avait alurs
autait de provinces que de vicariats apostoliques.
Situation anormale. a cause des divisions de territoire qui se
suct'tdaient dans les circonscriptions eccldsia.tiques. et renilieint
les choses instables.
Voulant obvier a ces inconv•nients. les autoritds supdrieur,'s
de la Cotgrdgation iorombrent, en 1890. un Visiteur p;u\iinial
pour toute la Chine. C'6tait IM. Philippe MNeugniot A:iM-1l.96),
alors Procureur u_-tniral des Lazaristes A Shanghai. De ce lait,
les Vicaijes apostoliques ne furent plus visiteurs. mais dertnurerent superieurs religieux de tous les confr-eres qui travaillaicnt
sous leur juridiction.
En 1899, M. Meugniot rut rappelie a Pariý vn quafit6 d'A.sistant de la :ongregation. Le 6 fevrie" 19I00. M. .ouis Hoscat 18i1904; etait nrokrii
conmme deuxib'me Visiteur de la proviiwc;
.'1
Chine. Ce z61l et einergique missionlaiaire, ordonl
ent1nIS' I. ;Ir;!
vail!a d'abord en Algerie, comrme professeur au SnminairIe I'
Kouha : il ful envoye en Chine en 1880. et exeria son z;.!'- t;
Kiang-Si jusqu'a sa nomination :le Visiteur.
L'experience qu'il avait acqui:e dans la formation des saiminaristes. soit a Kouba. soit au Kiang-Si. I'avait ferrnemuent convaincu de la ntcessitC de donner .ux pretres chinois une solidi
pidtO et. par consequent, de leur faciliter I'entrte en congrtgation
religieuse. s'ils le desiraient. Mais pour cela. il (tait indisopnsable de fonder une riaison de formation. c'est-a-dire un Serninairo interne avee inaison d'Ttudes. dans sa Province.
Prdsent B l'Asseniblhe gmnerale de 002, il plaida victorieusement sa cause aupri's de .M. Fiat. Superieur gni'aral ; de sortV
que lui-meme pouvait. en octobre suivant. revenir on Chin".
amnenant avec lui un groupe de clerts qui constituerait tl-s premiers fondements de cette euvre.
Le 6 novembre 1902, M. Boscat ddbarquait a Shanghai axec
sa troupe. Hel-as ! de grandes difficultls I'y attendaient. Rien
n'etait prepar6 pour rece\oir ees cinq 6tudiants venant de SaintLazare. deux frWres coadjuteurs et un sdninariste. qui avait etc
admis au Sdminaire interne de Dax, deux mois auparaxant.
De Paris. des qu'il eut obtenu la permission qu'il d&sirait.
M. Boscat avait de loin, donn6 des ordres A Fr. Barriire, lui enjoignant de chercher au plus vite un logement qui puisse convenir comme s6minaire pro\isoire en attendant mieux. Mais le
dWlai 4tait trop court ; malgr6 d'actives recherches. :e Frere
n'avait rien trouvd.
IHeureuse circonstance ! Mgr Iltynaud se trouvait de passage
a la I'rocure de Shanghai. Voyant la d&tresse de M. le Visiteur,
qui ne savait ofu trouer un lieu convenable pour ses nouvelies

rccruee. it lui 4offrit g6nereuuseentt son petit smiiiniairre sitl. dains
'iie de Th'rousan. pour alriler les nou\eaux arri\ants fI ceux
qui de'iitent ddharquor leInois suixant : quant ii ses petit.:sminaristes. Monseigneur tlit qu'il les logerai! fRailelrnen!t dans une
autre proprietd.
i; '1!:
.:
I( ELvidt!ii enit. 11. Bosrat -~' amprc•a d'a;l'c !ter
lqu'a!:icale en remerciant I'\eq ue ax ec ellusion.
Etudiaats et fr(res partirent done pour Tchousan. couduits
par iuir directeur. •t. Dutilieul. ot un jeutne pr'tre. .I. Salavert.
I, i14\airnt stjourner la plus d'ut anl. e'n atleiidant quo (e Ino'U\eau sýf'inaire Iilt pr4t A les rece.oir.
M. Boscat desiraitl'installer en dehors de Shanghai. itais pas
tr;p(luiigd
de cette vilie et d'ui acces faci!e, car ii preyait
que lui-ntii
e. devant ctre superi-ur de re smrninaire. aurait a
y faire de nombreux voyages.
foudteSuivons un instant ces fondateurs, ou plut6t ces
iments , du nouvel 4tablissnernet. Is prennent'la Wer .sur un
.apeur i roues, diarquent a Ni.ng-I'o. residence 6pisvJ'pale de
'!-r Reiynaud ; de IA. un petit vapeur ies conduit a Ting-Hai,
vilie muree, port de Tchousan. Le petit sr)minaire se trouve au
hameau Saint-Vincent, a un kilometre de la ville. II se compose
de deux bLtiments A angle droit. a' ec un dtage et vxiradas ; ie
lout eonzstruit tres li&.rement. A cCt6 se trouve la petite Pglise
dtdice A saint Vincent, dont. un beau tableau surmonte 1'aute!.
Les nouveaux h6tes. auxquo'ls six autres s'adjoiauent, le
21 novetmbre suivaut, puis d'autres encore dans la suite, paiserent
dans cette lie. la meilleure 6poque de ieur vie. II y avait de la
~gnIe pourtant ; tout n'6tait pas du premier coup o, coinme i
saint-1.azare i : its out d(i s'inginier pour modifier. pour adapter les locaux a leur nouvel usage Us eurent aussi a soutfrir
des moustiques si nombreu: dans 'ile. dont toutes leo parties
basses sont plant6es de rizibres recouvertes d'eau pnidant toit
1'6t.d et ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour s'en garantir. Azissi
la malaria sevissait : elle ýtait violente dans ses preluiur:e attaques ; d'aucuns out eu le delire ; dans la suite, le corps s'y
habituait.
Mais ii y avait aussi de l'iinprdvu, du pittoresque. Les promenades a travers monts et collines leur reservaient de magnifiques panoramas, et, quand ils escaladaient la montagne voisine,
ils en decouvraient de tout difftrents. Des sommets, A I'Est, its
I'Europe ;
contemplaient la mer, I'infini... Ils avaient dit adieu
les nouvelles qu'ils en recevaient Rtaient rares : de journaux, its
n'en voyaient aucun ; !es choses d( la politique ne les int'lressaient gukre.
Its essayaient parfois de faire la causette avec les porte-faix
qui haletaient sous leur charge en gravissant les cotes. A cette
epoque-lk, tous les transports se faisaient a dos d'homnes ; ils
n'ont pas vu une seule roue de char ou de brouette : car dauns
toute 'Tle. il n'y avait aucun clienin proprement dit, mais seulenent d'6troits sentiers A talon : les rues mnme de la ville sont
si etroites, que I'on y marche difficilement A deux de front, on
va A la queue leu-leu.
Ils voyaient beaucoup de pagodes soit dans la ville de Tinghai, soit dans les villages et hameaux. et ce spectacle enflammait
leur d6sir de pouvoir bientot apporter la lumiere h ces pauvres
idolAtres.
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.te ltemps passait vite. En fin de decembre 1903, on aimol;a
A Ia communiiaute son iransfert prochain A Kia-Shiug. Tel etait
le lieu choisi par M. Boscat, Visiteur. Kia-Shing, Prdfecture du
Tclhe-Kiang, 6tait tlne ille murde, situee au nord de cette pro\ incc, a ute distance de quatre-v\ingts kilometres de SIhaw-hai.
In ser\ ice de barques tluviales remi.orquees par un petit \al-eur,
rendait la coiuiiiication facile entre les deux viiles ; douze
heures de \oyage suffisaicnt. Plus tard, en 1908, une voic ferrde
fut ouverte entre Shanghai et Hang-Tcheou, via Kia-Shiing. de
sorte que quelques heures de clhemin de fer suffisaient pour se
rendre d'une ville A l'autre.
Le Smininaire tait construit aux abords du faubourg nurd,
pays de canaux. dont 1'eau est presque dormante, et de rizires.
Le site n'etait pas iddal pour les jtuues gens. L'immeuble comprenait un batiment central & un dtage supportant un clochcLon,
au milieu duquel dtait i'horloge. Au rez-de-chaussee on trou\ait
la chapelle provisoire et quelques chambres. A j'dtage teait la
salle commune du seminaire interne, avec !'oratoire pour les
exercices, puis deux chambres pour le directeur et le sous-dirceteur. Perpendiculairement etait construite une aile, dont I'6tage
etait divis6 en cellules pour les 6tudiants. en quelques chambre,
pour professeurs et enfin une bibliotheque. En-dessous se trouvaient un parloir, deux salles de classes, le rifectoire et la
cuisine.
Les sdminaristes firent le voyage en deux groupes, le 18 et
le 21 janvier 1904. Le jour de la Conversion de saint Paul.
M. Boscat benissait solennellemeni la maison, A la joie de tous.
Pour ne pas y revenir, disons tout de suite que ce sdminaire
prosp6ra rapidemenL Les recrues lui arrivaient des trois vicariats du Sud, et quelques-unes du Nord. Cependant les bitiments
n'avaient pas encore requ leur ach6vement ; leur forme en
equerre n'btait pas d'un bel effet : ii manquait une aile ; et
puis, il n'y avait pas de chapelle digne de ce nom.
On attendit encore une dizaiae d'anndes. Ce n'est, en effet.
qu'en 1914 que 1'aile symetrique h la premiere fut construite, en
meme temps que la chapelle deflnitive. Celle-ci fut bdnite par
M. Guilloux, Visiteur, le 7 novembre 1914. Cela parut grandiose
aux a anciens * de la premiere heure, qui se r6jouissaient de
voir ainsi grandir leur ccAlma mater v.
Un nouvel agrandissement parut ndcessaire en 1921, A cause
du nombre croissant des vocations. Alors on dleva d'un second
6tage I'aile primitive.
Re^enons un peu en arriere, pour suivre de plus pres les
d6buts du Sdminaire de Kia-Shing. M. Boscat, leur vendr6 supdrieur, venait souvent & Kia-Shing voir ses c carissimi ,,c'est
ainsi qu'il les appelait. II s'inqui6tait de leur santd. Autant il
4tait austere pour tout ce qui regarde la RBgle, autant il dtait
large pour leur procurer ce qu'il regardait comme des compensations aux diverses privations que les 0l1ves devaient parfois
subir. Ainsi, it leur octroyait des promenades extraordinaires.
avec fusion entre sdminaristes et dtudiants. Les anciens qui
vivent encore, se souviennent de la chevauch6e de Hang-Tcheou.
Ils s'y dtaient rendus en barque. Arrives la, le cure qui les attendait, proposa & M. le directeur de payer aux TlIves une
promenade A cheval, ce qui fut accord6. II loua vingt-cinq chevaux, et aussit6t, les seminaristes de caracoler A travers les rues
4troites de la ville, les plus dissip~A faisant, d'un coup de poing

-

471 -

en passant, balancer les enseignes suspenldues dicvant ies bouti-

ques. au risque de heurter le cavalier suivant. Ils poursuivirent
ainsi leur excursion jusqu'a la pagode des v 5)00 Poussabs ",
autour de laquelle se tiouialcnt ie giganttsques bainbous.
Une autre fois, encore i Halin.-Tclihi
u, its nax\i.uaient sur le
!ac sihou, si merveilleusement di'crit par Marco Polo, sur de
tres etroites barques lou6es pour trois ou quatre. dent deux
tenaient la raine. Dans 'une de -- s barques, an espiegle se mit
A cheval sur la proue, face aux ra:neurs, et se dandinait jusqu'X
ce que le frele esquif menagat dr. chavirer.
1H6 ! sccria un
rameur, pas de (;a !... je ne sais Vas na.er... 'ean est profonde
et remplie d'algues ! , Et !'autre cessa son jeu de balancement.
Emotions, qui faisaient le charme de ces randonni-es.
Des 4tudiants, qui avaient fait ;tur seminaire interne ai Paris,
disaient : u Vous verrez, e'est trop beau... cela nte durera pas i
De fait, cela ne dura pas. 1.e vunere sup)'rieur du Stniiltaire, M. Boscat 4tait un hlionne us6 avant I'•ge ; les travaux
et les soucis avaient ruind sa sant6. Sa barbe, bien fournie et
blanche comme neige, lui donnait !'aspect d'un lieillard, et la
pileur de son visage, malgre ses yeux tris vifs, donnaient l'impression d'une grande fatigue. Plusieurs fois, au cours de ses
voyages a Kia-Shing. il cut des syncopes. Mais quelle ne fut pas
Ia consternation de ceux de Kia-Shing lorsque, le 27 decembre
1904, un lel4gramme de Shanghai liur annongait la mort pr6maturee de M. Boscat ! II n'avait que cinquante-six ans...
Son successeur fut M. Claude Guilloux (1856-1924). Arriv6 en
Chine en 1885, il dirigeait le Seminaire de Pekin, lorsqu'au debut
de I'ann6e 1905, il fut nommn6 VisitEur de la province de Chine.
Le nouveau superieur du Sdminaire n'aimait pas moins les
seminaristes de Kia-Shing que son predecesseur. It apporta d'heureuses ameliorations dans leur regine, notanmment au point de
vue de I'hygiene. Si les grandes sorties devinrent plus rares, les
t6eves trouverent une compensation dans les promenades hebdoa la petite maison de campagne de
madaires qu'ils faisaient
Tongwei. Plus tard, une vdritable maison de camtpagne leur sera
preparee & Cha-Pou, au bord de la mer.
Cependant les vocations parmi les ileves des Vicariats du
Nord etaient toujours moins nombricuses que dans ceux du Sud.
C'est le contraire qui aurait du se produire. puisque les Vlbrveetaient plus nombreux dans le Nord que dans le Sud.
Quelle raison peut-on assigner a ce fait ? I.e climat chaud
et humide de Kia-Shing, tout coinmc celui de Tchousan, 6tait
malsain et, des le debut mit le personnel a la rude dpreuve du
paludisme : la malaria 6puisait les santes, specialement des 61ves du Nord, habitu6s a un climat sec. Ceux-ci n'dtaient done
rien moins qu'attirds vers le Sud.
On peut ajouter aussi qu'il existe entre le nord et le sud de
la Chine, comme un manque d'affinitd, qui rdsulterait de rivalitds
politiques tres anciennes et assez difficiles a preciser, ou bien
de la difference des temperanmets ; celui des Sudistes etant plus
porte A I'exaltation que celui des gens du nord, g6ndralement
calmes et pacifiques. De sorte qiie les relations mutuelles sent
assez peu sympathiques.
Quoi qu'il en soit de ces raisons, ii elait un fail, dont les
Vicaires apostoliques lazaristes devaient tenir compte : e'dtait
que les vocations a 1'6tat religieux des dleves du Hopei etaient

trupo rares : et, si on initerroguait ;es postulants exprimant quelque velleite d'entrer en religion, ieur rdpouse, peu explicite d'ailleurs. revenait A ceci : il leur repuguait de s'dloigner de leur
pays pour une pIriode de sept ou huit ans.
On cut done ;a pensde d'ouvrir dans le Nord un st.cond
Sdiiiinaire interne. La question p.)see a Paris, reput une r'; 1:.e
faxoralble. )ans sa circulaire du '" jan\ier 1909, M. le Supi: riir
;inral annii(iiait que , Les postulants du nord de la Chine,
ayant lwauroup de difiicultds a o;faire au climat de Kia-Shiug,
nous a\ons itd autorisi
s par le Saiut-Siige a ouvrir un Seninaire
interne dans le Tche-Ly 'Hopei). l',en effet, nos trois vicariats
comiptoet niaintiinanl 1lus de 210.000 chrdtiens, et les vocations
eccl6siastiques 2 'y nanifestent en proportion du iouvement de
conversioll ; i-us axons tout lieu d'y espdrer dgalement d'assez
nombreuses vo'-ations pour la famille de saint Vincent, et il
s'agissait de les fax oriser.
M. Giuil!,ux !!talors un \oyaz,' dans le Nord, pour s'entendre
:
les trois Vi: aires apnstoliqatlu
Ie,
du Hopei. sur le choix d'un
orni.dia.-:emnt pour la nouxelle nm-i-on de formation. A J'unaniIitl,. on regarda Chlala corncie tout naturellement ddsignd pour
rette touvre.
Chala, situ ki l'ouest de la v:lle de PNkin, a un kilomn'tre
de 'a porte Ping-Tsemen, se trouve en pleine campagne ; on y
.louit d'un bon air et d'une eau potable, chose assez rare dans
ce pays. h moins de creuser un puits artesien. De plus. la proximit6 de la capitale farilite tout approvisionnement.
D'ailleurs. pour une maison de formation, Chala convenait
parfaitemnent A cause des grands At anciens souvenirs qui se ratSachent , ce lieu.
La propridt6 renferme le cetlbh:e cimetiere accorde par l'Enplereur Wan-Ly aux Reverends Pinres Jdsuites, pour y ddposer le
'orps de l'illustre P. Matthieu Rrcir dfcCdd en 1610. Apr.is lui.
les PKres Longobardi, Adam Schall, Verbiest et environ quatreSingts autres moins connus, eurent Ih leur s6pulture.
Comme toutes ,es tombes avaient 4t6 ouxertes et profanees
i.ar les Boxeurs en 1r00. la MissioinE catholique de Pdiin obtint
une indemnite spiciale en xue d'l•l\er un monument expiatoir, la memoire des anciens morts.
Ce monument consiste en une jolie 6glise 4 fagade a renaissance a construite en grosses briques polies et finement sculpties.
d un trns bel effet. avec des u dents de loup a courant sous les
ioulures dans un alignement parfait. Mais ce qui fait 'originalitd de cet edifice, c'est son soubassement qui, des fondations
.lusqu' thauteur d'homme, contourite toute l'eglise. sauf la facade.
et ne se compose que des steles de marbre plus ou moins bris6es.
qui ornaient les tombes de tous les jesuites. Debout, encastree
dans la magonnerie. chacune est ornde en haut du fameux ,dragon-double , enlac6, tres tinement burind sur la plupart d'entre
elles. La stele porte aussi i'inscription grav6e en creux, qui donne
le nom du d6funt qu'elle recouvrait, avec une breve biographie ;
de sorte qu'on peut lire IW,une belle page de I'histoire des missions, qui couvre pros de deux cents ans.
De m6me. h l'intlrieur de l'dgiise. & hauteur de la main, court
une ceinture de marbre noir d'environ un metre de largeur, qui
fait tout le tour des nefs lat6rales et porte, graves en blanc, par
prefectures, sous-pr6fectures, villages et families, les noms des

-

173

-

:iiq inil e huit cents chretiens massacres par les Boxeurs dans
le vicariat de Pekin.
Cette eglise, coustruite en 1901-1902, a eWl trits justement
didide au Mystkre de ccTous les Saints ',, dont la fite patronale
se ceiibre le 1"' novembre.
Au fond du ciietit're, sur un tertre, s'lei\e un edicule en
torme de duune, qui abrite un pet:t autel, sous eiquel un caveau
reifleriie tous les ossements que I'u a pu recucillir apres la
prtofanation du cimetiere.
Tels sont les titres qui donn-':it a Chala uni intltr'lt particulier, et qui oit fait choisir ce liea pour la nouvielle mlaison de
formation.
Vers 1904, I'evque de PMkin avait fait eonstruire deux biti!nents de pros de cinquante mintrs de long. l'est de 1'eglise et
perpendiculaires h celle-ci, separes par une large cuur. Celui du
sud servait de lieu de recr-ation aux sdniiiaristes les jours de
coung ; deux chambres etaient rfsercees pour Ie iaissioniuaire de
1'endroit, car il y avait des chretiers au faubourg de Chala. Le
biitimeut du Nord etait occup6 par une grande ecole de catechumnncs. II y avail aussi quelques petites constructions pour les
dependances n6cessaires.
Ces maisons, ayant 6t6 construites solidement, on s'empressa
d'dlever un 6tage sur le batiment au Nord et, au debut de juin
1909, I'dtablissement dtait pret potar recevoir les 46lves. Quelques
jours apres. M. Guilloux. accompa~nd du directeur du nouveau
Sdininaire de Chala, M. Dutilleul. et d'un professeur. arrivait a
Chala, amenant avec lui les cleres et les freres du Nord qui se
trouvaient a Kia-Shing au nombre de neuf, dont cinq clercs et
quatre fr6res coadjuteurs. I'ouverture officielie de ce Sniinaire
interne eut lieu le 2 juillet suivant
La propridtd de Chala. qui a une superficie de 72 mous, soit
quatre hectares et demi, fut vendue a\ec les inianeubles qu'elle
contenait, 5 la Congr6gaticn de la Mission par Mlgr Jarlin, vicaire
apostolique de Pekin. Quant & L'dglise, comnie elie avait etd construite pour Ies fideles du faubourg, elle appartenait A la Mission
catholique, et I'eveque ne pouvait 'aliiner mais il en permit
I'usage au nouveau Seminaire : de sorte que celui-ci n'eut pas h
construire de chapelle, un simple oratoire lui suffisait pour les
exercices de la communaute.
Comme un assez grand nombre de clercs avaient demande
leur admission, deux ans apres 'iiistallation, on jugea qu'i! fallait agrandir. En 1911, on construisit encore deux grands bgtiments h deux 6tages, faisant entre eux un angle droit.
Nous ne suivrons pas dans le dMtail I'histoire de ces deux
Sdminaires internes de la Congregation.
Le d4membrement du Sdminaire de Kia-Shing en annonpait
un autre plus important. C'6tait I'Arection d'une seconde province
des Lazaristes en Chine : la province septentrionale. Voici comment M. Fiat, Superieur g6neral, annonce I'dv6nement dans sa
circulaire du 1"r janvier 1911 :
, Nos Missions de Chine occupent une trop vaste dtendue
pour qu'un visiteur puisse en faire rdguliirement la visite offlcielle ; des reclamations respectueuses et motivees nous ont 6t6
present6es a cet 6gard. Nous avons jug6 avec mes v6ndrables assistants qu'il y avail lieu d'y donner satisfaction. C'est pourquoi.
apres nous 6tre assurds de l'agrdment du Saint-Siege, comme
nous I'avons obtenu en 1889, pour la fusion de tous nos vicariats
31
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en une seule province, nous avons proced4, selon les droiLs que
nous en donnent les d6crets, - la division de cette mfme prov ince.
Nous a\ons donie rig4 une province dans le Nord et une autre
dans le Midi. La premiaire compreiJd les quatre Vicariats du Nord
avec la maison de Chala. residence habituelle du Visiteur. La
seconde embrasse les deux Vicariats du Tche-Kiang, les trois du
Kiang-Si et la maison de formation de Kia-Shing. M. Guilloux
Claude-Marie resle charge de la province du Sud, ainsi que de
la direction des Sours : M. Francois Desrumaux est nonun.
Visiteur de ia province du Nord. n (Circ. du Pere Antoine Fiat
III. -

L'INSTITUTION DU GIlA>OD SEMINAIRE RtEGIOAL DE CHAI.A

Faisons maintenant dans le temps un saut de dix aniwvs.
Nous sommes en 1920. Les Missions ont 6volub, les Vicariats ssont multiplies et les seminaires se fondent. Chaque Vicairi
apostolique veut avoir ses grand el petit seminaires chez lui
rmais. pour les Vicariats les moins peuples en fideles et en prttres, la difficultU de pourvoir a ces deux 6tablissements est pres
que insurmontable. Aussi on voiL des Vicariats s'unir h deu,
ou trois, coinme au Kiang-Si, pour dtablir un s6minaire commuj
dans !'un d'eux.
D'autres, bien que r6eemmnent. drigds, mais plus favorisýen nombre de chr6tiens et par suite, mieux nantis en personnel. ont pu d&s le ddbut, dtablir grand et petit siminaire. Te:
le Vicariat de Pao-TingIu qui, en septembre 1910, I'annde meme
du sacre de son premier 6veque, inaugurait son grand seminaire dans une ancienne dcole et, en ddcembre suivant, recevait
ses petits seminaristes dans un bAtiment, a peine achev6. pou-vant contenir cent vingt E~eves. le plus, en 1915, un s6minaire
preparatoire fut dtabli pres de Ja -esidence dpiscopale, qui, rempli chaque annde par soixante 616ves, fournissait rdgulierenen t
des recrues au petit seminaire. Nous avouons qu'il y avait I•
une exception favorisee par les eirconstances.
En gin6ral, Pentretien des deux seminaires dtait une lourdcharge au point de vue pecuniaire sans doute, mais plus encore
au point de vue du personnel enseignant. L'afflux des missioinnaires Otrangers s'4tait ralenti reliuis longtemps et, depuis la
premiBre guerre mondiale, iti talt quasi interrompu.
Cependant les chefs de Missions desiraient fort perfectionner les etudes ecclesiastiques, introduire de nouveaux cours in-posds par Rome comme indispensables dans les grands s6minaires : mais oi trouver des profeaseurs ?
Plusieurs fois, la voix des Souverains Pontifes s'etait fait
entendre, qui conseillait aux Ordmnaires, dont les 616ves 6taient
pen nombreux, de s'entendre avec plusieurs de leurs voisins, pour
etablir un seminaire central conmmun. Ce que les Papes disaient
aux 6v0ques rdsidentiels, ils le repetaient aux vicaires apostoliques des Missions avec plus de raison encore, en leur montrant les avantages qui en resulteraient : un meilleur choix de
professeurs et, par suite, un meilleur rendement, etc.
D6ja en 1918, deux vicaires apostoliques lazaristes avaient
demand6 h Chala et obtenu d'y envoyer leurs dtudiants en philosophie pour 6tudier avec les Lazaristes. Les autres eveques,
par contre, tenaient beaucoup h ce que leur clerg6, pris dans le
pays m6me, se format sous leurs yeux.
En octobre 1921, tons lee vicaires apostoliques lazaristes du
Hopei se reunirent au Pei-t'ang, sous la pr6sidence de M. Cazot,
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couiniissaire extraordinaire, en visite en Chine. Apres discussiun. ii fut decidd qu'A la rentree de 1922, ils enverraient leurQ
grands stminaristes Atudier A Chala, oh les etudiants lazaristes
:rsteraient jusqu'a la fin de leurs etudes, taldis que Les postulants seraient envoyds A Kia-Shiug pour y continuer leur forilmtion. D'ailleurs, cette nijie puinde 1921. dCji truis cler--s
(taient alles a Kia-Shing pour y commencer leur setininaire interne.
Seul, le vicaire apostolique tie I'kirn iin'ervia A C:haia qut(tuxqui venaient de terminer leurs 6tudes du petit sidninair_.
gardant tous les autres, jusqu'a ;eui ordinatiun sacerdotale. I.v
autres envoyerent tous leurs grands s6iiinaristes.
Le Siminaire r6gional etait fond( avec soixa'nte elexe.
M1.Rend Flament. dejA superieur de la maison depuis le dpart
de M. Desrumaux A Tien-Tsin, c'est-a-dire depuis un an. continua son office. Mais it ful bientdt remplac par M. Henri Crapez,
missionnaire du Kiang-Si, lui-m&nie devant prendre la direction d'un Colluge des , Hautcs Etudes n. situe A Pekin. a I'ornbre de la cathedrale. Ce college, desire depuis longtemps, etait
destind A donner aux pr6tres indigenes les mieux douus, seculiers on lazaristes, une instruction plus mtendue sur certaines
mati6res de la doctrine ecclhsiastique. 11 commnenia a fonctionner avec sept ou huit elxves pretres. A la fin de 1'annee 1922.
Mais bientot, sur 'initiative d. Sa Saintet6 Pie XI. une Universit catholique devait Atre sous peu, fondie a Pekin. Considerant cet heureux ev6neinent qui conblait et minme surpassait
les veux de beaucoup, les 6v0ques qui avaient institu6 le Col•":e. jugýrent que celui-ci n'avait plus sa raison d'etre, puisque
.ussi bien, une Universite catholique devait atteindre plus parfaitement - quoique peut-etre A une longue echeance - le but
poursuivi par le College. Celui-ci fut done supprimn,
au grand
regret de son directeur et de ses collaborateurs, car cet institut,
bien que encore embryonnaire, etait riche de pronuesses.
II fallut en effet, attendre de longues annees avant que
'Tniversitd, qui prit le nom de Fu-Jen. put verifier son titre de
, catholique ,. Elle fut fond6e en 1923-1924, et ce n'est qu'en
1935, que Son Excellence Mlgr Zanin. delegu6 apostolique pour
la Chine, institua, au sein mnime d(p I'lniersit6, le a Collegium
Ecclesiasticum Sinicumn, qui fonctionna jusqu'en 1951. LA, 6tudiaient. pendant quatre ans, quarante ou soixante jeunes pretres.
xenus de tous les points de la Chine, ayant pour but d'obtenir .?
la fin de leurs 6tudes, le dipl6me d'Universit6. qui les accreditait pour renseignement dans les 6coles moyennes.
Pendant ce temps, le Seminaire regional donne de bons rd
sultats. Les vicaires apostoliques se louent de sa creation. D'une
part, en effet. ils ne sont plus obligds, comme autrefois, de consacrer la meilleure partie de leur personnel pour 1'enseignement
de leurs s6minaristes ; d'autre part, ceux-ci jouissent d'une formation plus complete ; leurs professeurs, que I'on pourrait dire
( tri6s sur le volet n, dans les diverses Missions, n'ont d'autre
preoccupation que de pr6parer leurs eours, et on a mis A leur
service une bibliothbque d6jh bien fournie.
De plus, ces 6l6ves, sortis de leur milieu familiai, sont
moins distraits par les nouvelles de leur famille, par les cancans ie leur village ; leur horizon s'est elargi. Ils se sentent lI,
uniquement pour 6tudier et se former a l'dtat ecclisiastique ;
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tuut ce qu'ils voient et cntenident les oriente A cc but. i y a de
l6niulation. Etant plus nombreux - its sont soixante-quine en
1925 - il se trouve toujours parni eux quelques sujcls bi(n
dou(s qui excellent en toute rnmatire, en science et en vertu :
ces Mlites. sans y songer, entrainent les autres.
II a Rt6 reniarqu6 que parfois, durant des recreationis pius
lougues, on au cours des promenades, des groupes d'livcs du
mmine vicariat se fortraient spontanement. Parmi les proftsseurs. qui tous etaient Lazaristes, plusieurs voyaient celn d'ua
miauais iil ; ils auraient desird voir une fusion plus coiilt•it
entre lev\es de dit'drents pays, comme elle a lieu dans kle. :iaisons de formation religieuse, of les sujets de nations difflr'intes
fusionnent entre eux comme des freres. Ils oubliaieut que ce
seminaire n' tait. aux veux des 6lIves, qu'un lieu de passage
pour le temps de leur formation, et que, celle-ci une fail terminee. i;s retourneraient dans leur propre Mission et ne reierraient plus leurs autres condisciples d'4tudes. Cependant. si parfois ces groupements 6taient trop accentuds et devenaient. une
sorte de clubs louches, la direction intervenait et rdussissait ordinairement a restaurer I'harmonie n6cessaire a un Let dýablissement.
En 1928, M. Crapez dut, pour raison de sante, se retirer a
Shanghai, et M. Paul Corset lui succeda. M. Corset, qui avail et'
autrefois directeur du Petit Sdminaire de Tcheng-Tingfu, dait
procureur de la Mission de Tien-Tsin lorsqu'il Tfut nomm suppU
rieur de Chala.
Une certaine effervescence, parmi les s6minaristes, s'6tait
deja manifest6e sous son predkcesseur. On sait qu'A la suite de
la promotion des six ev4ques chinois en 1926, le clerg6 cminois
fut grandement 6mu, et cette emolion coincidait avec la vague do
nationalisme qui ddji caracterisaft cette 6poque. Jusque-l•, le
corps professoral 6tait uniquement compos6 de pr&tres 41ran
gers. Deja, it avait 6t6 question d'y faire participer des pratret
chinois ; certes, le CollBge des Hautes Etudes aurait dO y pourvoir s'il avait continu6 h fonctionner. De fait. le premier prltreindigene qui entra k Chala comme professeur fut M. Joseph
Tcheou, Pun des sept eldves de e College inaugurd k P6kin en
1922 et ferm6 & la fin de 1923. On lui confia la philosophie, qu'ii
enseigna non sans succ6s. On sait qu'en 1931, it fut nommra vicaire apostolique de Pao-Tingfu, succedant a Mgr Montaiign',
nommni coadjuteur de Mgr Jarlin ; P6kin. (It est mainLenant archev6que de Nan-Tchang, Kiangsi)_
Depuis lors, ii y eut toujours au S6minaire de Chala un on
plusieurs professeurs chinois, choisis parmi ceux qui avaient
6tudid soit en France. soit & Rome, soit a 1'Universit6 catholique
Fu-Jen A PMkin.
Au s6minair.e les esprits se calnmrent. grace A la patience
du recteur, appuy6 sur I'autoritj du d&6lgud apostolique, qui,
alors 6tait Mgr Costantini.
Par suite des divisions sucrrcssives de circonscriptions, les
vicariats dont les 6elves dtudiaient a Chala, etaient au nombre
de sept dont deux dtaient s6culiers : celui de Pao-Tingfu bien
que I'dvdque fit Lazariste ain-i que plusieurs de ses prltres
etrangers ou indigenes : et celui de Tchao-Shien, purement chinois, et sans aucun Lazariste.
En janvier 1934, un autre .-up6rieur, M. Octave Ferreux.
vint succ6der a M. Corset. Le nombre des seminaristes, i cette
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Ppoque, oscillait entre qualre-iingts et quatre-vingt-dix. C'est
au cours de cette annee inmie que parut une importante Instruction de la Sacree Congregation de la Propagande, etablissant les a Nornes n precises que devait obser er tout sdminaire
rtgional drigt dans les pays de Missions. Celui de Chala s'efforea immrndiatement de se coni'ornmer au nouveau reglemeat
qui, entre autres choses requ.rail un rapport annuel tres ddtailld. De plus, tous les viveaires apostoliques dont d6pendait
Chala devaient se rdunir une fois par an h Pekin, A la convocation de I'Ordinaire du lieu, alin de discuter ensemble de toutes
les choses qui concernent le s6minaire rdgional.
C'est ainsi que chaque aan~-, en juillet, les 6veques gagnaient la capitale et se reunLssaient au Pei-t'ang. Le recteur du
Seminaire de Chala pr6sentall it l'Ordinaire le rapport B examiner. On y trou\ait les renseignements suivants :

1

Le PERSONNEL :

a) Les noms des professeurs, prktres et laics 'il y avait des
laics pour la littlralure chinoise) ;
b) Le nombre total des eleve, et leur nombre dans chacune
des classes ;
c) Le nombre des recrues de L'annie ecoulde ;
d) Le nombre de ceux qui ont reeu la pretrise, avec une
brbve notice sur chacun d'eu. ;
e) Le nombre de ceux qui sont sortis spontandment ;
f) Le nombre des expuls&s et la cause de leur expulsion.
]Pes.

2° Les COMPTES TEMPORaLES. recettes et dtepenses tres d6tail3°
a)
b)
c)
d)

Des REMARQUES SUr :

L'6tat spirituel et la discipline du sdminaire ;
Les etudes ;
L'hygiBne ;
a Varia ,. (C'dtait tantOt des descriptions, tantOt Ies relations d'evdnements politliques ou autres. qui avaient
eu quelque repercussion sur le s6minaire.)
Les ev4ques, apres discussion. signaient Je rapport, s'il y
avait lieu, ainsi que le visiteur de la province, qui assistait toujours A la rdunion. Ensuite ce rappiort etait renis au ddlcgue
apostolique, qui se chargeait de lexpspdier A Rome ; il en gardait lui-mime un exemplaire et un autre dtait coaserv6 aux
archives du sdminaire.
L'auteur de ces lignes regrette de n'avoir pas sous les yeux
ces documents qui lui auraient permis d'6erire une histoire bien
plus complete sur cet tablissemrcil.
Des ameliorations matirielles furent apportdes A ia maison : renouvellement en partie, de L'ameublement des salles et
des classes, dtablissement du chaulTage central.
Puis vint la guerre sino-japoaaise : ere d'inquietudes et de
privations. Elle commenta violemment a quelque dix kilometres de Chala, dans les derniers jours de juillet 1937, au beau
milieu des vacances. Le bombardement par avions japonais du
camp militaire de Si-Yuan s'entendait de Chala comme tout
proche. On peut lire dans Ie tome 112-113 des Annales, p. 270.
I'abr6g6 du Journal du SimEnaire de Chala ; c'est pourquoi nous
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ne relerois pas Ie recit de ces \%vnements, mais nous citerons
seulmnent quelques faits plus importants.
La rentrde, d'abord retardee, se fit tres difficilement. En>
decembre, la moitid seulemeant d&s s6minaristes etaient arrives
A travers mille difficultes et dangers. Le 1" mars, ils etaient
quatre-vingt-six ; quatre ou cinq prirent la fuite vers le sud,
et purent continuer leurs eLudes dans les grands s6minair<s de
Kai-Feng et de hian-Kgou.
L'annde suivante se passa relativement bien ; la guerre ne
battait pas encore son plein. Mais en 1939, la hausse des prix
des denres alimentaires dehint telle que des restrictions s'imposkrent. d'abord sur la qualit6 des vivres, puis bientdt sur la
quantitd. Disons bien vite que ce triste r.gime ne pouvait durer
longtemps : ii affaiblissait trop -es santLs ; aussi quoi qu'il en
cootAt un fort surcroit de depenses. on en revint peu A peu au
regime d'autrefois.
Le 16 juin 1940. s'ouvrit au seminaire. la , Semaine de
Conlferences episcopales ,.convoquie par Mgr Zanin, d6•l6u6
apostolique. Seuls y prenaient part les 6vSiques chinois au nombre de onze. II y avait deux conferences par jour, qui duraici.t
deux heures et demie. Le but, avou6 par le d6ldgu6 lui-mlnuzt,
de eette reunion, qui n'avait riea d'un synode, etait pour lui,
de faire une p!us ample connaissance de la mentalitM et de
I'esprit des dveques indigenes. L'assembl6e se termina le 22 jlini
a midi.
L'entree en guerre des Etats-Unis causa au seninaire dil
nouvelles et serieuses difficultis. Le dollar-papier chinois q.i
etait deja bien has, tomba h un taux derisnire. Le Gold U.S..
qui valait 100 dollars chinois, parvint A mille, puis A dix mille
A la fin de la guerre. Les subsides de Rome. qui nous arrivaient
en dollars U.S. nous 4taient transmis par les autoritls japonaises au pair, c'cst-A-dire que nour mille dollars ambricains,
is nous transmettaient mille dollars-papier chinois. Les Japonais ont agi ainsi jusqu'k eiur capitulation. Criante injustice qui
ne leur a pas porte bonheur !
A part cela, les autoritls occupantes n'ont pas trop molest~ le seminaire, sinon par de frdquentes et- minutieuses enqudtes sur les Wlves et les donestiques.
En 1943, une rude 6preuve accabla le seminaire. Trois de
nos professeurs, de nationalitl hollandaise. furent arritUs en
mars 1943. et conduits au camp de concentration de Wei-Shien
(Shan-Tong). Ces professeurs ne rurent Utre remplac6s avant la
fin de I'annae scolaire ; de sorte que les professeurs restant
furent litteralement surmenes jusqu'aux vacances. En juillet,
deux autres vinrent remplacer les trois absents. Ceux-ci, grAce
& une d6marche du dildgu6 apostolique, furent transfdrds d3
Wei-Shien & Pdkin au mois d'aoCt, et demeurerent 1i, dans une
ancienne dcole du Pei-t'ang, sous une surveillance assez large,
jusqu'A la capitulation du Japon, en septembre 1945.
Les rentrdes des anndes 1944 ef 1945 furent peu nombreuses, car les deux vicarials seculiers de Pao-Tingfu et de TchaoShien ne nous envoyArent que quelques eleves, sous prrtexte
d'embarras pdcuniaire.
Parmi les multiples inconvenients apportes par la guerre,
un des plus p6nibles itait la coupure des communications, en
Chine d'abord, puis avec l'Europe. Le sdminaire ne pouvait plus
se procurer les manuels de philosophie et de thdologie, ni les
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tbrciaires n6cessaires aux nouveaux sous-diacres. Des lors les
jeunes pretres ne pouvaient plus emporter aucun li\re a\ec eux
en sortant de )a maison, ils devaient les laisser a I'usage de leurs
condisciples plus jeunes. De sorte qu'il ne leur rtstait que leur
propre memoire pour leur rappeler la doctrine qu'ils avaient
apprise. Quant aux brdviaires, ii a fallu recourir a l'obligeance
des miissionnaires qui parfois en avaient deux exemiiplairc.-, pour
les prier de les prCter a nos livites.
La guerre finie, on etait en croit d'esperer que le sdmiziaire pourrait enfin jouir quelque temps de ia paix. II n'en fut
rien. Une tuile inattendue tombait sur cette maioun aussit6t
apirs 1'6vacuation des Japonais.
Pendant toute la guerre, le stnimaire fut visite maintes foipar des officiers japonais ; its e.aniiiiaient attentivement les
locaux, comme s'ils avaient le secret dssir de les occuper, mais
its n'oserent jamais les demander.
Or, le 26 octobre 1945, des officiers de f'armnie nationale
chinoise vinrent avertir Je recteur que leurs hotmnes, arrivant
de Slianghai par avions, viendratent passer la nuit dans notre
ctablissement et dans eelu' des Freres Maristes, nos voisins. Ces
troupes montaient vers la Mandchourie pour combattre les communistes.
Le recteur eut beau protester et dire que pendant les huit
anndes d'occupation japonaise, aucun soldat ennemi n'avait log6
aa s6minaire et que celui-ci n'etait pas en Rtat de recevoir des
nilitaires, les officiers repondirent qu'i's avaicnt des ordres et
qu'ils les executeraient. En effet, dans la soiree, cinq cents soldats arrivaient avec leur fourniment et prenaicmnt place dans tous
nos locaux libres. Le lendemain matin, its partirent, mais le soir
it en vint un plus grand nombre. Le troisimne jour, il en vint
trois mille cina cents. Ils occuperent tout. y compris 1'eglise et
l'oratoire. Les liv\es se serrerent A trois ou quatre dans leurs
cellules pour leur faire de la place. Le grand rifectoire, toutes
les chambres d'h6tes. la cave. le silo pour les ligumes, tout dtait
plein a craquer ; plusieurs centaines d'hommes durent passer
fa nuit dehors, dans les cours et dans le jardin. L.es cuisiniers
ne pouvant m6me pas pen6trer A la cuisine. les l6bves durent
manger de ia pitance des soldats, et les professeurs prirent un
frugal souper dans la chambre du recteur.
Apres leur depart, on se mit incontinent i.nettoyer la maison ; tout dlait sens dessus-dessoas. II fallut une semaine pour
remettre les choses en place.
A peine le siminaire Utait-ll remis a son train ordinaire,
que d'autres troupes s'annoncerent. Le 12 novembre, deux milce
sept cents hommes s'installaient clez nous, et autant chez nos
voisins. et cetle fois, non pour une nuit, mais pour un temps
indetermind. Que faire en de tellhs conjonctures ? Interrompro
les etudes ? Le recteur s'y opposa, voulant donner une occupation aux 6dlves et les tenir en dveil. On fit done tous les jours
quelques classes au milieu d'un bruit assourdissant. Tous dtaient
accables.
Alors, le recteur informa par tielgramme Mlgr Zanin. qui
6tait en tourn6e h Shanghai, lui :!isant que la situation a Ghala
6tait intenable et suppliant Monseigneur d'intervenir aupres des
autorit6s militaires, en vue de faire cesser cet 6tat de choses.
L'intervention se fit par radio aupres du gouverneur de
Nankin, qui, aussitt, donna des ordres a Pdkin. Ces ordres ne
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furent pa'i exckutes inmmni'diatemeit ; il fallut attendre jusqu'aui
24 novembre pour ktre enfin delivrds.
Plus tard. le 6 ddcembre, aouvelle occupation, peu nombreuse. Quel 6tait son but ? On \enait tout naivement ,tablir
chez nous un hopital militaire de quarante lits. Le recteur s'y
opposa catd'oriquement. mais ne put r6sister A la force. L'hIpital fut installd et mWme inaugure par un officier superieur ,
mais par suite de dmniarches faites au Quartier g6ndral. il ful
licencid le it dicembre. Le s6minaire 6tait d6finitixement delivr&. De nouvelles Jentatives des attorit6s militaires furent faites encore en janvier 1946, pour (tablir A Chala une 6cole militaire, mais sans r6sultat.
Dccid6ment. 'etablissement de Chala leur plaisait, et si le
au pourecteur avait liechi. la maison serait fatalement tomber
voir dos nilitaires.
IV.

-

LES PROGRES

DU

SEMINAIRE

RIGIONAL.

SON IkTAT ACTUEL

Malgr6 toutes ees difficultbs, guerres, rbgime des restrictions, occupations militaires, le seminaire, visiblement proteg6
par la Providence divine, continue de progresser A tous les points
de vue. On y suit de point en point notre , Directoire des grands
smninaires %, moyennant quelques adaptations necessaires. Les
diff6rents superieurs qui se sont succedes ont. des les d6but.-.
elabord un coutumier de la maison ; ils y ont fait des retouches, ils ont ajout ;: puis ils ont modifie certains points qui
s'averaient moins pratiques.
Comune vingt ans s'etaient 6coul1s depuis sa fondation, 1'experience en 6tait faite ; il dtait temps de collectionner toutes
ces remarques. Alors on les codifia. On fit de meme pour ce
qui regarde les cerdmonies : car bien que l'on observAt ce qui
se fait A Saint-Lazare. il v avait certaines choses qui demandaient A& tre adapt6es. Donnons-nous un exemple. A la MessO
solennelle, le baiser de paix se donne par le celdbrant aux ministres sacr6s, mais ceux-ci ne vont pas le transmettre anx
pretres du chceur et aux s6minaristes, car les fidales qui assistent A la Messe, en Oprouveraient de I'6tonnement.
Ces c codices n, approuves pai le Visiteur provincial, apportaient h ce s6minaire une stalilit4 plus ferme. On ne devait
plus rien y changer, sauf au cas de force majeure. C'Utait
comme un nouveau ddpart en avant, pour faire, Dieu aidant,
de nouveaux progrbs.
On avail aussi muni le Seminaire de quelques instruments
bien utiles pour les cours de sciences h donner aux philosophes :
microscope, lunette astronomique. grands tableaux pour la cosmographie, cartes du ciel, cartes planetaires, th6odolite, fabriqu6 sur place, etc., qui rendaient les classes interessantes.
Ici se place un 6v6nement tres marquant pour les Missioný
de Chine. En 1946. Mgr Montaigne, ayant d6missionnd de sa
charge de Vicaire apostolique de Pekin, le Saint-Siege nomme
Mgr Thomas T'ien, alors Vicaire apostolique de Tsing-Tao.
archeveque de Pekin, en ['elevant en meme temps A la dignite
du Cardinalat. Un autre d6cret de Rome 6tablissait la hierarchie
eccl6siastique en Chine.
Malgr! Fimportance de cet 6vdnement en soi. le Seminair de Chala n'en a pas 6et directement affecti. L'activit du Cardinal s'exerca surtout a I'endroit du petit s6minaire du Pei-t'ang,
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qui fut reImanie sur tout autre plan que celui sur leque! il

avait Wte fonde. L'avenir dira les rtsultats de tes innooati,'-./.
Son Eminence, dont la sant6 demanidait des soins, quitta
l','kin pendant el'6t de 1948 et se rendit en Chine du Sud prir
se reposer ayant le projet de rentrer dans son archevxch6 en
cctobre suivant. Mais les Coniiunitles approrhant de la capitale. le Cardinal retarda son retour. Viat vnsuite l'occupation
effectixe de to-ate la Chine par :es Roues, de sorte que Son
Eminence ne put retourner I&PI'ikin.

Quand le recteur eut atteint sa soix-unte-dixieme amnne,

sentant ses forces diminuer et d(sirant rLimetre la charge h
des mains plus jeunes, ii dcman'a sa demissiun. Celle-ci ne lu.
fut accord6e que deux ans apres, en juillet 1946.
Son successeur fut M. Robert Cartier qui. depuis quatre ans
travaillait au Seminaire, apri•s avAir ýIe deux anntdes professeur de Philosophie au grand Seminaire de Verdun.
Les renseignements qui suivcnt ont tFden bonie partie
donnis par M. Antoine Op Hey, ancien professeur de Chala,
qu'il n'a quittO qu'en juin 195t. pcur revenir en Europe.
De 1946 A 1949. le Serninaii'e a fonctionn• normaleinent.
Mais A la fin de I'annie 1948. la menace de 1'invasion communiste devient imminente. I.es troupes nationales qui dEfendaient
Moukden, capitale de la Mandchourie, se sont montr6es incapables de rdsister aux assiegeants. La ville fut prise en novembre par les Communistes. qui firent 120.000 prisonniers, et
s'entparerent d'une quantite consideralle de munitions et de
ra itaillement.
De 1h,ils avanc&rent vers Pilkin. En d&cembre. ls troupes
nationales font du S4minaire un camp retranch6, ils y creusent
des tranchees; le seminaire est dans la ligne de feu.
Le 8 dgcembre. M. Cartier fait placer la statue de la SainteVierge au milieu de la srande cour, en lui recommandant la
protection de la maison. Mais le sejour est trop dangereux. Le
14. le S6minaire se transporte en ville. I.es Rvxerends Peres de
Scheut (Belges). offrent leur ecole. vide de leurs elbxes d6jh en
fuite. pour loger es nntres. Le recleur. avec I'icnnonme et quelques Frbres sent restIs h Chala pour garder la maison. Quelquesuns de nos edlves se sunt enfuis avec d'autres prtres de Pekin:
les uns vont h Manille. les autres a Ilong-Kong ou k Formose.
A P6kin, chez les Peres belges, on aminage des salles de classes
et les cours continuent. Fin janvier 1949. une ordination a lieu
a la cathbdrale.
Le siege de la capitale se resserre. Apres de laborieux pourparlers, la ville capitule sous la menace d'nn hombardement.
On apprit dans la suite, que Ics canons 6taient braquds sur
les bAtiments du S6minaire, prets b tirer, si la ville ne s'Otait
pas rendue. Chala itait sauve !
Le 1" fevrier 1949, les professeurs et les 6leves rentrent A
Chala. Le lendemain, la FMte de la Purification est c6l6brde solennellement en reconnaissance i la tres sainte Vierge de sa
bienveillante protection.
Avant de reprendre les cours, i! faut nettoyer toute la maison. qui est dans un 6tat lamentable. Dans les cours, les arbres
qui bordaient les all6es ont 6ts en grande partie coupds ; .
travers le jardin et partout ce ne sont que tranch6es, fortins et
barricades. Que dire des bAtimeits eux-m6mes ? Ceux qui en
ont (t6 t6moins, disent que le dcsordre y 6tait indescriptible.
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Toutes les salles out 6et occupees, les meubles, les murs eltient
d'une salet6 repuguante. Les soldats qui logeaient aux ctages,
ne se derangeaient pas pour aller aux w.c., ils ddposaieiit leurs
ordures sur place... Dans plusieurs chambres ils allumaient leur
feu sur le plancher mdme ; de sorte qu'il a fallu renipiacer les
planchers brills et ceux qui dtaicnt trop sales pour ttre nettoyds. Les 6d!ves furent occupes des journees entieres pour
mettre un pen d'ordre et de propretd dans la maison.
On etait done sons de nouveaux maitres, il fallait s'adapter
k leurs gotts. On savail dtja par cui-dire, quelles 6taient leurs
m6thodes. Ils ne s'imposent pas d'une maniere brutale d&.s leur
arriv~e ; ils se montrent m6me assez polis. Aussi ne faut-il pas
leur resister en face, ni se fAcher, mais se montrer souple et
accepter autant que possible leurs directives qu'ils donnent souvent sous la forme de conseils plutdt ironiques. D'abord its
prechent rlgalite A outrance : si les domestiques traxaillent.
les maitres, eux aussi, doivent travailler. Mais selon eux. prier,
lire. dtudier, c'est perdre son temps ; its ne compreanent que
le travail du corps.
Des les premiers jours, tous les eleves travaillaient dehors,
et certes, its avaient de quoi s'en donner pour remettre les
choses en place ; mais lorsque les cours d'dtude recommencirent.
on dut les partager en deux dquipes, dont l'une travaille dans
la matinee, I'autre dans la soirde, et chacune pendant deux
heures. Cela se fait encore actuellement. Ils travaillent surtout
au potager, qui est trss grand, et ainsi, la depense de salaire
pour main-d'<euvre en est d'autant diminuee.
II fallait de meme observer i'fgalitI au rdfectoire comnimut.
Que des professeurs prennent, sous les yeux des dleves, une
nourriture meilleure que la leur : c'est de l'impdrialisme insupportable. De plus, its ne doivent pas prendre leurs repas sur des
tables sdpardes.
Les professeurs se mnlerent done aux dleves et se contenterent du menu commun. Pourtant ceci ne dura pas ; pen A pen,
ils sont revenus h Fancien systeme.
A part ce!a, il n'y cut pas de trop gros ennuis. De temps en
temps, des policiers venaient faire tine visite, entraient sans
frapper dans les cellules des itudiants, et leur posaient toutes
sortes de questions parfois biei saugrenues. D'autres fois, ils
se contentaient de faire un appel dans la cour, pour s'assurer
u'ils etaient tous 1I prtsents ; car il leur est d6fendu de s'evaer. Plusieurs fois 6galement, les professeurs furent interroýes,
sans Utre trop molestds.
En 1950, soixante policiers militaires vinrent s'installer au
Seminaire pour y demeurer en permanence. On dut Jeur concdder le premier batiment sans dtage. De concert avec le recteur,
un rgglement fut dtabli, afin que leur presence ne trouble pa1'ordre dans ia maison. Pdriodiquement, its sont changes et
renouvelhs par d'autres. Ils y sent encore aujourd'hui. observant
assez bien les conditions imposdes.
Sans doute, ce qu'ils observent surtout, c'est ce qui se fait
et ee qui se dit h Chala. Leur prdsence IA n'est certes pas de
bonne augure.
La rentrde de 1950 se fit av~c soixante-quinze dlAves, dont
un certain nombre ont 6et envoyds A Chala par plusieurs dvdques qui n'avaient plus de sdminaire.
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En 1951, la police pr6sente -u Sdminaire et qui fait bonne
garde, cornmenca k insinuer que la presence de six pretres
etrangers A Chala 6tail choquante. (11 y avait trois prEtres indigenes professeurs.i Partout ailleurs. en effet. dans les etablissements catholiques, la direction a\ait djia etd conztite a un Chinois. Dans les paroisses de Pikia, il n'y avait plus un seui curd
europeen et dans toutes les dcoles, le directeur dtait Chinois.
Au cours de 1'dtd, M. Tichit, Visiteur, voyant que les circonstances s'aggravaient, avail resolu de transmettre ses pouvoirs de provincial a un confrere Chinois, M. Souen Pierre, directeur du petit Sdminaire de P6kin, lhonne doud d'un grand
bon sens et de mansuetude. Puis. i! nonhna au S6minaire regional un nouveau supdrieur, \i. Ly Augustin, qui y avait
enseigne pendant dix ans, et, depuis 1946. remplissait les fonctions d'6conome de la maison. Peu apres, M. le Visiteur conseilla A tous les professeurs Otrangers du Seniinaire de se disposer A rentrer en Europe. comme d6jA il I'a\ait fait a I'gard
de tous les confrYres de Pekin et de Tientsin.
Cinq professeurs de Chala obtiurrent leur exit. Seul, M. Cartier essuya un refus. En donnant ce conseil, M. Tichit disait
qu'il avait, lui aussi, f'intention de partir.
Au debut de juillet, ces cinq professeurs quittent Chala et
vont a Tientsin prendre le bateau oui les conduira h Hong-Konz.
d'oi ils retourneront en Europe.
Le 25 juillet 1951. M. Tichit est apprehend6 ct conduit en
prison ; de mome son assistant, MI.Jacques Huysmans, M. Souen
Pierre, qui mourra dans les fers quelques nois apris nous ne
connaissons pas exactement la date de sa mort), et deux ou
trois autres prdtres chinois.
En septembre 1951. le Seminaire, oh I'on a place d'autres
professeurs chinois, parmi lesqu(ls des seculiers. ouvre ses
cours avee quatre-vingt-quinze e!&ves appartenant ii plus de
vingt dioceses. On en aurait recu davantage s'il y a\ait eu
encore de la place.
Une question se pose naturellement. Pourquoi les Connmunistes ont-ils laiss6 ce seminaire subsister et fonctionner assez
librement, Landis que presque partout ailleurs. its les ont occupds ou fermns, ou rendus inutilisables ?
En ce moment-ci :juin 1952). nous pensons que dans toute
la Chine, ii reste tres peu de granis s6minaires, et que ceux qui
existent encore sonL tres peu foarnis. Des Cveques ont envoye
leurs 6leves a Manille, d'autres I Hong-Kong. d'auttes enfin, en
Europe.
II semblerait que les I cararades , n'ont pas encore trouv6,
dans leur arsenal de lois et de dlcrets, I'arme assez tranchante
pour aneantir le Sdminaire de Chala. Pour eux. un grand Seminaire est une Universild d'un genre special qui ne rentre pas
dans leurs cadres. Quand, dans an bureau de police, un pretre
europeen remplit les feuilies de renseignements requises, et
ecrit qu'il a fait ses 6tudes dans tel S4minaire, le policier lui
pas sdminaire, mais universitd.
N'dcrivez
c
dit :
II peut se faire aussi qu'A Chala, ils n'osent pas s6vir. Chala,
en effet, est un dtablissement qui en impose ; car il ne s'y
trouve pas que le Siminaire. Attenant 4 notre propridtd est la
Maison provinciale des Freres Maristes, qui no contient pas
moins de batiments que le Seminaire. Les Freres y sont encore
nombreux, bien que la plupart des occidentaux soient partis.
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Ces Freres chinois sont tous dipl6ums d'UniversiL6 ; its sunt tr6s
connus par leurs 6coles. De plus, p(ur subvenir A leur etiiretien,
ils cultivent la vigne et le vin qu'i!s vendent est renointie. Or,
les paysais, en grande majoritM, no savent pas distinguer entre
les deux iouvres, ils croient, dur comme fer, que les deux:tablissements ne sont qu'une seule et n'-me Institution qui depend
de Rome. Pere, Frere. pour cux, c'est la uietne chose.
Quoi qu.il en soit de ces raisons, le Seminaire de Chala
continue d'exister el de fonctionner. L'aacien superieur. LI.Cartier, n'a plus: rien A y voir, du moins manifestement ; mais il
ne faut pas douter qu'il n'y joue encore souvent le rSle de
Ssouffleur a.
Nous peasons qu'il loge encore au Seminaire, ou du moins
qu'il y va quelquefois. IA reste, en effet, A Pekin plusieurs
ecclesiastiques Btrangers qui circulent librement dans les rues.
D'ailleurs. I"ancien recteur, petit de taille, le corps fluet et
menu, portant I'habit chinois, peut se produire dans n'importe
quel milieu ; non pas qu'il passe pour un Chinois - son nez le
mais de rdplique prompte et joviale, il sait mnettre
trahit les rieurs de son cote, et peut aller lI oil d'autres ne reussiraient pas i pdeatrer.
Dans notre , Directoire des grands Siminaires ,. il y a un
Lecture spirituelle », d'une demi-hcure
exercice ddnoainme
avant le souper, et pr6side par le recteur. Or, dans cet exercice,
on y fail tres peu de lecture ; on dcoute les avis. les observations
du supdrieur. C'est un fait d'experience que celui-ci peut avoir
une grande influence sur ses auditeurs. On peut dire qu'en g6ndral, c'est dans cet exercice que se puise I'esprit du seniinaire.
Lorsque M. Cartier etait en fonction, il a bieu certainement us6 efficacement de ce moyen pour maintenir le bon
esprit du Seminaire en ces temps si troubles. Les seminaristes
tiennent fermemuent i leur vocation, parait-il. Les 6preuvcs. le
danger oait afferini leur courage ; ils ne craignent pas d'afficher
leur fidlitW h I'Eglise et au Souverain Pontife.
Dans chaque cellule est suspendu le portrait de Pie XII.
Les policiers ne FIignorent pas. qui y entrent de temps en temps
faire leur visite officielle.
Chaque soir, les s4minaristes desenrdent dans la grande
cour. se rtmunissent autour de la statue de la Sainte Vierge. et
chantent !e beau n Memorare , compos6 expres pour eux, par
'un de leurs professeurs, expert en musique, qui vient de rentrer en Europe.
ET MARIE

SE SOUVIENT !...

Ld se troure sans doute In neilleure rdponse a la question
posde plus haut.
En 1944, le predecesseur de M. Cartier ful pri6 par un directeur de Revue, de rechercher et de lui communiquer le nombre des seminaristes qui. ayant etudi6 b Chala, avaient 6etW levds & ia Pr4trise, depuis la creation de ce Seminaire. C'6tait
chose facile ; il prit le registre des ordinations et pointa ceux
qui 6taient arrives jusqu'au sacerdoce. I] en compta deux cent
soixante-dix.
Dans ce nonabre 6taient compris ceux qui n'avaient fail
qu'une partie de leurs etudes eccldsiastiques A Chala.
En 1951, M. Cartier eut la meme pensee et compta ceux
qui, sous sa direction, avaient Rtd crdonnes prdtres. Ii en compta
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soixante-dix. Done, au total. trois cent quarante prttres sent
sortis de Chala depuis 1922 A 1951. La movenne annuelle etait
din de onze a douze ordinations sacerdotales.
1952. Mais depunis
au ddbut de I'anwr
Tout ceci a 8td6crit
rieitrti
c .- nni
lors. des rcnseignueimenlts noUntc..tx, louchtinlt le
fi,,anl de Chala, nous onat eit apportis par .U. Cartr lui-ni:m,.

expulse de Chine et arrivrd , Paris d la fin de janrier 1953.
Tt;ioin le plus authentiwue de lout ce qufi x'estlpass(; a Chala
res d'rnii-res annies, if confir•te cc qui e'st dit plus hautt. et il
,winaristes it
d,<clare qu'en septembre 1952. In rentr,' d:s.r
Chala etait de cent trente-huit philosophes et tioltogiens. Les
cours so font rdgulii'rement, et lcs Ordinations y sont coniferd;s
Ie tlemps voulu.

I)e plus. nous sacran de sources digncs dc foi qlu'aujourd'iui

(mai 1953), rien n'est renu troubler la marche de cet 0tablisseWnc t.

On peut done conclure rra'semblablenient que les Autorit',
aitat proclamd par des. manifestations spectaculaires, dans oI
cathddrale de PMkin, lors de la conclusion du a CongrBs de la
Pair , en novembre 1952, In libert6 du culle catholique en Chine,
reulent conserver ce Sr.miaire intact, coMine un <( Itmoin ,

bien visible de leur large toldrance...

APREUVES Du SIMINAIRE DE KIA-SHIING
II convient de reprendre I'histoire du Sdminaire de KiaShing, que nous avons interrompue pour parier de celui qu'il
avait. pour ainsi dire engendrd a Chala.
Rappelons d'abord quels en furenl les directeurs. Au ddbut,
comme nous l'avons dit, c'ftaiL M. Dutilleul. Peu apres lui, ce
Tchousan le 7 octobre 1903,
fut M. Rend Flament, qui, arrivd6
fut nommd aussit5t directeur ; il pr6sida le transfert du s6minaire a Kia-Shing eL y resta jusqu'en 1905 pour monter dans
ju~le Nord. M. Dutilleul reprit alors la direction el la garda
ii fut le
qu'A l'ouverture du seminaire interne de Chala. dont
premier directeur (1909).
Ensuite eut lieu la cr4ation de la province du Nord que nous
avous racontde.
venu
Le successeur de M. Dutilleul fut M. Paul ayckewaert,
A
Present
1903.
depuis
professeur
et
Flament
M.
avec
Chine
en
et
mobilise
fut
ii
dipute,
comme
1914
de
gdndrale
l'Assembide
ne rentra pas en Chine.
fut nomme
M. Elie Segond ui succdda jusqu'en 1920. Alors de
M. Paul
personne
la
en
Kia-Shing
de
Supdrieur
premier
le
Nous
1920.
fdvrier
29
le
Guilloux,
M.
par
installd
fut
Legris, qui
supdjusque-la,
Wte
avait
Visiteur
le
que
avons dit plus haul
Chala.
rieur de Kia-Shing. De ce fail, Kia-Shing devenait comme
une maison constitude, avec son sl.perieur.
e
1924,
Apres la mort de M. Guilloux. survenue le 25 d cembre
fut
Segond
M.
Sud.
du
province
la
de
Visiteur
M. Legris devint
exerqa
qu'il
fonction
Kia-Shing,
de
alors nommd supdrieur
jusqu'a sa mort, le 21 mai 1930.
declin du
M. Sepieter lui succdda jusqu'en 1947, 6poque du
S6minaire.
plus
Voyons maintenant quels furent les Bvenements les
marquants qui se sent succedes a Kia-Shing.
V. -

LES
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Notuis d'abord qu'apres L'erection du SBminaire regional
de Chala en 1922, les vocations venant du Nord ne nianquerent
pas au Seminaire de Kia-Shing ; elles fureut meme A certaines
vpoques plus nombreuses que celles venant des Vicariats dr
Sud. Ce qui infirmerait beaucoup les raisons que nous a\uns
donn6es plus haut de la raret leis vocations du Nord, dais les
ddbuts. Tant il est vrai, qu'il n'est pas facile de decouvrir les
causes de tel ou tel dvenement, loisque ces causes sont d'ordre
psychologique, comme c'etait le cas.
Jusqu'en 1927 tout se passa nor nmalement. Du 23 fevrier au
12 mars de cette ann6e 1927, le Seminaire fut brutaleiment et
successivement occupd par trois groupes de a l'Armee du Peupie ,,d6ejh fortement teintee de communisme, venant de Canton.
Malgr6 certains ennuis, les exereices habituelh et les 6tudes
continuaient.
Le 13 avril suivant, le danger devenant plus mena«;ant,
M. Legris, Visiteur, prescrit I'dvacuation du s6mimaire. Les uns
se dirigent sur Hang-Tcheou, les autres sur Shanghai. Puis. les
choses prenant meilleure tournure, le Procureur de Shanghlai
trouva, non loin de la Procure, un logement assez convenabli,
dans lequel les ee6ves purent travailler. Ceux qui s'etaient arr6tes A Hang-Tcheou vinrent rejoindre les premiers. Le calme
6tant re.tabli tous rentrerent t Kia-Shing le t" juin suivant.
Dix annees s'dcoulerent dans une paix relative. Le 15 novembre 1937, I'aviation japonaise lance deux bombes sur le
Seminaire, sans lui infliger de trks sdrieux ddgats, mais c'6tait
un avertissement. II fut d6cid6 en conseil, le jour m6me, que
le seminaire devait vaacuer le soir,
la faveur de la nuit.
Ce ne fut pas chose facile, car les moyens de locomotio.i
faisaient ddfaut. De plus, depuis le 8 novembre, le seminaire
servait de refuge & Mgr Faveau, aux Filles de la Charitd, accompagndes de leurs orphelines et aux MBres du Sacr6-Cceur. On
rdussit h caser ces rfugids en dehors de la zone dangereuse du
sdminaire, et les siminaristes, conduits par quelques directeurs,
prirent la direction de Hang-Tcheou pour se rendre de h1 a
Ning-Po, et enfin A Shanghai. TantOt & pied, tantot en barque,
is arriverent & Shanghai sans trop de difficult6s et furent fr-aternellement accueillis h la Procure. Mgr Haouissde SJ., dv-que
de Shanghai. ayant appris leur arrivde, leur offrit aussitOt une
gdn6reuse et magnifique hospitaliLd dans son grand Sdminairl
de Zikawei. Its demeurerent 1i pendant neuf mois, vaquant
tranquillement h leurs 6tudes, ayant A leur disposition chapelle
et salles requises pour rdfectoire, dortoir et classes.
Fort heureusement, M. Sepieter et M. Reinorecht 6taient
rest6s au Seminaire de Kia-Shing avec trois Rtudiants et deux
freres coadjuteurs, dans l'espoir de pouvoir sauver du desastre
tout ce qui pourrait etre mis en securitd contre les bombardements, ou meme soustrait au pillage. Ils pensaient surtout a
la chapelle avec ses vases sacres et les ornements, puts aux
livres de la bibliothbque. Bien leur en prit. Trois jours apres
le depart des sominaristes, le 18 covembre, ]e Sdminaire servit
de point de mire h ]'artillerie japonaise. Le tir fut exact, mais.
disent les tdmoins, grace a la protection de Saint-Joseph, la
maison qui aurait pu etre compltement detruite, a Wt6 en
majeure partie preservee. La chapelle eut une partie de son
toit enfoncd ; de meme le batiment du milieu recut une bombe
au-dessus de la bibliotheque. Pour comble de malheur, it pleu-
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\ait. Ies vigilants gardiens se mirent aussit6t h raniaser les
livres qui gisaient dans le platras et les tuites cass&es, pour les
mettre a I'abri de la pluie. Le lendemain on entreprit sans tarder la reparation provisoire des toilures. atin de inettre la maison et son mobilier a l'abri de la pluie.
Le 25 aout 1938, les sdminaristes purent regagner KiaShing, heureux de rentrer dans kcur chlre Maisun, et profondilltnt recounaissants de i'hospifalitW reque chez les P1ires
Jdsuites.
En mai 1947, les vicaires apostoliques du Sud concurent le
projet de transf6rer le Siheinaire central de Ning-Po a KiaShinr. comme autrefois le Seninaire Irtioiial1 avait t~t installI
A Chala.
Le 26 mai suivant, Mgr Riberi. Internonce, faisant une visite
4 Kia-Shing, reconnut que le plaa des 6vfques 6tait rdalisablW.
car le Seminaire Saint-Vincent convenait parfaitement A un
Seminaire r4gional. Mais il 4tait necessaire de transporter ailleurs le s6minaire interne, dont la prdsence etait incompatible
avec le Seminaire regional. I1 semola que la maison de campagne
de Cha-Pou convenait assez bien a ce dessein.
M. Louis Reinprecht fut nomrm superieur de ce Seminaire.
Comme il y avait des aminagements A faire dans les locaux du
Seminaire, en raison de sa nouvelle destination, le sup6rieur ne
tarda pas A opdrer le transfert des postu!ants. Ceux-ci partirent
sous la conduite d'un directeur, le 29 juin 1947. Ce n'etait qu'un
transfert provisoire, qui fut approuv4 dans la suite par M. le
Superieur gereral.
A l'automne de cette meme .anne, les smninaristes seculierdes dioceses du Sud arriverent A Kia-Shing, et le nouvel etablissement fut inaugur4. HWlas !...ce n'6tait pas pour longtemps.
Le 19 janvier 1949, le directeur du seminaire interne ramenait les siminaristes de Cha-Pou, oii le s6jour itait devenu
dangereux.
Quelques mois apris, la plupart des sm6inaristes des dioceses quittaient la Chine et partaient pour Genes. oil M. Bisoglio, Supdrieur, leur offrait un asile pour continuer leurs etudes.
Le 28 avril sui-ant, sept 6tudiants et seminaristes lazaristes se rendaient aux Philippines. ou M. Subinas, Visiteur,
leur offrait I'hospitalitd dans sa province.
Le 6 ao0t, le Siminaire fut occup6 en grande partie par
les troupes communistes, et par des soldats malades.
En juillet 1950, la maison 6tait vid6e de tous les s6minaristes. 11 restait encore deux Confrbres europdens, MM. Sepieter
et Reinprecht, et un frere coadjuteur hongrois.
M. Sepieter rendit son ame a Dieu le 5 septembre 1951.
M. Reinprecht rentra en Europe au debut de I'ann6e 1952 et
deja est reparti au Japon. Le frere coadjuteur est rentrd a
Paris en mai dernier.
II ne reste a present a la maison de Kia-Shing qu'un prdtre
chinois et deux freres coadjuteurs, qui gardent la maison jusque... Dieu le sait I
En achevant le bref r6cit de ces dv6nements auxquels,
dOs le debut, au milieu et A la fin. nous avons t6d plus ou moims
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Le tWmoitns, ii nous vient h l'esprit
la protestation de foi et de confiance du saint homme Job :

m•.e1s. ou dont nous avous

Dominus dedit, Dominus abstulit ;
Sicut Domino placuit, ila factum est.
Sit nomen Domini benedictum !
P.-S. - Outre la Note ins6ree plus haut, p. 37-42, rappel!ons ici, comme souvenir histori•ue.. le nombre de prtres chinois qui entrtrent dans la Congrtgation de la Mission depuis
les origines. c'est-h-dire depuis 1725 jusqu'en 1950.
349
30

Prrtres chinois ......................
Frbres coadjuteurs ... ...............

Dans re tome 117, pages 37-42, nous avons donng un rapport
sur <I la formation du clerg indigerie dans les Missions des Lazaristes en Chine ,. dans lequel sont exposmes deu. statitstiques
comparatives des prtrres indigne.s, sans distinction des religieuz
et des sdculiers. dont lune pour I'anrzie 1925 et I'autre, aprfs us
intercalle de quinze annies, pour fan 1940. Ld aussi se trounc un
rapport comparatif sur les religieuses indighnes.
Comme suite d ces documents, nows donnons ici un i Etat fdu
personnel n de nos Missions en Chine immddiatement acant la
main-mise du communisme en Chine, c'est-a-dire pour 1'annee
1947. Puis un autre qui s'arrete aut d&but de l'annee 1953, apr)s
l'dracuation dc la plupart des missionnaires etrangers.
LES

MISSIONS DES LAZ.AISTES EN CHINE
ETAT DU PERSONNEL

(1947)
LAZARISTES Etrang.

Centres

Evtq.

Pekin ......
Chala ........
Chengting ...
Yungping ....
Paoting ....
Tientsin ....
Ankwo ......
Shunteh ......
Hangtcheou ..
Kiahing ...
Ningpo .....
Taitcheou
lantchang
Kingan .....
Yukiang ....
Kantcheou
Totaux ..

mI~

-

-

1
1
1
I

Pratr.

Fr. C.

17
6
9
15
S4
18

1

12

1

23
22

j Pr-tr.

chinois

Evq.

2

Fr. C.

30
3
14
8
3
9
6
2
17
1
15
4
7
4
12

2
4
2

.4 135

21

1

I
1

12

184

Pr. sec.

1

12
9
5
20

1

8

1

LAZARISTES Chim.

80
27
8
55
26
18
4
28

1

9
3

-- =-

37
14
18
8
20
15
358
.....
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ETAT DU PERSONNEL_TItANGER

Pekin

AU

DEBUT DE 1953.

..............

2 pretres lazaristes en prison, dont le
Visiteur de la Province du Nord.
Tientsin .............
I pr6tre lazariste en prison.
Ningpo ...........
I v4ýque et 4 pretres lazaristes.
Shanghai (Procure) ...
3 pretres lazaristes, dont le Visiteur
de la Province du Sud.
1 frere coadjuteur.
Hongkong (Procure) ...
5 prntres lazaristes, dont M. Flameut,
infirme de 90 ans, reccmment expulsd.
Tous les autres eveques, pretres et freres coadjuteur lazaristes etrangers sont partis de Chine, le personnel clinois lazariste et seculier restant h peu pres inchang. A 1'exception de
quatre pretres lazaristes et de quelques pretres s6culiers qui se
sont rendus en Europe ou ailleurs comme 6tudiants.
De ces 135 lazaristes et 358 seculiers chinois, ont ete 6lev6s
S1l'6piscopat : 5 lazaristes, dont deux sont deckdis ; 6 sdculiers,
dont deux sont 6galement retournes ' Dieu.
N.-B. - A la p. 40, Mgr Tchang Jean, s6culier, dveque de
Tchaoshien, porte comme d6funt - sur de fausses nouvelles Octave FEnnEux.
est bien vivant, residant a Tientsin.
M. BREUKER CORNEILLE, C.M.
(1892-1948)
En guise d'hommage, voici pour la commune edification,
que1ques souvenirs personnels et sans pr6tention.
i" Les premieres anndes. - N6 en Hollande [Helmond), il
poursuivit ses 6tudes dans l'Ecole apostolique de Wernhout, et
entra au Sdminaire interne a Paris, oui ii mena son train de bon
sfniinariste, 4tant cependant de la bande joyeuse, et plein d'entrain pour les missions dtrangBres.
Aprbs son ordination sacerdotale, ii fit avec nombre d'autres sa demande pour la Chine, et fut destine au Vicariat apostolique de Kian (Kiangsi, Chine).
2" Au Seminaire de Kian. - Apprdciant ses rares talents
pour la thdologie, philosophie et ]a musique, Mgr Ciceri placa
M. Breuker au grand sdminaire du Vicariat, sous la direction de
.M.Rouchon, et depuis ce temps ces deux mrnes d'apitres furent
lites jusqu'a la mort, s'encourageant dans les difficultds, se consolant et se communiquant les bonnes pensees qui portent toujours vers I'id6al missionnaire...
3* Missionnaire d Taiho. - M. de Jenlis avait besoin d'un
vicaire pour son immense sous-pr6fecture de Taiho. Alors
Mgr Ciceri lui destina M. Breuker, en qualit, de vicaire. Ce fut
un grand sacrifice pour MM. Rouchon et Breuker. Mais ce sacrifice obtint au nouveau missionnaire des graces de choix pour
se preparer a des charges multiples qu'il a exercees dans le
diocese de Kian jusqu'a sa mort. Son premier souci ful de se
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donner totalement h la langue chinoise. qu'il apprit et c"nitinua
d'apprendre dans toute la perfection lant la langue n;,titlarine,
que Ja langue &crite.
Les lettris chinois ctaient 6tonnis de la perfection de ses
connaissances linguistiques en thinois. II savait ma:i-r ; la
perfection le pinceau chinois, et 6crivait de sa propre miaii des
lettres officielles, trbs estimdes des mandarins eux-meniies.
4* Missionnaire et directeur du district Kishui-Yunjony. Apres quelques mois de formation missionnaire pros de MI.de
Jenlis. i! etait en mesure de faire par lui-mmre, tant il prode !a langressait dans I'esprit apostolique et la connaissdanci
gue chinoise. II aida d'abord dans ce nouveau poste. M. Schottey. puis lui succdda dans la direction de ce vaste district qui
comprenait prs de trois mille chrdtiens et autant de cattlhiumbnes. Avec ses deux collaborateurs chinois ii fit progresser les
oeuvres missionnaires : catichumenats. 6coles. Sainte-Enfance et
Ph cause
quelques dispensaires. Mais la paix alors 6tait 6phembre
des continuelles guerres civiles. 11 fut une fois A deux doigts
de la mort, quand un soldat voulant lui extorquer de Farzent.
lui ass&na des coups de balonnette dans le dos. Graces a Dieu.
il s'en tira. 11 avail commenc6 aussi A bAtir une grande d•lise :i
Notre-Dame de Lourdes dans le grand march6 de Shuinan, quand
en 1927 les communistes arriverent et demeurerent dans ce district jusqu'en 1935. d6truisant tout moralement et physiquement. Cependant, profitant d'un peu de trbve dans le Yuitn'i/g.
il y concentra oeuvres et argent et en quelques atmies put y
eompter onze mille catdchumbnes, qui, fuyani les communistes,
se refugibrent A la Mission catholique. Hdlas ! seulement six
cents purent Utre baptises. car le motif de leur conversion
n'Ytait pas le bien de leur Ame, mais celui de ieur corps.
Cette aide en faveur de milliers de r6fugies demeure et fit
admirer et louer la religion catholique de la part de ceux qui
jusqu'alors en avaient 6tW les ennemis. On vit des gdndraux
d'armbes qui, voyant I'impossibilitd du missionnaire de couvitir
ces pauvres r6fugies. envoyerent A la Mission catholique des
camions pleins d'habits ouatks de soldats, pour ne pas faire souffrir du froid des milliers de fuyards.
Au cours des annees 1930-1935, il courut plusieurs fois de
graves dangers. Lors de l'invasion communisle, en octobre t930
(voir Annales 1931 (t. 96), p. 94-127 ; 372-411 et photos p. 372:
396), ce fut I'emprisonnement de Mgr Mignani, de MM. Thieffry.
Barbato, de Jenlis, Capozzi. Purino et des Seurs Leport, Ramos,
Merle, Fabbrizi, Larmichant (3 octobre-23 ddcembre 1930).
M. Breuker dut alors faire h pied et en barque plusieurs dizaines
de lieues pour ne pas tomber, lui aussi, entre les mains des Rouges. Le Bon Dieu le reservait a d'autres charges. II y occupa les
postes de procureur du diocese, consulteur, vicaire general directeur de l'h6pital, directeur de la Socie6t des Filles de SainteAnne. Le gouvernement chinois le nomma aussi trWscrier des
fonds pour les malheureux qu'avait sinistrds I'avance communiste.
II fut aussi question de le nommer archeveque de Nanchang.
quand on inaugura en Chine la hidrarchie ecclsiastique. ln.
jour, je le lui demandai, et la seule fois dans sa vie, avec moi,
11 se montra mdcontent, en me r6pondant : a Cessez, je vous
prie... , II y avait done quelque chose de vrai dans cette affaire.
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5" Se's qualilWs. - iti 'est diilficile de dir?" au Ir.:n tiiutes
ses jqusiitc6 et la bonne gestion des offices qiil a rentplis pundant plusieurs ainies. II me sutfit de dire qu'il axait Ie doln idu
calne et celui de ne pas embrouiller les atraires : il s'•u acquittait avee caline et possession d'esprit, 'une apris 'autre. tout
conuiii 2 'il n'avait eu qu'une scule chose A faire. L'autre qualite
6tait d'rtre toujours optimiste et senLeur de joie inissiuonnaire,
en pritiant tant de peripeties et dangers multiples de sa xie mis~nele presque connlMe un mliiusesioliaire avec le sourire et
ment. En un mot it a bien traxaill6. et a traxaill en int'nsith :
en peu d'annmes le diocese de Kian a eu l'tiuhnnur et Ie bounieur
de le posseder. El quand le diocese de Kian axait le plus ibesoin
de lii. xoilh que le Bon Dieu I'appelle a Lui dans ui tragique
accident d'automobile, le 7 octobre 1948.
6° Le dernier jour. - 6-7 octobre 1918. - Ie 6 octolre.
)1. Breuker voulut profiter de l'autobus qui portait a Kanchow
la RIvpectable Soeur Visitatrice des Filies de la Ihlarite. Sueur
Lapoure et la Sour Jeanue, de Nanrhang. I.a Fille de SainteAnII. lluana Tcheng, en profita aussi, et le lendenmain apres la
me-se et une communion fervente, i's partirenit ers Kanci-luw.
Aprbs. avoir depass6 la vilie de Shingkow, et franchi les endroits
p!us tdangereux, voilk que les freins de la \oiture ne fcnetionnent plus. et l'autobus roula dans Jes champs en se renversant
sur lui-minme trois fois.
Dans la voiture les bidons d'essence roulrent sur les passaers et sur M. Breuker et la Fille de Sainte-Anne. L]a Res.pectable SPur Visitatrice, qui 6tait avec I'autre Skeur, a\ec le chauffeur. avaient des blessures faciles A soigner, mais 11. Breuker eut
une felure au crine et la Fille de Sainte-Anne aussi, VI. Breuker
ne surv&eut que peu de temps. et la Fille de Sainte-Anne quelques heures seulement. Les secours arriverent entin dans la
nuit. quand M. Breuker et !a Fille de Saiite-Anne etaient deja
iiiorts. (Voir Annales, t. 112-113. p. 346-347.)
Nos chires Sreurs furent transportees d'abord a Shing kow,
puis a Kian, et arrivirent le 10 A Nanchang. Le 10, on put avoir
les deux corps et le 13 on leur fit de solennelles funerailles.
Les temoignages de svmpathie et condoleances nous manifestrent la grande estime pour notre regrett. confirre. Les deux
cereueils fureat port6s en procession funebre le long des granqdes routes de Kian, precedes de la croix. des clercs et de plusieurs centaines d'hommes et femmes, minme des paiens. Maintenant ils reposent a cot6 de nos martyrs, A Pilia : MM. Montels. Canduglia, Hu, Anselmo, etc...
M. Breuker nous a quittls, mais ii nous a l1gu6 des exempies de bon et fidele serviteur : toujours prompt au travail. a
rendre service, a prevenir les dssirs de ses confreres. rarement
au repo;. Conibien d'heures de nuit n'a-t-il prises h 6crire A ses
lointains confreres. pour les encourager et les soutenir. leur
donner des nouvelles, qui font toujours plaisir quand on est seul.
et quasi hors du monde !
II a semin la charit et r6coltd la charitM, de la part de Celui qui a dit : a Ce que vous avez fait au plus petit des miens.
reest a moi-mnme que vous l'avez fait. , VoilA l'6ternelle rdcompense.
Genova, 21 aout 1952.
Edouard BARBATO, C.M.
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JEAN-MARIE RUUCHON
Pretre de na Mission
(1884-1950)
1° Premiires annees. - II me parlait souvent de MWr Dadolle, e;kque de Dijon, oi il fit ses etudes de latin, et oil il entendit parler de la Chine. 11 n'avait pas rnmie pris la soutane
quand it fit son voyage en Chine. et, arrive en laique a Siiinghai,
en 19U2. De li il passa au Sintinaire interne de Chusat. qui
fut ensuite transport6 ih Kiashing. en 1904. Le but de ce Smiinaire interne etait de fournir plus de loisirs aux jeunes *:,isappclss un Chine. pour mieux s'acclimater, et apprendre Ia diffcile lainue chinoise. Pour cela. it y trouva une bonne dizaine
de clercs de prcsqup toutes los nations d'Europe, qu'y Rtaient
entrds et qui furent d'excellents sinologues, et port6rent longtemps, et avec sante le poids du jour et de la chaleur, du climat,
soit du sud. soit du nord. de la Grande Chine.
1) Kiazhliiig sunt sortis deux ve ques : lgr Defebvre et lgr
Hou, et une plialange de missionnaires qui ont occup6 des places importantes dans divers Vicarials de la Chine du Nord et du
Sud. Dans !es anndes suivantes. les vocations europ6ennes furent
rares et le s6minaire se remplit par des vocations chinoises.
2" Au S6minaire du Vicariat apostolique de Kian. - 11 fut
ordonn6 pretre avec huit autres confrres. par Mgr Ciceri. le
5 juin 1909. et la Mrime ann6e fut place au Vicariat apostolique
de Kian, oiu travaillaient des confrires chinois, italiens, fran'ais,
allemands. suisses, hollandais. belges, irlandais, qui n'avaient
qu'un cceur et qu'une Ame.
Mgr Ciceri plaga provisoirement M. Rouchon, sous-directeur
au -rand smniinui;re de Kian. dirige par M. Paul Legris. Ce provisoire dura jusqu'en 1925.
Au depart de M. Legris pour Kiashing. it lui succeda et
donna des marques exceptionnelles d'une saine et sage direction.
Son principe ctait de faire agir les snminaristes sous le
regard de Dieu, et par conscience. Par sa douceur. ii s'acquit
r'affection de tous. et par son amour d6sint6ress6, il avait acquis
un tel ascendant sur eux. qu'ils 6vitaient tout ce qui pouvait
lui causer de la peine. Tous les pr6tres des deux Vicariats apo4toliques de Kanchow et Kian out et6 formis par M. Rouchon.
Et pour cela. seul M. Rouchon m4rilerait une place tres honorable parmi les meilleurs directeurs du Seminaire.
Pendant les dix ann6es de directorat. il eut sous sa direction tous les confreres qui arrivaient d'Europe dans le Vicariat ; et tous ont appris de lui comment vivre bon confrere, bon
missionnaire et veritable ap6tre.
Pendant les cinq annies oc j'ai ete avec lui au seminaire,
j'ai eu tout le temps de 1'examiner ; jamais je ne lai trouv6 en
faute. Le premier au lever de 4.uatre heures, ensuite 1i faisait
la mniditation des seminaristes, puis les classes de thdologie ;
puis aprus, la philosophie. Nous n'elions que deux pretres pour
tout le grand s6minaire. Le temps Ulait bien employd A preparer
ies classes, les sermons, car nous avions aussi a desservir le
Laot'ang.
M. Rouchon devait en outre surveiller les travaux du grand
s6minaire, dessin6 et construit entre 1917-1920 ; il s'occupait
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encere de la maison des Filles de la Charite du Jen tse t'ang. II
Rtait aussi consulteur de P'cvque... Et malgr6 sa frle sante, ii
a a.sur d1 jusqu'au bout et avec honneur ces dilffrentes charges.
I1a !iein
mItritO du Vicariat et de la Congrt;i
ation quijont perdu
en Lui tu saint, doete et sage confrire !

3' En mission. - En 1925, sa sante et ses traxaux intensifs
ct Lmultiples reclamaient un pe'u de repos. I.es Supdrietlrs lui
perinirent un voyage en France. et I'ann4e suivante. 'es Superieurs le destinaient a Pentze, dans le Vicarial apostolique de
Nanlchai.ir. II put ainsi imettre en pratique tons los consei!s
qu'il avait donnas a uwne g-neration entiere de pr,'tres et missionL'amour qu'il avait mis a La formation des futu'rs ip6nairest.
l'instructi.ni
tres. il le mit A la formation des catkchuim'nes,
des tidtles, et en mission, il sut par sa douceur et sa ,,ontd
altirer la bienveillance de Lous, tant chrdtiens que paTens.
,es annees suivantes, ii fut plac5 dans un autre poste oh
it v ;i\ait beaucoup de chritiens. mai; la plupart ignorents. Sa
lei-endaire patience, son exhortation : faites surtout sti.prement
leur donner ineilleure connaissance du
l
d itn seul, r6ussircnt
cat6chisme.
II a pu ainsi dire qu'il a Wtd ad cleri disciplinam et ad salutemp pauperum, et il s'est depense, toute sa vie, pour le clerge
et les missions de la campagne.
i' Ses vertus. - On peut dire de M. Rouchon qu'il a etd
un hon Lazariste, qui, pendant toute sa vie de missionnaire, s'est
applique A l'imitation de Notre-Seigneur. II reste toujours calme
nialgra les occupations qui absorbaient tous ses moments . il
reeevait un chacun avec sourire et bonnes manibres. Et en cela
ii a gan6 les ccurs. en faisait ce qu'il voulait. II a fid~lement
observ- toutes nos Rbgles. et mime celles dont on peut facileiment se dispenser a cause des circonstances. Quand tous deux
ntus Ctions libres, ensemble nous r6citions le breviaire, faisions
ensemble ]a meeitation de quatre et demie (quand je dormais
encore, il m'attendait avec patience). et It.devant le Bon Dieu,
nous nous pr6parions a hien passer la journde. Sa messe. dite ea
une demi-heure avec la perfection des rubriques. 6tait aussi une
predication et un modele pour les clercs. Ses devotions prrefrees etaient : le Sacrd-Ooeur, le crucifix, 1'eucharistie et Ia Vierge
Irnmacul6e, avec saint Joseph.
5' Sa dernidre annie '1950). et sa mort idifiante. - Comme
il dit se nourrir presque toujours de poissons sales, ii comrenca a sentir les effets de ce regime des pauvres. Alors. on
n'avait pas de ressources ! Ses jambes et le corps enilerent. II fut
transporte a I'hOpital de Kiukiang, et le docteur en fut alarme:
si bien qu'au d6but du mois de mars on lui administra Vextr6meonction. Cette region etant ddjA aux mains des communistes, on
d-t recourir h eux pour avoir la permission de rester quelques
mois A notre hOpital de Nanchang. mais malgrd les soins des
docteurs et de nos chbres Sceurs, le mal s'agrava... II avait encore besoin de rester a I'hlipital. Mais les communistes lui intimerent de retourner a Kiukiang. a Mais, je ne peux pas mime
me tenir debout ! - Pas de sursis, partez... , Et, dans ces conditions. il dut repartir. A peine arrive. il s'endormit du sommeil
des justes, le 3 novembre 1950.
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Mainteniiat, il repose dans le cimetiere catholique de Kiukianpi, ocil gisent outre nos confreres des Frbres lariste;s tus
par Ies Boxers en 1905. h Nanchang, et plusieurs mailiants \i.,iires apostoliquies.
11 nierite la reconnaissan'e du diocese de Kian, '. qui il a
conistirit t1i i-aLin;iique ;grand seilinaire, qui a !recu des r•,Igtes
une geti-aratiin de
du cardinal pt-fet de 1'ropagande. 11 a formin
plusieurs dizainie de prCtres s6culiers. deux desquels sont djih
Waanan. et
martyrs ; Iun tu< pIar les cormmunistes en 1927
I'autre aiort en prison & Slhingkow. en 1950. et une dizainc qui
sont eincore en prison.

Genova. 211 auCt 1952)
Edouard BARBATO, C.M.

LA HAVANE
CENTENAI[E

DE

LA

CONGIHGATION

DE

LA

MISSION

AUX

AN'TI..ES

'1852-26 novembre 1952)
D'aprbs une Ordonnance royale. datde du 26 novembre I852
et expldi6e par Sa MajestE Dona Isabel II d'Espagne. la Congregation de ia Mission fut mise en possession de deux anciein.
couvents. dont I'un se trouvait a la Havane, et le second A Santiago de Cuba, aver l'obligation de s'adonner A la formation du
cltrg dans les semiuaires et A la pr6dication des missions a 1i
canipane. Le susdit document ne fait pas allusion 4 la direction des Filles de la Charite, qui depuis 1847 vaquaient a leurs
ministieres aupres des pauvres et des malades dans la c Casa
de Beneficencia y Maternidad ,. Mais, les Lazaristes. qui dtaicnt
arriv6s a Cuba en m4nme temps que les Steurs, se preorcupaient
de leur bien spirituel.
Nos confreres vdeurent jusqu'en 1863 dans des maisons de
location. ou dans les appartements destines aux aumrniers des
Etablissements de C'arit qu'ils desservaient, On peut done dire
en toute verite, que I'Ordonnance royale du 26 novembre 1852,
fut I'acte de naissance de la Congregation de la Mission a Cuba.
Et e'est ce centenaire que les fils de saint Vincent viennent
de cle6hrer tres solennellenent i La Havane. dans Fancien couvent de la Merci. qui fut mis t la disposition de la Congregation le 10 juin 1863, et dont le R.P. J6r6me Viladas fut le premier superieur.
Des fites 6clatantes rehausserent ce jubil6. et grace A la publication tres opportune d'un apercu historique du R.P. Hilaire Chaurrondo C.M.. on fut h m6me de mieux connaitre et
appr6cier les travaux 6minements artistiques du R.P. JRrtme
Viladas. C.M.. qui poursuivit et mena a bonne fin, non seulement
la construction de l'rlise. qu'il recut inachevce. des Pires de la
Merci, mais aussi surveilla et r6alisa la d6coration de la chapelle de Notre-Dame de Lourdes.
Ses successeurs. les RR. PP. Urien, Izurriaga. Vian et Murillo compleitrent I'ornementation et sous le supdriorat des
RR. PP. Guel, Gomez, Antoine Lopez et Aquilin Sanchez eurent
lieu les deux principales restaurations, des peintures par les
deux premiers, et la refection des autels et des pavements par
ies deux derniers.
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L'art eut aussi sa place dans cette exiplo.ion de joie, par
I'intauiuration d'ume magnitique statue, repr:.tntant le R.P1.Jdromie Viladas. C.M.. fin travail en pierre de l'artiste Philippe de
Jt.-us Lozano. Elle fut placee dans le principal corridor de I'anciten couvent de la Merci.
Ia liturgie, avec ses belles cerenmnies. contriliua largement
aux splendeurs du Centenaire, qui fut preiode d'une neuvaine
en 'lhonneur de Notre-Damne de la MIdaille Mliraculeuse. Les sermons, priches par les RR. PP. Simeon Obanos. C.M.. et Hilaire
Ilhaurrondo. C.M.. firent connaitre. le premier I'histurique de la
Medaille Miraculeuse pendant ces cent ans A Cuia. et le second.
les travaux rIalises par les Lazarislvs i Cui:a Ot PIuerto lico.
dans le mime laps de temps.
Une messe pontificale fut cl6bbr par M.gr Alfredo Muller,
e\ique auxiliaire de La Havane. avec 1'assistaice prosque totale
d'action
du chapitre de la cathedrale. Un solennel a Te Deumn
de eraces, cl6tura les fetes jubilaires.
De nombreuses Filles de la Charit6, qui considerent le R.P.
Viladas comme leur pere. car ii fut le fondateur de leur Maison centrale t La Inmaculada ,, assi4strcnt h la cr;i,;Imonie. en
compagnie de nonibreux amis de la Conmunauti.
D1) cette maison de la Merci prirent iaissance celles qui surgircnt pendant ces cent ans h Cuba et -i Puerto Rico. et dont
voici les noms :
:Co)•nfnt de
L.a lHavane. Cuba. - Erlise de la Merci. it4.
'aint-FranCois. Santiago de Cuba. 188. - Colli'-e du SacreCoeur, Matanzas, 1892. - Paroisse de Guantanamo, 1905. - PaParoisse de Saint-Louis. Oriente,
roisse de Baracoa, 1908. 1919. - Paroisse de Yaguajav. 1923. - Eglise Notre-Dame de
Paroisse de
la MIdaille Miraculeuse, Santos Suarez. 1927. Caibarien, 1945.
Puerto Rico. - San Juan de Puerto Rico. 1873. - Plonce,
1892. - Manati. 1919. - Ponce, la Milagrosa. 1930. - Santurce,
1931. - Rio Piedras, 1948.
Sup6rieurs de la Maison de la Merci. pendant les cent ans.
P. Antoine Santonja,
- R.P. Jerome Viladas, 1863-18S3. 1884-1887. - P. Raimond Guel. 1887-1889. - P. Fe'ix Garcia,
1889-1897. - P. Raimond Guel, 1897-1910. - P. Dorothee GoP. Antoine
mez. 1910-1914. -- P. Jean Alvarez. 191P-1925. T.opez. 1926-1947. - P. Aquilin Sanchez. 1917.
Accedant aux ddsirs de Sa .Majest6 la Reine Isabel 1I. les
Prctres de la Mission se char;'rent du semiinaire de La Havane ;
ils le dirigerent depuis 1879 jusqu'h 1892. axec grand succes.
Auementant le nombre des WlEves. ils portbrent de trente-deux,
lors de leur arrivee, a cent trente. Alors des difficultis d'ordre
,conomique avec l'6evque les contrai-nirent d'abandonner cette
ceuvre.
Les Lazaristes dirigprent aussi le -imiiiaire del Puerto-Rico,
supprim6 par suite de la guerre hirpino-amv ricaine. Rttabli en
1922, ii reprit sous la direction des Lazaristes jusqu'en 1951.
De nouveau, on fut contraint de le laisser A cause du ddsir des
et'ques d'implanter I'enseignement officiel, en incorporant leurs
etudes h 1'Universit6, ce qui exigeait des professeurs gradues,
avec des titres civils.
Une autre clause du contral de foidation exigeait des Missions dans les campagnes. Les Pretres de la Mission v reussirent . merveille, et sauf pendant les dix annees de la Guerre
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d'Ind6pendance et les premiires annees du xx* siecle, ils pr4cherent plus de six cents missions au xix' si6cle, et cinq cent
quatre-vingt-dix-sept depuis 'aannee 1926 jusqu'en 1952. comptant pour ohtenir des ressources sur une Organisation Otlicielle,
intifulde : (Euvre des Missions Paroissiales.
Les Lazaristes, de meme, de 1892 B 1926, dirigbrent un
grand college dans la ville de Matanzas, qui fut cede aux Frbres
Maristes.
Trbs nombreux sont les travaux auxquels la Congio'-iation
de la Mission se depense actuellement et qu'on peut consid(rer
comme la suite des ninistires accomplis aux xix et xxe sibcles.
On peut les r;duire aux noms suivants :
A. - (Euvre des Missions Paroissiales et missions dani les
villages, pendant sept mois de 1'annee.
B. - Direction des Filles de la Charite, avec un directeur.
C. - Direction des Pieuses Associations de 1'Eglise : services ordinaires et extraordinaires du culte, avec la pr~dicatior.,
confessions, reunions, etc...
D. - Service d'aum6neries dans certaines maisons des Filles
de la Charit6, et confession des 6elves dans quelques-uns de leurs
colleges.
E. - Confessions et retraites mensuelles et annuelles aux
Filles de la Charite du diocese de La Havane.
F. - Direction de l'Association des Catholiques Cubaines.
de caractere mutualiste, avec leur a Sanatorium La Milagrosa -.
G. - Direction de l'(Euvre de Saint-Vincent de Paul. au
service des prisonniers, et de 1'Euvre a La Cruzada del Santuario ,.pour fournir des ornements aux 6glises.
H. - Catichismes dans les 4glises et dans les faubourgs el
colleges particuliers.
1. - Direction des Dames de la Charit6 et des Conferences
de Saint-Vincent de Paul.
J. Direction nationale de I'Association des Enfants de
Marie. et de P'Association de la Medaille Miraculeuse. Soins spirituels aux Associations d'anciennes eleves dans plusieurs colleges des Fiiles de la Charite.
K. Direction et redaction de la revue mensuelie u La
Milayrosa , et de l'Almanaque de la Caridad, o Guia Eclesiastica
de Cuba.
L. - DI61gation des missions de Cutak, Inde.
Actuellement, un glorieux avenir sourit A la Congr6gation
de la Mission a Cuba. of les 6veques demandent des missionnaires pour parcourir les dioceses, 6tant donn6 le petit nombre
de pretres et d6sirent leur confier leurs paroisses, qui sont de.
vdritables terres de mission. Les innombrables ministbres des
Filles de la Charite, dont le nombre des ktablissenents s'accroit
dans la mesure des temps, et les ceuvres sociales que le monde
nouveau exige, offrent un champ tres ample h l'action de la
Congregation.
Le grand nombre de vocations en Espagne et 1'Ecole apostolique qu'on a inaugurd, permettent d'esperer un magnifique
avenir h la Congr6gation h Cuba.
La Havane, decembre 1952.
Hilario CHAURRONDO, C.M.
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BARCELONE
La Province de Barcelone a f[Itd en 1952 .,s cinquat4, ans
d'exiatence. Un niagnifique fascirule exoeptlionael des pr,'icuses Anales barccloanises (1952, p. 323-512') ricnt de souligner
ces solennites, tout coitme en aotil 1927. la sympnathtique ,prsentation catalane de Germanor avait cri'lbre l.s riniut-rinii premi res annees de ta Province ;p. 145-276 . .A
lonrj des pagcs
du nV 47 des Anales... en la provincia de Barcelina. un resumi
historique evoque la vie active de la province, retrace le travail des dcoles apostoliques de Palma do Majorfque et de Bellpuirj, le Sdminaire et les itudes i1 Espltta de Francoli.
Suirent quelyues sout:enirs de l'ancienne eaison barctlonaise de la Calle Tallers. C'est lB qite le 8 juillet 17I0 s'oucre I"
premiere maison de la Congreyation de la Jiss.ion sur le sol
espaUnol. Le noyau primitif de cette residence fut nldemeure
mi'Iid
du fondateur Fraanois de Sanjust y de P'ayns. admis tout
aussit6t dans la Congregation et mort le 2 juillet 1708. Les premiers Lazaristes envoygs d Ilarcclone furent le Sjupjrieur,
M1. Ors&se, GCnois, et deux confreres, M. Baldone. Milanais. et
Luis Narvaez, Espaynol, aides de deux frires coadjuteurs Cir-

culaire Watel, du i" jantier 1705).

Sur ces faits, voir entre autres. le li\re et les travaux pertinents de Benito Paradela : lesuinen histrico de la ConIrdgacion de la Mission en Espana desde I704 a 1868. Madrid, 1923.
xx-477 p.
En 1774, sous le gjndralat de JM. Jacquier, fut brigee la province d'Espagne. M. Vicente Ferrcr (+28 'ifit 1789i. Sup;ricur
de Barcelone, devint alors le premier Visitur ýý77-i-1781).l
etc...
Jusqu'e'. 1808. dans la miaison de Barcelone. ides ygnrtrations
de confreres poursuivirent pacifiquement leurs rccupations :
ordinands, missions, predications. etc... Les tribulations qu'amen rcnt indvitablement let troupes ntipolt:inilne's fircnt alors
de la maison provinciale un h6pital militaire.

A plusieurs reprises, de 1808

1826. la waison fut aban-

donnd et rdoccup6e par les confrPres. puis e(nfin rcndue par eux
au Gouvernement espagnol (1). En 1833. Ia wmai-son fi transfSrde
latRonda de San Pablo Lealtad y Amelia. Les troubles ci-

!1( Le 17 juillet 1828.
Mwtrid, s'ifoure. CGlie ilelB;rqutil:o. la
maison de la Mission, qut devient desormais residence dlu Visiteur d'Espagne. tout au long du xx~ sidcle. Voir le volumen
: Coentenario de 'os
Padres Paules en Madrid. 1928, xri-398 pages grand in-S*).
En 1852, lors du retabltssement de la Congreiq:tij,' en Espagne, jusqut'e 1868. la seconde maison provinciale mtadrilne s'dtablissait calle
del Duque de Osuma, no 3. Par suite de !a revoltdion expa•ynote dre1SS.
plusieurs confreres et cler,-s de Madrid se refugiaient an Berceau de
Saint-Vincent de Paul (Landes).
Enfin, en 1875, la Province de Madrid put acheter rt s'dlablir au
Barrio de Chamberi (Casa de los Ciprcses). C'est te sieit et le noyau
des actuelles constructions de cette troisisme maison provinciale de
Madrid.
Sur la vie de la province, la collection des Anaies... de Madrid est
depuis 1893, une source qui s'impose aux fer'ents de I'llistoire.
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riques qui suicirct la msort de Fernando VlI (f 1835; r~.jtraiynirent les confrires espagnols &i passer la frontiere ; n'uribr':
d'catre eux se refuyirreat au Seminnire de Carcassone. 'i co'Ijye de Montolieu, - ct plusicurs it la Maisoin-M3re de Paris.
Pour so part la maison de Barcelone ful assaillie et pilli, danm
la nuit du 25 juiilet 1835 et ses membres disperses. La ('Curdyation etait Idgalement supprimde.
Dix-sepl ans plus tard, apres de multiples tractatint. la
Congrdyation uttenfin rdtablie en Espayne, par le decret riyal
du 23 juillet 1852.
Les confreres de Barcelone se logerent des lors salc'.sicement en la Colegiata de Santa Ana, en la Rambla de Cataluna. i Santa Marta. jusqu'a ce que fussent termines en 1881
les constructions ct amInaiements du rn 212 de la Calle Provenza. I'actucllc residence du Visiteur de Barcelone. Ju.syi'aiu
dtbut du xx' siecle, it n'y avait toujours qu'une province lnzaristc en Espayne.
Saisir par un profond et lointain mouvement d'opinion,
I'AssemblDe provinciale de Madrid en 1902. adopta, pour la pevinsule hispaniquc. une motion favorable a un sectionnenwmnt
des maisons cspagnoles de la Congregation de la Mission en d~utt
procinces.
Accadant 6 ces ddsirs et demandes, le T. 1. P. Fiat, Ib 2.4
aoOit 190?. pour la nouvelle Province, d6termine en Espagite
continentale les regions de Catalogne, Valence, lies Baleares. D'-s
ce debut, quatre maisons compos'rent la Province de Catailone
bient6t aprYs nommde de Barcelone) : Bellpuig, Figueres,Palma
de Majoraque et Barcelone.
Depuis 1902. la Province catalane s'est dereloppde sons ses
Visiteurs successifs : M. Juan Jaime (1902-1905). Manuel Orrin.'
1905-1907), Jdrdme Gelabert (1907-1912), Francisco Yilano'a
(1913-1919). Antonio CaLvulleras (octobre-dIcembre 1919). Eaeynio Conellas (1920-1946), Jaime Roca (1946-....).
Sur les cingt-cing onnaes '1927-1952). de la Province dBarcelone, le susdit numero 47 des Anales de Barcelone, four-nit
egalcment. p. 3 SO-'06. un historique sur le Vicariat apostoliqtt,
de San Pcdro Sula ; puis quelques informations sur les nourelles fondations de la Province : Monteolivete, Valencia, La Bordeta. Puerto de Sagunto. Elche ; d c6td des suppressions et fermeturcs : Rialp. Vail de Uxo, et la Vice-Province du Pdrou
Eroquant les membres dtfunts, la liste des ddees de la Province
compte soixantc-dix-hult noms, rdpartis sur les anndes 19021952. Le volume se cl6t sur cinq notices biographiques des Lazaristes barcelonais martyrs de la guerre civile cspa!qnol
(1936-1937) : Antonio Carmaniu, Luis Berenguer, Juan Puig,
Manuel Binimelis, Vicente Queralt.
La collection de Germanor et celle des Anales... de Barcelona
sent dvidemment deux sources instructives et de base pour dr
substantielles informations sur la marche et la vie de la Province catalane, toute d la joie de ses noces d'or.
F. C.
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BELLPUIG
LE FREIEE COADJLTEUR R\.AMoN tIll
(1" nuvembre 1873-2 jan\ier 19.3)
Le 2 janvier 1953. sur los cinq lieures du matin. muurait
le lFrre liamon Viu-Vigata. Cinquante-huit ans durant. il a
tra\ail6 dans presque toutes nos iaisons de Cataiuogne. Les
trente deruiers mois de sa vie s'ccoulbrct
t ii Hellpuig. oii sa
ie utl pieuse et exemplaire, et dans letrcinquaiite-tr is anms id
cott, Imaison. it est le premier qui \iiut dc'i partir pour la
Mission du Ciel.
sans aucune maladie, le Frire rc4sta aIrs troi!s iours au lit,
surt-ut A cause du froid ; il re;ut les derniers sacrte; •iits, pieuseiinint, et s'6teignit, tel un cierge coinsu:-iz
jusquil'au lout.
$es fuudrailles, malgr6 I'absiece des atiostiliques, alors en
\vai-aits. furent simples et editiantes. Son o'rp~. p:ac6 dans
uin tombe provisoiro. doit &tre ulttrieurenent tranrportc
dans
le ,I;ceau
de ia niaison. qui sera sous peu ai•;nag:'.
l.e Frere Riu naquit le 1" novembre 18i73. i Es.otf, village
des Pyvrdnes catalanes. fils de Jean Itin et dle Thlrt-'O, Vigata.
I
d'unie !isnmuiiiers. A I'age de vingt-quatre ans, A !oc'asion
siin dunnee dans la paroisse par :cs Lazaris'
if
de Madrid, il
se Il:termiina A entrer dans la Confir6'ation de la MisFi,:. En
.oilson
decrmbre 1897. il arriva A notre maai-s)n de iBar,'-lon
onlle. le Pire Vigata. ctait alors assistant.
i:ai
if roEn avril 1898. il fut en\oyv i Madrid ofi. ie ?i
v',tait I'habit de Frere coadjuteur. Un an et demi pi'l,fard,
deptim'n A Villafranca, conmie ,irltii'r t f'tl'liiiii,. il Y prononIa
scs \xux perpetuels. le 28 nmai 1900.
Barcelone, il y rvcta juiiju'n 19i1.saul
En 1902. placed
durant une legEre absence a Rialp. ofi il creusa ie puit qui dexait alimenter la naison en eau potab!le.
En 1910, en compagnie des Pfr-s L.lompart ct MontPros
il partit pour ouvrir la maison de Bell-loch : il v remplit les
di\,trs offices d'un coadjuteur. jusqu'h ce que zc termninat cette
f-ndation en 1912.
De lk. il passa A Bellpuig. en qualitb de por tiir et de linger. jusqu'en 1916. A cette date. envoyv i B ar•ilone. ii v ful
surtout infirmier. Cela lui valut de prter ses honis ervices i:
la maison de Bellpuig en 1918. La cominuIaut, fut alors attaquee par une 4pidemie de grippe. Les maladies taient norllireux, pritres et 4i6ves ; aucun pourtant ne mourut.
Aprcs un sejour A Rialp '1922-1930"). puis f Fiauera- et
Majorque. ii revint encore a Barcelone corime portier. C'est
li que le trouverent les " semaines rou-es - lor; de la terri! io
-uerre civile de 1936. II eut h souffrir un vdritable calvaire.
Oblige de passer d'une maison A une autr. i! dtait. suixant son
expression, toujours de trop dans les foyers oii il arrivait A se
rdfugier. Enfin, la risidence dp Barcelone s'oivrit A nouxeau en
1939 : il y demeura jusqu'au 3 juin 1914. Puis. ce fut la derniere Otape de Bellpuig.
Le FrBre Riu avait intelligence perspicace et tompdrament fort. Ces deux quaiitds, en soi bonnes et utiles. lui cau-
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sirent quelques difficultds pour soumettre son jugemienit et
pratiquer la douceur clhrtienne. Cela le faisait paraitre moins
vertueux, alors qu'il I'ctait en realitB. s.oucieux d'atre in hon
frere.
Pour la PaucretM, ii prenait grand soin de ses vetecments,
les raccommodant d'une facon incroyable. II recueillait ct ,ardait en charnbre, ce qu'on a coutume de d6daigner, de sorte que,
souvent ii fut la providence de ceux qui manquaient de quelque chose. II aimait le travail et bien qu'il ne se pressAt Jliaais
son habilcte lui faisait mettre A profit tous ses pas : on le trouvait toujours occup6. comme le recommande saint Vincent. Ainsi
6tait-il le Frere idtal pour une communaute peu noibreuse,
dans laquelle un seul Frere dolt itre attentif a tout. De temps
en temps ii demandait avec grace quelques piecettes au :up6rieur. afin d'acheter un remdde pour soulager ces rhuniatimres
qui furent le martyre de sa vie ; il en etait tout courbiatur6.
A sa mort, le reste de ses ressources et biens personnels, i! le
destina aux pauvres et a deux de ses soeurs : I'une, religieuse
cloitrte. et fautre admise . Lerida, dans la maison de Misiricorde.
L'humilitd. si indispensable an Friere coadjuteur, fut aussi
I'objet de ses efforts. Sa perspicacit6 le mettait & mome d'exprimer sa maniRre de voir, dans les conversations avec les PrLres,
mais facilement, il se rendait compte de ses meprises, et alors se
taisait humblement. II avait un profond respect pour les PIres,
et le manifestait suivant nos regles communes, en se ddeouvrant
quand ii les rencontrait. Quoiqu'il lui en coOtat beaucoup de se
mouvoir. au refectoire. quand ii voyait qu'il manquait quelque
chose k un pretre, it se levait aussitOt pour le servir. Ii manifesta un jour le d6sir de marquer ses noces d'or de vocation,
mais, sans murmurer, il en accepta la privation.
Dans ses divers placements, il a laisse derriere lui le parfum de la Charitd. Facilement il devina les peines des autres et
se montra extrmmement d6licat. de telle sorte que beaucoup furent consolds par ses paroles de condoldances. Au dire du PNre
Padros, le Frere Riu fut I'animateur de conversations charitables parmi les prisonniers dans la 4( zone rouge i. Malgr6 ses
rhumatismes et les infirmites de la vieillesse, il n'a jamais
cause d'ennuis I personne. s'arrangeant tout bonnement luimdme comme il pouvait. D'un caractere jovial, il savait agrdmenter les recr6ations des Freres par ses observations pleines de
bon sens : terminant cafks et recreations par une sage sentence.
II supportait les nombreuses infirmitds de l'Age, avec la conviction que la vie est ainsi faite. I1 Bcartait pessimisme et mauvaise huneur qui d'ordinaire, decoulent d'un 6tat comme le sien.
II se montra toujours joyeux et vaillant, ce qui est d'une belle
et pratique importance.
Le Frere Riu avait. en outre, le zdle d'un ap6tre. 1I sut fort
bien profiter des nombreuses explications de la Doctrine Chrdtienne qu'il entendit pendant sa vie de communaut6. II la poss&dait si bien qu'il paraissait un petit thIologien... Ainsi, il expliquait nettement que la Vierge est demeur6e immacul6e en vertu
d'une application anticipde des merites de Jesus-Christ. Grace
i sa notable instruction religieuse, il se distingua toujours dans
repetitions d'oraison et conferences, faites avec conviction et a
l'6dification de tous. II se montra de meme dans ses exhorta-
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tioas aux pauvres. Jusque dans son extrille xieille.s.• on I'entendit rappeler les fins derniibres au jouria!icr tra\aillatl
nuotre
jardii. LereFrtre parlait axec charite et linesse, min'-e dirxant
Iindifl'-rence de son interiocuteur.
La Rl;yularite de 'FrreRiu a contribut
bhaucounp •• la rdgularite dans nos diverses naisolns. 11 a toiujours aimn la vie
coiii~,unie : ii assistait a touss ses exerticis a\clr pIunrctualitf.
IDu•ant ses derniires ajniues. il en a donnui un Iel exet'tpll, mialgr l'iihier. il assistait a f'orai-so matinaile et in sie u-iilhait
qu'ai'r>-s l'examen grneral.
TI~s ordonn6 pour ce qui se trlou\ait d;us sa chlaillmre. 1t
I'tait pour 'accorimplissement de ses itffl'ie.
A cert;ai s monimrts de sa vie. il cumulait divers offices dans Ia mIaisn ; et
toujour'. il les a accomplis d'une exempilairi faoni. Ainsi A
BeUll-,,ch. oil ii se trouva pendant les deux anni;es de 'a fmtridation. ii n'avait pas d'autre fr'ire pour !'aider. Cependant. it fut
toujours ponctuel pour se re\eiller iematin, entretenii
r n la
llup
du Saint-Sacrement, preparer les repas a I'lheure. etc...
Toutes ces vertus se ci:.nseraientt et se pirfc'uctiomnaient
manquait
sous 'influence surnaturelle de Ia Pi'ti. Janiais ilI i;
A Foraison ni aux examens de conscience. I1visitait ic alint-Sacrerient. en allant ou en revenant de son travail. Malgr6 le grand
froid. dans ses dernieres anitees, il assistait. la prerni.r-, mrcesse,
manifestait un si grand desir de recevoir la iainle comnmlunion
que. lie pouvant plus avaler !a sainte hostie. il prenait alors
un peu d'eau. II fut tris devot h la Sainte Vierge. I.a xvcill de sa
mort. il demanda 4 celui qui le veillait. de r•citer Ie r,-i;dre.
Blien,
Ce!ni-ci lui fit observer que c'tait I'hcure di dodrinir.
dit le bon Frire, avec la conviction qui le di.tinguait, je le reciterai tout seul. * Son tendre amour pour Jesus-Christ, il le
montra magnifiquement dans ses derniers moments : laisant le
s
miisirio Jusus,
Crucifix. il r6petait I'oraison jac'ulatoire : , Jo
t'orde ! ,.et il en tremblait d'(dmotion.
C'est aurdoid de ce cortere de vertus et de saintes wuvres
F'ite de notre cher Frbre Rlaynond tin 'et [Irci'-nt;'e au
iquce
divin Juge. en laissant parmi nousile arfumr de ses hbaux exermples. Lui disant nu recoir, ces lignes lui a;crordent !e tin~oignaog
qu'il a W6run bon Frbre de la Mission.
Bellpuig, 17 fevrier 1953.

VENEZUELA
LE PREMIER VISITEtR DE LA PROVINCE
RAYMOND GAUDE (20 ddeembre 1880-1"

fdvrier 1953'3

Le i" fevrier 1953, M. Gaude rendait son 'iinme a Dieu a Barquisimeto (Venezuela). En juste hommagce a ses vertus et aux
services qu'il a rendus, ies Annales consacrent ces quelques lignes : bref apergu de sa vie.
Ne le 20 d6cembre 1880 a Sarrion. Pro\irce et dioi-se de
Teruel (Espagne), il fut Ol!ve de l'Ecole apostolique de Teruel,
et entra dans la Congregation de la Mission le 31 d&(embre
1896. Nous dtions alors i Madrid quatre-vingt-deux enumnaristes et tous nous fimes frapp&s par lI'tonnante facilite avec la-
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quelle ii s'assimilait aussi bien le latin que les Luathid;ltiqtues,
'hi-toire et autres niatieres du programme.
Muu,.d'une lheureu.s_ nmirnloire et d'une vive intcll.i*nc.,

il est naturel qu'apres !ee saints Vceux (19 juillet 18'J9.

soil toujours d .liinguu.
depuis ses etudes de plilousphii
qu';al Inito:ent de soni ordination sacerdotale.

il se
jus-

11 douinial i la periection toutes le-s matibres. quaiitaas-

sez rare, parce qu'en general. I'etudiant porte aux

iathllinati-

ques sent moins de symprathie pour la litterature. et r, ipreo-

querment : pour M. Gaude, rien de tel ; il Etait rellemiient Mien

dour. Ie par ailleurs son caract~re franc, expansif. so ;ine
profiodcitent picuse et genereuse le rendaient synmpatliqlue A
ceux qui 1'approchaient.

11 rucut les ordres Mineurs le 16 decembre 1904 ; le juur
sui\ant. le sous-diaconat ; le 5 mars 1905. it etait diacre. et en-

fin. !e 18 de ce mnitue niois. il Rtait ordonn6 pr.tre. Destin6 au
Collge de Villafranca del Bierzo, ii y resta comme professeur
depuis le 5 avril 1905 jusqu'au 23 aoft 1908. 11 fut alors envoye au College de Murguia, oil il enseigna jusqu'au 10 septem-

bre 1915. Durant ces anaces, it profiia. A deux reprises. de3

vacances qu'il alla passer en notre maison de Dax, pour apprendre le franVais, qu'il parlait tres correcteinent. II professa ensuite au scholasticat de Madrid. jusqu'en 1921, et ses dioes se
rappellent a\ec affection et reconnaissance les excellentes qualites d'un tel professeur. Durant son sdjour B Madrid. il fonli
et dirigea la revue , La Milagrosa ,,, qui depuis, continue h la
grande satisfaction de ses lecteurs.
Aux Antilles. - En 1921, M. Gaude fut destind A la Province des Antilles ; durant les trois annies de son sejour i la
maison centrale de 1, La Merced , (Havane), il dpelova une acti-vitd extraordinaire. surtout dans la prddication, pour laquelle
il avait uune grande facilitd. Son style, naturellement delgant.
sa voix claire et bien timbrie, dtait un profit pour son auditoire.
En plus de son zile pour la predication et autres charges
pastorales, il fonda et dirigea la revue 4 La Milagrosa ,, et collabora a un de nos hebdontadaires. a Cultura a ; it donna un
grand essor 4 1'Association des Enfants de Marie et fit nmme
elever pour elles au cinetiere un imposant mausolde, afin que
toutes celles qui avaient vdcu unies. durant tant d'annn6es. dans
1'Association, le fussent egalement dans la tombe, en attendant
le jour de la resurrection. 11 n'oublia pas non plus les pauvres:
en leur faveur, il fit ouvrir au Collbge de a I'mmacule , un
magnifique ouvroir. Grace A lui aussi, la colonie aragonaise put
s'organiser et devint une association civico-religieuse.
Mais f'cuvre par excellence de M. Gaude fut l'dpanouissement du groupement des Catholiques cubaines. fondde, ii y avait
A peine quelques itois, par M. Miguel Gutierrez. II prit done
cette Association presque a ses d6buts ; fit pour elle L'acquisition du palais des comtes de Fernandina et sut intlresser de
telle maniere ses membres et leurs amis, qu'en peu de temps le
sanatorium put fonctionner. Actuellement. dans tout le pays,

il n'y en a pas un qui soit plus rechercht. En vue d'agrandir
encore ce sana, de grands travaux, dvalues a plus de 350.000
dollars, sont sur le point d'etre termin6s. C'est ainsi que cette
entit6 sociale des Catholiques cubaines, grandit peu A peu. grace
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ilnitiati\es de M1.G ade,,;u
plit de dtJpa.sucr
aujuurd'hui quinze wille adhlerentus.
Nous serions injustes si nous ne faiiiis l;is :.'so.irtr Ia
grande importance des di\ers facteur.s qui ot ,,,iittiur- a I'
mli v\eilleilx dtveloupple ni it ; citu s la c•'oi tiiEr fe pi.',,c
siunnele- si appruciee de ses \iunt-liuit nit,-dtciU-.
ANlit
plusitIur.
sout parmi les professeurs reputes de ilaFa-'uii t de \lMdtiile
de la flavane : ciluns eniore les txcelleintis p-rilulir.n choisuiepar I'Association pour dirier cette :u-:ri.
-p•i;iaitiuient Mi\i
Aliiia Parraga de .lendoza. prie,'ideiite depuis d-ji detoiibi't ,sesanndes, et 'oubiuns paus ies Fiiies de la Charitd qul
'sa•c uiltent a\ec suii des char-les de Iadiliiaist'altion : etc iiiln.
11.iliiario Chaurroudo qui. depuis djit \iin-t-cizin a.!s. eincunserive a\ve enthousiasrie la directi,'ii. au 11l
111 d Vi'iitcur des
Antilles, qu'il reprtsente.
lais, malgre tout, il rcstera toujours \rai u•le ,cette i'cure
doit beaucoup a ses deux .prel'irs'dire.'teurs, qui surent lui
donner une si heureuse orientation, MM. Gutierrez et Gaude.A Puerto Rico. - En 124. 1M.Gaude fut eu\ove a San Juan
de Puerto Rico, comme recteur du Semiaiire• S'ntit-Ildcphu;itsc.
D'octobre 1924 au niois d'aoit 1931, son action se naniifesta
dans la sage organisation des dtudes, ia discipliine el alforiation spirituelle des seninaristes.
En fivrier 1926. les six niaisons de F'ile de I'Purto-Rico furent detachees de la Province des Antilles, pour former la VicePro\ince de Puerto Rico. MI.Gaude noinmi Vice-Visiteur, donna
un grand 6panouissement aux niaisons qui -liii etaient contides.
Preparation du voyaye au Venezuela. - Au noiis de fit\rier
1930. Algr Henri-Maria Dubue, 4\vque de Barquisinelto Yenezuela), passe par Puerto Rico, revenant de sa \isite ad limina.
II se rend au S6minaire Saint-Ildephonse i- NtLn Juat ; on lui
offre I'hospitalitd ; en attendant le bateau qui de\ait ieconduire
a La Guaira, pour regagner son diocese. Mg1r Duluc observe.
mnerveille, le regime du Serminaire, et la formiation doimne aux
seminaristes. Le jour du depart, apris les adieux a la Comunu;iaut4, lgr Dubuc prit a part M. Gaude et lui dit : a Je nmen
vais si enchant6 de ce Stmiinaire, de ses siminaristes, tie ses professeurs el de son recteur, que j'ose \ous faire cette supplique : serait-il possible d'obtenir quelques pretres de \xtre Congr6gation pour leur confier mon Si6inlaire de Barquisimeto ?
- Excellence, lui rdpondit M. Gaude. c'est un grand plaisir pour
moi ; quand vous Noudrez vous servir des Fils de Saint-Vincent.
dites-le moi, je ferai les demarches nucessaires et \ous aurez
pour votre Sdminaire un groupe de pritres pareils a ceux avec
lesquels vous avez passe des jours si agreabies ; nous sommei
taill6s sur le meme patron... ,
Un an plus tard. Mgr Dubuc rappelant B M. Gaude l'offre
qu'il lui avait faite. lui 6crivit : a la volonte de Dieu est que
les Pretres de la Congregation de la Mission soient chargds de
mon Seminaire ; venez le plus tOt possible. j'ai besoin de vous. .
-Voyant que ce pressant appel de MNIr Dubuc etait 1'echo de
la volonte de Dieu et de saint Vincent, M. Gaude, avec I'autorisation pr6alable de son Visiteur, se decida a se rendre au Venezuela, pour se mettre i la disposition de Mgr de Barquisimeto.
Apres avoir obtenu le passeport vise par le consul de Venezuela
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A San Juan de Puerto Rico, son ami intime, et muni d'une lettre
de recoinuandation pour les autoritls du port de la Guaira,
M. (iaude partit. Mais I'entree au Venezuela exigeait un permis
special du Gou\ernement. C'est pourquoi, malgr6 les bonnes recuitmandations qu'il posscdait, quand M. Gaude parvint a La
Guaira, on ne i'autorisa pas h debarquer et, malgrd les telegrammes eu~oyds A ditl'rentes autoritds civiles et ecclesiastiques, on ne put rien obtenir.
11 est facile de comprendre la grande contrari*t6 de
M3.Gaude ; nais se rappelant une fois de plus que les ceuvres
de Dieu sont toujours marquees du sceau de la contradiction et,
voyant que le bateau partait de suite pour Panama, ii s'y rendit
et fut re;u avec affection par I'archevique, Mgr Rojas, Lazariste,
qui combia M. Gaude de toute sorte de delicatesses jusqu'au jour
oii fut autoriste son entree au Venezuela, grace h la mediation
de Mlgr Philippe Rincon Gonzalez, archev\que de Caracas.
Au Venezuela. - M. Gaude arrive a Barquisiiteto le 15 novembre 1931, et commie Mgr Dubuc etait en visite pastorale, il
se presente a M. Silva, vicaire gdndral, qui le recut a bras ouverts, le loge chez lui et le comble d'attentions. Quelques juurs
plus tard, Mgr Dubuc revint a Barquisimeto et. voyant M. Gaude,
it lui ouvrit son teur magnanime et g6nereux et lui dit : a D&s
maiutenant. vous ites,'ecteur de mon Sidinaire ; je mets toute
ma confiance en \ous. )
M. Gaude fit le possible pour correspondre aux espoirs de
Mgr Dubuc. 11 n'est pas possible de d6tailler, en ce bref aperiu.
tout ce que M. Gaude fit dans le Seminaire de Barquisimeto. pendant les dix ans qu'il le dirigea. Pour la formation morale, intellectuelle. physique et sociale des sdminaristes, M. Gaude se
ddpassa lui-rnme.m
mettant au service de l'ideal du siminaristc
sa remarquable intelligence et son cceur d'enfant fiddle de saint
Vincent. Peu a peu arriverent les collaborateurs pour I'enseignement et le soin matiriel du Smminaire, avee les confreres,
MM. Ramon Rodriguez et Juan Maldonado et le Frbre coadjuteur
Pierre Martinez !
1.e Seminaire de Barquisimeto fut la semence qui fit germer et s'6panouir la Congrdgation de la Mission au Venezuela.
Aussi, peu apres, grace au bon renom que M. Gaude s'dtait acquis,
on confia i nos confrbres les Petits Seminaires de Ciudad Bolivar, Calabozo- Cumana, Maracaibo et Valencia. Pour donner un
caractire uniforme A ces seminaires, M. Gaude dtablit un reglement adapt6 aux circonstances de climat, d'instruction nationale et du temperament des elbves, mettant toujours comme but
primordial la formation spirituelle des S6minaristes, d'accord
avec les normes donndes par la S.C. des Universitds et Sdminaires.
Barquisimeto fut Ia premiere maison A b6neficier de l'activit4 de M. Gaude ; les seminaristes dtaient la portion prdfdrde
de son coeur sacerdotal. Malgr6 son arppleur, la tiche dtait encore petite pour son coeur. Monseigneur lui confla l'aumSnerie du
Sanctuaire Eucharistique des Servantes du Tres Saint-Sacrement. Qui pourrait calculer le bien spirituel que M. Gaude et
les autres confrbres ont rdalise pour Dieu pendant les vingtdeux ans qu'ils travaillerent dans ce sanctuaire de La Paz :
messes, confessions, communions, retraites, une vie eucharisti-
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que en union avec ces dines eucharitiques <tis

Saint-Sacrement ?

serranltes du Trds

Mais tout cela ne suffit pas. I'n fils de sailt Vinceint ne peut
oublier les pauvres, Ihritage laisst ia ses tits par I'Ap6tre de la
Charit6. Serait-il possible de inconnaltre dans le ccur de
'1. Gaude la bonte et I'attrait de sa conmirciatiion sa pidtd envers
tous ceux qui souffrent et recourent a lui ? 1'eu de temps apres
son arriv6e a Barquisimeto, apres une rtraite a un nonibreux
groupe, M. Gaude 6tablit les Confitrvnces de ;aint-Vincent de
Paul. pour apporter pain et consolation aux nomibreux pauvres
lqu',n trouve toujours dans les cittes do ral ide dl.cluippji.eirt.
telle Barquisimeto. Conferences de Saint-Vinceint de Paul et CuifrCries de la Charit6. firent drs lors imbaucup de liten spirituel
et materiel.
Missions. catechismes, oeuvres de z•le ddsirees par I'Av6que...
tout fut assure a la perfection par It. Gaude et ses confrbres
du Snminaire de la Divina Pastora, qui siuxent donnaient des
seances litt6raires pour recueillic des ressources pour le S6minaire. M. Gaude fut encore un constant collaborateur de la revue
Notre-Dame de Coromoto, jusqu'au jour o0i les prclats ordonnerent le transfert de la direction et la r;daction AiCaracas. Dix
ans d'intense travail consacres a l'dducation et formation spirituelle des s6minaristes meritent d'ctre rappelhs, surtout de
la part de ceux qui benaficibrent de son amour paternel.
DNvotion a la Vierge Miraculeuse. - M. Gaude s'6tait signal, par sa d6votion h ]a Vierge. en Espagne, a Cuba et Puerto
Rico : il fit encore plus au Venezuela. II en laisse comme t6moignage, A Barquisimeto la paroisse de la Vierre Miraculeuse,
bdtie sur les ruines de I'ancienne 6glise do Saint-Jean, et i
Caracas, une autre paroisse, didiee de mmne i la Vierge Miraculeuse.
En 1934,
Vice-Province et Province d- Venezuela. M. Gaude fut nommd Vice-Visiteur du Venezuela, et il demeura
a Barquisimeto jusqu'en 1941 ; alors il se fixe a Caracas, pour
nieux diriger les maisons qui lui etaient confites ; mais comme
la residence de nos confrires Rtait petite et peu adaptee A la
\ie de Communautd. on construisit une autre maison. simple,
mais A6igante, ayant de nombreuses chambres, afin que les confreres pussent, tous les ans, y jouir de que!ques jours de conge.
M. Gaude, homme de grand cwur ct d'activite inlassable,
n'a jamais rien refuse aux ev\ques qui lui de-manderent des
nouvelles fondations (s6minaires. collges et paroisses). hien
qu'il ne reput d'Espagne qu'au compte-zouttes le personnel ndcessaire pour toutes ces fondations, dont quelques-unes ne subsistent plus. Voici la liste des fondations faites pendant les
vingt-deux ans de Superiorat de M. (;:ulde :
Seminaires - Barquisimeto, Ciudad Bolivar, Calabozo, Cumiana, Valencia, Maracaibo (supprirnm en 1952).
Collges : Ciudad Bolivar, Cumana. Maracaibo, Barquisimeto.
Paroisses : Ciudad Bolivar, Barquiki;neto. Caracas. Valencia.
En plus de toutes ces oeuvres d-.ikj citces. M. (Gaide en realisa une autre si importante qui, ele setle, suffirail pour son
nom au Venezuela. Pouss4 par l'aamour des pauvres, il fit d'in-
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nombrables demarches pour 6tablir les Filles de la Charite au
Venezuela, et ii rdussit ; les Filles de la Charite, ddji eýtablies
au Venezuela, sont I'admiration de tout le monde pour leur
ddvoueient en faveur des pauvres.
Visiteur. - M. Gaude s'acquitta ponctuellenient des devoirs
de sa charge et de l'obligation de visiter les maisons, belon que
le preserivent les regles, d'abord comme Vice-Visiteur et puis
commie Visiteur quand, en 1951, Venezuela fut constitud en province distincte. Les avis et prescriptions qu'il laissait apres les
visites canoniques 6taient brefs, mnais appropri6s a'u teuvres
des maisons. Durant la visite, ii 6tait un modble d'obser\ance
reguliere, affectueux, accueillant et sans aucune exigence personnelle : primus inter aequales.
La mort. - Le 26 du mois de janvier 1953, M. Gaude partit
de Caracas, pour visiter quelques maisons, apres s'atre confessi,
cornme ii le faisait avant de prendre l'avion. Le 30 jan•ier, ii
arrive au Seminaire de Barquisimeto, dont il avait pris ia direction vingt-deux ans auparavant. Le 1" fdvrier il cedlbra la
messe et prkcha ; dans l'apres-midi, il fit quelques visites
comme la veille. A l'examen gen6ral, paraissant toujours en
excellente sante, il s'en alla prendra un bain selon son habitude. mais il y dprouva une penible sensation. II gagna ensuite
sa chambre et se coucha. Peu apres, sentant que sa douleur de
poitrine s'aggravait, ii se l1ve et s'en va chez M. Pena, qui lui
conseille de se reposer dans un fauteuil, tandis qu'un autre
confrere partait chercher le m6decin. Arrive sans retard, le
mddecin lui conseille de ne faire aucun mouvement, tandis que
lui-meme allait chercher trois injections. Comme le medecii,
dcrivait l'ordonnance, M. Gaude se penche sur M. Pena, qui lui
donne I'absolution, tandis qu'un autre confrere se dispose a
lui administrer l'extr&me-onction. On met le malade au lit. et
quelques minutes apres, M. Gaude expirait. emportd par un<'
angine de poitrine. Ses dernieres paroles furent : 0 Maric
conque sans p6ch6, etc... C'avait Wth durant toute sa vie sa
priere prdf6rde.
Il est facile de comprendre la consternation que ce fatal
ddnouement produisit partout, a mesure que la nouvelle se r&pandit, car M. Gaude 6tait aim6 de tous.
Le 2 fevrier, eurent lieu ses obseques, qui furent trbs solennelles : y assisterent, avec les confrbres des deux maisons
de Barquisimeto, cinq de la maison de Valencia, deux de Caracas, plusieurs Filles de la Charite, de nombreux pretres, religieul
et religieuses, et une grande foule d'amis. L'6vqque de Valencia prdsida la premiere partie de I'office, et 1'6vque de Barquisimeto donna I'absoute h la cathddrale. M. Gaude fut un hon
pretre, un grand ap6tre, un fi!s exemplaire de saint Vincent
tel I'apprcibrent, ceux qui assisterent b ses fun6railles.
Le service qui fut c610br4 huit jours plus tard a Caracas.
eut que!que chose d'exceptionnel, A cause de l'assistance di
Mgr le Nonce apostolique, de cinq dveques, de plusieurs dignitaires eecldsiastiques et prelats ; tout le Sdminaire y prit part.
De nombreux fideles y firent la communion a la messe de sept
heures et remplissaient les nefs, pour la messe solennelle. Le?
telegrammes de condolgances envoyds par les archevdques et
eveques du Venezuela, ainsi que par de nombreux pretres et
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laiques teimoignent du grand presti-e iqu''ixrrit M. Gaude
forimateur de prctres. pere des paures, amii ile tous.
La disparition de M. Gaude cnstitue une 'raiide perte.
non seulement pour la Province du Venezuela, quil porta i un
haut degrT de prosperite, mais aussi pour la Congiireiation.
laquelle M. Gaude rendit d'eiiinents services durant toute sa
vie.
Sans nul doute, Notre-Seigneur rtdi~mpensera les I•Yrites
de ce serviteur bon et fidule. 'laise A Dieu que nous -sahiion
imiter les admirables exemples de vertu et de travail que
NM.Gaude nous a laisses.
Antonio .iPl:z. C.M.

MISSIONS

D'AUTREFOIS

Rosny (1704 et 17251. Pontoise '17t;6'.
Pontoise. - PrIsentant dans Miroir de VlHistoire n' 30.
juillet 1952. p. 93-105), Le licrr de fanille des Lonqt . Ci'jnrotns
de l'lle-de-France,Georges Guyonnet extrait de tels papiers de
famille (140 pages in-4"i quelques notations dle -.es paysans de
Chanteloup-les-Vignes 'Seine-et-Oise). Parmi ces informations.
nous trouvons mentionn4e. en 1769. une mission que les I.azaristes de Saint-Lazare donnalii't alors A Pontkie. dans I'liorizon
irnmddiat du village de Chanteloupl... (p. 10ii-l5 .
44Les Peres de la Mission sont eenis a I'ontois. ; its sont
arrivds le 15 janvicr (1769). Its soMt cinq de leur Comipagnie.
Tous les jours, ils font des predications, trois fois par jour : le
matin, le midi et le soir, dot ils font unr repnne ? (snire) toi!"
les huit ;ours ; et principalement. il. efhortent lout le pe upl
que des ,1ni faire des confessions gyndrales. tant (I PIntoisr
virons. ls confessent et e.rhortent par articls. re'est-,i-dire aujourd'hui, c'est sur les cominandcincnts ft aniir jou r

sur,chlique

article. Les plus infames libertins se sont remis dans.le bhi, che'min par leurs bonnes reitnintranncs et Cexhortations, qu'ils out
fait au peuple par leurs predieations. ,
II demeure fort curieux et instructif, de trouver. sous un',
plume de paysan. un eciho des inonbreuises ct apos'.oliques missions de nos confreres d'Ancien lr.iime.
Sur ce meme themie si intfressant et si instructif pour notre
histoire, Mile Ferte prepare, depuis noimbre de mois et d'ann6es, une these de doctorat es lettres sur I'dxanidlisation :xvi"xvuir siecles) des campagies du dioc'sete' Paris. (11 etait notoirement bien plus itendu que celui qu'ont ddcoupt les Concordats du 28 messidor an IX et dle lS!.
Dans ces patientes recherches. erle renic6ntre et releve soigneusement dans les registres paroissiaux quelques brbves mentions des missions de jadis. Pricieux tternoinages qu'il convient
de recueillir avec ferveur et respect.
Ainsi, a Rosny - prieure dependant de Sainte-GeneviEve
les Lazaristes donncrent une uiissioln on 1701. Voici le
compte rendu insire dans le deuxieme Registre (1693-1737) de
Rosny, ddpos6 aux Archives de la Seine. :
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.a
, Le ciult-cinquieme jour de fecrier, feste de .m•intl
ires
thias, apotre, mil sept cent quatre, Messieurs les .Mlisiun,,
de la Maison de Saiint-Lazare de Paris, firent dans notre .paroisse
de Iosny, par ordre de Son Eminence Monseiyneur Alltuine de
le
0o(zilles, arch'rtsquede Paris, l'ouverlure d'une miss.ion dunt
Supricur etoit JM. Callus (i1. assitde de Mess ieu]rs lTissier et
Nabot ;2), prestres. et du Frere Eustache ,3), pour les sercir en
la maison de Madame la Presidente de Charny, ofi ces M.vssieurs
firent Icur ri;idence pendant tout le cours de Icurs mnision
ayant qudlques raisons particulieres pour ne pas se loyer dan,
oil etait residant le pricur-curd de Rosny. Ces misla itison
sionnaires tracaillerent comne de cvritables apGtres aulcc bica:ucoup de zete pour 'aconcement spirituel d'un chacun. pr,'-.shatrl
6 hecur,'.
fois par jour, s'awoir d 5 heures du matin et
de·u
du soir, et tous les jours a une heure de releete le catf'chisire
pour l'instruction et la premiere communion des enfauts. Le
r.-ite du terns de la journde :tait pour entendre les confession.
qui furent presque toutes ygonerales.
De plus, ces Messieurs se donnerent la peine d'aller dans
toutes les imaisons des particuliersde la paroisse pour s'inforou querelle les uns
mer,s'il n'y acait point de rancune, iniitii
contre les autres, de procs mal intentes, si on donnait boa
exemple aux enfants, si on faisait la priere a genouil, soir et
matin (ils laissirent dans les mnaisons des formules de priires
;1) M. Etienne Callos, ou correctement Cclot :sigtature autograplie
de ses vteux) 6lait n6 A Paris (paroisse Saint-Laurent), le I? scptenibre
166, 1tit d'Etienne Calot et de Philippe Veau. ainsi qu'il depose au procks de baatification de Vincent de Paul. Recu au Seminaire intern'e di"
Saint-Lazare, le 13 dceembre 1684, Etienne Calot y 6mit ses vceux ,n
presence de M. Gabriel Savoye. Durant son s6einaire inous apprcnsjW!ii
quelqu.s notes biographiques), itavait ete un module dans I'observance
,ide .'esprit du Rtigiernent : tout de memre, il se rontra excellent
diant. Avant sa pretrise, iifut envoye pour professer au S6minaire
d'Arras. il y recut le sacerdoce en 1692. Apris quelques annDes d'enseignement, il fut employd aix missions, et duraln plus de vinet ant ,
il y manifesta devotion, assiduitd et zele admirables. Le 12 mai 1704. A
Paris. il ddpise (66e temoin) au Proces de bhatification de Vincent de
Paul et affirme avoir &et gu.lri en septembre 1704 'diarrhde infeclieuse'.
par l'intercession dudit serviteur de Dieu. Envoyd comme Supdrieur ir
la cure de Sedan '17i6-1718), il fut place, peu apres, comme Assistlnt
a la maison du Mans. Un an avant sa mort, qui survint a Sainl-Lazar.'i
le 28 deccmbre 1721. il avait ete rappelt A la Maison-Mfre. II y laissle souvenir d'un excellent missionnaire.
(2) Ces deux noms, inexistants dans nos registres, sont probab: ment massacres comme est malmend le nom du Directeur de la Mission : graphiquement, ils peuvent se lire dans l'original Texier et Vnllot, Lazaristes de ce temps-la.
Pierre Texier, nd a Chartres. 'e 17 septembre 1665 ; recu au Sminaire interne de Paris le 3 mai 1687, il y emit ses vceux le 1* juin
1689, en presence de M. Gabriel Savoye (1650-1701 ?).
Toussain V'allot. ne a Brisey, diocese de Langres, le 4 oetobre
1673. roPu au SPminaire de Paris le 14 janvier 1693, y a fail les voaux
le 15 janvier 1695, en pr6sence de M. Jacques Briderey (1667-1733 ?'.
;3) Le Frere Eustache (Sdbastien), coadjuteur, n6 & Semoine, dio;.
cise de Troyes. en mai 1660, recu au Sfmlnaire de Paris le 23 mai 168
fit !es vceux a Versailles, paroisse Notre-Dame, le 9 novembre 1688, en
presence- de M. Frnenis HWhert. Superieur de la dile maison, de 1686
A 1704'13 s'pt. 1651-20 ao0t 1728).
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intprimnes), enfin. apres acoir d1o01111
a uri ci Wait It's ('cis cita
ritabies el nECessaires, tuat pour lcurs fnýir·'·
t#ifpoirnls
quo
spirituell.les, its terlniiurrl'nt lcur mission le dimantihe des Ranoenue, qui Otait le scize de lrtarxs 1; 01'. par nile ;rwrli tllturiit~
'/o iieritle qui se fit le malim, ce une procnc.ssion dees solean,'lI,' qui
se'fit I'aprd s-dis aer, oib le pic'ur-c arve po rti re 7'ries z'4int-Sa.
cmittent trois fois dt Ventour de V'clglise 'Ic lirucnais temups iw
periiiettant pas d'aller plus loin, coMnine on i'twint projetM auparavant). Ensuite, ia bDnudiction [at i
aven',' In' In-"s Sncaia
$untSacrement par le prieur-curH de Uo.,miw
Le lendemnain 17 mars
hi estrait Ic lndy saint, 31. Cal'os.
supnrieur, etablit uric petite socin~tno qcu'il nonruitinta Charitr, doid
i'liatendante et premiere Supnrmerire fut Madoaitte la l'Vn"' idetate
til' Cirarny. assislutide JMarwic-J1
w. fem
wiric
t
le Itemnorrd Belnaud, la trcsoritre Marie Espaulart. f-i nren de No(I Vitry. la
qoirde-nicublc, ia fernmm
de Jcan Lefrane Boalchler, pour procnrc'ur Iemnond Bclmaaud. Tout celan jut P/ri par "ouri setrt-..
Fr. G. Presty '4', prorriuer tarp de Iosny.
Vingi1 et un ans plus tard,
Rosny, le jxP~int' relgistre insere
R
parnii bapt·mes.
anariages et spuitures de l'antme,
nqutIques
lignes pour signaler ce g-rus J ineiteiet darts ta vie d'une parn.rsse : /Missioi.
4t Lan mil sept cent rinyt-cinq. e dix k-huit for-rier, qui cPtoit
Il promier dimancite de Care-yrie. it y erutn
mi'sion Sr(is retle paroisse. M. Boue f5) Ploit dirertenir tie Ia lisiooma et enit fit V'ounerture d ia yrandcinesse ; ii iPloit accofiawle' de' Messics iIt'riart (fi) Dau '7) et Charnpa!,mas
8e prestrns tie 141int-lozarc. Le

'A' Frcre P. Pourcelet, pretre. chanoije Pýgulher de P*0rdre SaintAugustin, utt inhunk6 dans le. eltiur de 1*e;lj)n
I 19 septembre 1681. tinc.dA tIe la veAn. stir Les
nlnns une attaque d'apoplexie.

-, heures

idonr'i'.uic
'Jls rr'v
diu soir.

Son successeur. Frure Germinaini PrestyI. sit:ne pour Ih prcmirre fois,
au Registre paroissial
dets Actce dt CathlriiciIý, Ic 1t2 inii'nr'liro 1668i.
II Otait pr~tre. chanoine rngulier Id la Congngnatioin de Fri;Ince. di. !'Or(Ire de Saint-Auguslin. en I'a la %e pa 'u-tern;'
Seinntn-Gt'mr
cC-Ut.c
Miont, ce prieur-curi do 1'6gl'se paroissiale SaLnt'--G1'ieNvi;·'Ve,
p)nlr-onne
ciudit lieu, de Rosny sur le bois de Vincennes.

V'oir

Archives de la Seine : Registres paroissiaux (Otat ciivW de

Rosny ;1693-1737).

ý5) Bou6 Jean-Louis. n6 4 Roquc'aurp. diPc:-- doe L,'etcurc. ln i9
mal 1688, fut reou au Smrnhnraire interne de Viahnns. !e IlkIctopore 17405
ii v 6mit ses vaeux le 19 octcbre 1707. en prtlcncc de AL. .Jo&'ph Naproux ý16&&-ir jrnvier 17413.
En 1716-1720, M. Bou6 Mtait n Int
main tid Tounlnuse. En 17101721. ii fut assistant A .Notre-Damne-de-Buqluse. Lt, 17 juiliot 17Z5, au
Sanctuaire de Notre-Dame tio
ela DZitrori. C:assi- aux vauPu dur Fri>re
coatjuteur Fran~ois Le Boulanger l17-0-174A
'6) HWriart correcte.'ient Hira-rll
.Inelri-Cl1rb-upho. Anti na
ALDax, le 8 avriI 1694. Recu au S~riiriair, interl" i(, 'c ndrl'-' If -3! janlvier 1710, ii y knit ý;es 'ceux Ic 9 avril 17L-2 :urs (11'so's dix-buit ans).
en presence de M. Guil'aume \ViCil-ca·a-·
1.43-17,1
'
Ins r,-1arfl. it
manire(1a un rare talent pour [a prO-'tiehon 1-t* id 1-721. ii rNisait partie
des dquipes missionnaires
te Ia raison
flf
ant-Lnznrv ('irnllairn's des
t
'Su 'rieurs gencraux,
t. I. p. 327 :iO'2.
io
q'nn-' tElnlii'
*t sS
t..1 iýr lalitlcn1nr'
racilit: admirable. A Saint-Lazare, 1o(r d'&s S
*Un'r
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Frere Joseph Borin ;9), [aisoil le menage et tous etoient lugys
che: M. le Prieur, et iaangeoient acee luy. Laditte mission a dure
trois semaines et a fait un tres grand bien dans celtelIiUsse.
La cl6ture s'en fit le quatrieme dimanche, t1 mars par la procession qui se fit dans les pres oil le beau terms, le beau soleil
et toutes les rues et chemins sees comme dans le mois d'aoiust,
attir'rent de toutes les paroisses voisines un monde infiri. Le
lendemain il y eut service solennel pour les defunts avec pre'dication par un desdits missionnaires,sur I'obliyation de prier,.pur
les morts.

COLLIN, prieur de Rosny. ,
II est fort utile et instructif de trouver trace de souvenirs
des travaux de nos missionnaires. Its ont courageusement travaille - et ici et lI,les Registres ou Souvenirs out conserve
trace de quelques-uns de leurs labeurs apostoliques. Exenmpei
des devanciers, inspiration et encouragements des cadets et sucF.

COMBALUZIER.

de Vincent de Paul, ii prdcha le 29 septembre 1729 sur l'humilitý du
nouveau bienheureux, son compatriote landais. Vers la fin de sa vie, ii
souffrit rudement d'une grosse :oupe au cou sous loreille gauche.
OpWr6 par les chirurgiens *ie I'h6pital royal des Invalides, on constata
bientOt que son mal canc6reux 6tait incurable. Ramen6 t Saint-Lazare.
ii s'y 6teignit daas de penibles souffrances, le 25 octobre 1733. II n'avait
pas quarante ans.
7) Dau - de sa main i: signe Dault, lore de son attestation dce
vceux Paris. Ie 6 decembre 1713 - etait nd en la paroisse de Plesiin.
diocese de Saint-Malo, le 9 decembre 1686 - et reeu au Sminaire interne de Saint-Lazare, le 5 decembre 17t1. Apr6s quelques missions a
Paris it fut transfer6 & celles d'Angers - puis envoyd &a a cure de
Richelieu (Indre-et-Loire). Homme de communaute, son talent et son
attrait etaient pour 'es missions : de 1•,le sacrifice que lui imposa
l'obeissance, en le plaiant dans cette vie de paroisse. Menant une vie
retiree, il y fut surpris par la mort le 2 decembre 1738.
(8) Jacques-Abraham Champagne, nO & Paris (paroisse Saint-S&v.rin), e 22 mars 1695, re4u a Paris le 20 d6cembre 1711, y fit les voeux
Ie 20 janvier 1714, en prbsence de M. Porte. 11 ne pers(vera pas.dans
sa vocation.
(9) Ce frrre est probablement Jean-Adrien Beaurain (selon l'attestalion aulographe des vaeux), nd a Molliens, diocese d'Amiens, le 6 nma
1699 ; reeu au Sdminaire ile Saint-Lazare le 13 ao-it 1719, il v ft les
vaux le 15 aoft 1721, en la presence de M. Charles Dormont (165417 avril 1725 & Paris).
Le Frere Beaurain decida & Versailles (Notre-Dame), le 10 avril 1761.
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LETTRE DE SAINT VINCENT DiE I'.AU,
A MONSIEUR GET (16 a\ril 1660)
En pleine guerre 19-40-1915. par urne provid'nticie fortune,
les Annales purent donner d'un seul coup), rinit-nI•uf lettres inddites de saint Vincent de Paul torne 1t8-l(9. p. 228-26i0. ULn
note liminaire a essayd d'expliquer alors lIchcmineiment de cetrt
pricieuse copie. Les dires aussi prdcis et concrets que possibl,
lais.iri''cnl toutefois

planer jquilqui',s ,its,'rit.s et incertitudes

sur le sort des originaux...
Or, voici qu'en ce ddbut de y19,3, Ia Tr's IHoworde Mvre Blanchot a recu en cadeau, venant de Marseille, une de ces lettres de
saint Vincent de Paul qui fait poartic du lot sau.ldit.
Controlde sur l'original, et editee cette fois-ci, ligne par ligne, cette reproduction permettra ldeontrl,',rer Ia copic dtdji imprimde (t. 108-109, p. 246-247). Ces originaux de saint Vincent,
simplement signis par lui. ne presentent, dans Ienseinble, aucane difficultU notable de lecture. 11 faut pourlant savoir lire un
tantinet ces missives du xvir siecle, spcialement les noms propres, toujours delicats, et dans les comptes l'emploi des livres
et des sols, etc...
Devant ces lignes et cette charitti de saint Vincent. un tant
scit pen d'attention en soulignera l'intirdt et les lecons.
F. C.
•

de Paris, cc 16 avril 1660

Monsieur.
La grAce de N.-S. soit avec vons
pour jamais. J'ay requ vostre lettre du 6
avec les paquets d"Alger et if,Tunis.
J'avois pens6 que si la Barque qui se preparoit
pour Alger, y aloit sans rien apporter ii
nos inission[nai]res, ils en 'eroient par trop
affligez, et peut estre incommodez : et pour
cela je vous av pri6 par ma derniere
de leur envover seulem 'nlnt eiinq ou six mille
livres en attendant q[ue] nous puissions envoyer
quelqu'un de delk. Vous me mandoz i p[rrseint
que la Barque a change de dessein sur
le bruit qui court de I'armemennt : et il
semble qu'en effet dans rettl conjincture
il est bon de suspendre toutes choses.
NManmoins si vous avez occasion de leur
f[air]e tenir seurem[ent] quelque. secours, je laisse
cela A v[ot]re prudence.
J'espere de vous envoyer par cet Ord'inai're
une lettre de change de 2.000 [livres] dp .1cesieu]rs
Symonet sur M[essieuirs Napollon dont les
1.500 Llivres] sont pour la subsistance de ceux
d'Alger ou de Tunis. reciues de la ferniv des
coches de I'ann4e passCe. Si vous avez
occasion de les envover it Tunis p:utost
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qu'h Alger vous le ferez s'il vous plaist.
Nous esperons reeevoir bientost du
ferrmier les auLtr'es 1.500 (livres) et alors
nous vous les remetrons pour les f[air]e
tenir au lieu ou vous n'aurez pas
envoy6 celles cy.
Pour les 500 [livres] de surplus voicy
a quoy vous les employerez. Vous y
prendrez premierement 300 [livres] que nous
avons receu ici de Mad[am]e la Comtesse
de Tonnerre, et que je vous ay pri6
d'envoyer i Mr le Vacher de Tunis pour
son reinbourcem[ent] de pareille s[omm]e q[u'ilj a
fournie au ch[exa]lier de Tonnerre.
2t. Vous y prendrez soixante livres
que nous avons receu icy pour francois
de Lestang. parisien, eselave en Alger
& les envoirez s'il vous plaist a Mr le Vacher
J. ou au Consul pour les luy distribuer peu
a pen.
3t. Vous y prendrez 33 [livres] que je vous prie
d'envoyer aussy en Alger pour estre delivrez
a l'homme de chambre de Mr le Comte
d'lnsiquin qui est un seig [eu'r irlandois fait
esclave depuis peu avec Mr son fils
et les deux jeunes hommes de condition
qui soot de Normandie, nommez Lafortune
& Champagne pour lesquels Madame la Marquise de
Nantouillet mere du premier vous envoya
une lettre de change de 600 [livres] la semaine
passke. Je donne connaissance a Mr le
Vacher de toutes ces sommes et de
leur destination.
Et enfin vous prendrez sur lesd[ites] 500 [livres]
les cent sept livres qui restent
en d6duction de ce que nous vous
devons des avances faites aux forgats
dont je vous prie de nous enoyer le
comte (sic), ou vous ferez mention desd[ites] 107 [livre!s
J'escris a M' Huguier qu'il donne 30 s[ols]
a Jacques Fournier dit La Rivibre
forcat sur la S[ain]t Dominique.
Je loue Dieu des missions que vous vous
proposez de f[air]e et je prie N.-S. qu'il les
bdnisse.
Prenez dans le coffre ce q[u'll vous faudra
pour la d6pence de v[ot]re famille. Nous le
remplacerons Dieu aidant. Tenez compte (sic)
de tout. Je suis en N.-S.
Monsieur, V[ot]re trWs humb[le] serviteur.
Vincent DEPAUL,
i.p.d.l. Mission.
A Monsieur
Monsieur Get, Sup[6rieu]r
des Pbres de la Mission
h Marseille.
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ACTES DU SAINT-SItGE
LA COMMUNION PASCALE SATISFAITE

EN TEM1PS DIE .1MI.SSIIN

N.156/53.
Sacra Congregatio Concilii.
Prorogation pour 5 ans (13 mars 19'j3) de I'lndult
du it mars 1948 (Cf. Annales. t. 112-113. p. 325;
Bealissime Pater,
Procurator Generalis Congyregationis Missi."is,
,
ri.durarntibus iisdem causis, a Sanctitute Vestra Iumiliter pos.tulat ut sibr

prorogetur indultum iampridem conce'ssuUi per re.s•riptum Sacrae Congregationis Concilii dici It inrtiii 19iS N. 1842'AiS.
circa satisfactionem praecepti Comminu,itoinis iPascnhlis, tempore
Missionum.
Sacra Congreyatio Concilii. attentis expositis, petitaim proro-

gationem, in terminis et forma praiccedentis resrripti, benign
impertitn est ad alium quinquienniuin. de ctin'Lii.'~l
tnamen Ordinariorum locorum ac servatis de jure serrandis.
Datum Romae, die 13 imrtii 1953.
J. Card. Bir.txo. Praefectus.
F. IloBEnTI

LA

CHANDELEUR,

CIELEBREES

DANS

SELON LE

LES

>

LES

CENDRES,

OIRTOIItES

DES

.MEMORUALE RITUUMI

LA

a Se.r.

SEMAINE

FILI.ES

SAINTE

DE LA

CHARITE

D E BENOIT XIII

(ad qutnquenniuimi
Sacra Congregatio Ritiitii.
Prot. num. C. 185/52.
Beatissime Pater,
Superior Generalis CongregationiIMis.sioni"'. ad pedes S.V.
bumillime provolutus implorat fariltatlin. ''ua in oratoriis Filiarum Caritatis benedictio Candelarumn in f'.sto l'Prificationis
BIf.V. et Cinerum die prima Quadralesi.t'i,. nr,('.ion sacrae
functiones Dominicae Palmarum et Maiori. H,'bduinadai, /prayi
queant juxta Memoriale Rituum Benedicti Papate XIII.
Et Deus...
Sacra Rituumi Conyregntio. utendo fa'ultalihlus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Vostro 'io'Papa XII tributis, preeces
remisit prudenti arbitrio R.mi .Superioris IGncrilis ConyregaSedis, pertionis Missionis ; ut, nomine et auctorilnltate ini'li
mittat ad proiimnum quiquenniuiin sie rn., ,itpran.'riptas FuncCaritalis peragi
tiones in Oratoriis Congregationis Filirturi
iusslu
Ilendirti PI'pace XII
iuxta Memoriale Rituum sa.me,.

editum anno 1725 pro

ecclesis minoriblus :

idummrodo certo

constet in dictis Oratoriis decori ac rever''ntiince *rrorouin

MyJs-

teriorum satis esse consultum.
Contrariis non obstantibus quibusrnumque.
Die 26 septembris 1952.
Henricus DANTE. S.R.C.. subst.

S. MATrrl. a St.
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: CONCESSION a AD QUINQUENNIUN M
(voir Annales 1937, p. 759)
Sacra Congregatio de Propaganda fide.

LES FACULTES TRANSMARINES

Prot N..4191/52.

Beatissirae Pater,

Superior Gencralis CongregationisMissionis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter petit facultatem ':,ncedendi suae Congregationis sacerdotibus, qui vel ad exteras msissiones iter jaciunt vel ex iisdem debita licentia redeunt, ut durante iiinere maritimo SS. Missae Sacrificium in navi celhbrare
possint.
Et Deus...
Sacra Congregatio de Propaganda Fide, cigore facultatim
sibi a SS. mo D.N. Pio Div. Prov. Papa XII tributarum, benigte
aduluit pro gratia iuxta preces, dummodo mare sit tranquillum ;
nullum adsit irreverentiiaepericulum, praesentia alius presbyteri vel diaconi, ac servatis de cetero de iure servandis.
Pracsentibus ad quinquennium valituris.
Datum Romae, ex Aedibus eiusdem Sacrae Congregationisde
Propaganda Fide, die 22 mensis octobris a.D. 1952.
Celsus COSTANTINI, a Secretis.
FACLLTE POUR FILLES DE LA CHARITt CHARGEES DE LA SACRISTIE
DE TOUCHER VASES SACRES ET DE PURIFIER LINGES D'AUTEL

(Prorogation pour cinq ans : 16 mars 1953)
Pro. Num. C. 56/953. Sacra Congregatio Rituum.
Beatissime Pater,
Superior Generalis CongregationisMissionis et Instituti Filiarum a Caritate ad pedes Sanctitatis Vestrae procumbens, facultatem implorat, qua dicti Instituti Sorores Sacrario pro tempore addictae vasa sacra tangere sacrasque supellectiles purificare possint.
Congregationis Missionis.
Sacra Rituum Congregatio, vigore facultalum sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa XII tributarum, preces remisit prudenti arbitrio Rev. mi Ordinarii sea Superioris
generalis qui nomine et auctoritate S. Sedis, ad proximum quinquennium indulgeat, ut in Domibus Filiarum a Caritate Sorores
Sacrario pro tempore addictae, possint, ad proprium officium
explendum, vasa sacra tangere sacrasque suppellectiles purificare. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 16 martii
1953.
A. CARINCI, Archiep. Seleucien,
S.R.C. a Secretis
Henricus DANTE, Subst.
SOLENNITE
EXTERNE
DE
LA
M'DAILLE
MIRACULEUSE
SON ANTICIPATION AUTORISEE LE DIMANCHE PRECiDANT
LE 27 NOVEMBRE

(Voir Annales, L. 106-107 - 1941-1942 - p. 320)
Congregationis Missionis.
Instante hodierno ProcuratoreGenerali Congregationis Missiolis Sacra Rituum Congregatio,vigore facultatum sibi a Sanc-

tissimo Domino Nosytro Pio dicina Providcntia 1'a/,a AII, spciqtliter tributarum benigne proroyat. ad aliud decrIlitum,
Rscripturn die 27 septembris 1947 (N 2086/42) quo faiultas fit ut. in
Eccls.'iis et Oratoriis praefalae Conyreyatitlis nee not FiliareUtm
a Caritale, in quibus celebratur festum R.MJ. Virinis a Sacre
.umismate, Dominica, quae diem 27 nwiocribris antile'dit, externa eiusdem festi solemnitas celebrari po.ssit : firm'is clausulis priori concessioni appositis. Contrariis non obstanlibus (qfibuscumiquie.

Romae, die 23 septembris 19»2.

PROROGATION POUR SEPT ANS (18 AOUT 1952)
DE CENT JOURS D'INDULGENCE POUR LA «

Pr. (602/52.
dulgentiis)

DCU GAIN QUOTIDIEN

M•rID\LLE MIInACI.LEU.E n

Sacra Paenitentiaria A\(li~tlica 'Section de In-

Beatissime Pater,
Procurator Generalis Congre:gationis Missionis ad pcdes
Sanctitatis Tuae provulutus, humillime petit prorogationem gratiae concessae per Rescriptum Apostolicum i2i/45. datum die
21 Julii 1945, quo christifidelibus sacrum numismal beatae Mariae Virginis Immaculatae, vulyo a Medaglia Miracolosa

,. rit.

benedictum, gestantibus, partialis centum dierum indulgentia,
semel in die lucranda, concedebatur ad septennium.
Et Deus, etc..
Die 18 augusti 1952. Sacra PaenitentiariaApostolica, vi facultatum a Ssmo D.N. Pio Pp. XII sibi tributarum. benigne annuit pro petita prorogatione ad aliud septennium serrato tenore
concessionis in supplici libello miomoratas. Contrariis quibuslibet non obstantibus (LS.). Pro R.'eente.
J. Rossi Secretarius.
S.

4204/45.

DE

ANGEL.E

.

lubSt.

Sacra Paenitentiaria apostolica. Officium do Iudul-

gentiis.

Beatissime Pater, Procuratorgeineralis Conmregationis Missionis, ad pedes Sanctitalis tuae proiroiutu.. humilitcr petit partialem centum dierum in favorem chistifidelitum quij sacrum mnmiisma beatae Mariae Virginis Itmmacu!lane miracuiosum
i nlncupatum, pie gestaverint, quae gratia per I.escriptum d.d. 20 julii 1917 concessum fuerit. Et Deus, etc...
Die 21 julii 1945 Sacra Paenitentiarianoos.!'ica. ri faru!tatum a SSmo D.N. Pio pp. XII sibi tribularum. christifidelibus,
id quibus in precibus benigne concedit lnddilc'ntiam partial'm
,cntum dierum, semel in die saltem corde contrilo, lucranda",
dummodo ipsi memoratum numisma. rite hbonedictum,, a sneerdote, debita facultate praedito, receperint. Praescfti ad septennium valituro Contrariis quibuscumque non obsantibus.
N. card. CANALI, pI,'-iitntriarihus Tnaior
S. Luzri. Rcgecns.
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Sur.EN.NTE DE LA FiTE DE SAINT-VINCENT
POUR LES DAMES DE IA CHARITE

Prorogation pour diz ans. Cf. texte dans Annales
t.97 (1932), p. 847
Congregationis Missionis.
Instante hodierno Moderatore Generali Congregationis Mlissionis, Sacre Rituumn Congreyatio, riyore facultatum sibi a Sanctissimo Domino Nostro Pio Divina Providenlia, Papa XII specialiter tributarum ; benigne prorogat.,ad aliud decennium, Rescriptum diei 21 Julii 1942 (N*1921/42) quo facultas concessa est
Sodalitatibus laicis a Caritate celebrandi extrinsecam solcmnitatem fcsti Sancti Vincentii a Paulo : firmis terminis et clausulis
praecedentis concessionis. Contrariis non obstantibus ct quibuscumque.
Romae, die 23 septembris 1952.
Henricus DANTr S.R.C. Subst.
S. MATrrEI, a St.

BIBLIOGRAPHIE
Giuseppe BALDESCIH, C.M. - Sacre Cerimonie - I - Funzioni
ordinarie e straordinarie,9* edizione, 1952, in-8, 270 p.
(Roma).
Mise a jour d'un manuel pratique des cerdmonies liturgiques. qui depuis longtemps a fail ses preuves. L'auteur, I.azariste (1" juillet 1791-19 avril 1849), fut maitre des ceremonies
pontificales du temps du pape Ldon XII.
Padre Guilernne VAESSEN. C.M. - Santa Luiza de Marillac.
Suas filhas et Fasuas senhoras de Caridade. Editora Mensageiro da F6. Salvador-Bahia, 1948, 224 pages.
BrBve biographie de Louise de Marillac (p. 17-114) ; simples evocations de quelque vingt-huit Filles de la Charite de
jadis a nos jours (p. 115-176) ; figures de Dames de la Charit5
au temps de saint Vincent de Paul ([. 177-192)... Sur un si vaste
programme et pour ses chers Brisiliens, la plume apostolique
de I'auteur rappelle sans pretentions et detache ais6ment souvenirs et leqons.

F. C.
Monsignore Alcide G. MARINA. - Nuove Testimonianze. Roma.
Edizioni Vincenziane, 1952, 76 pages.
De Iesquisse biographique de Mgr Marina (1887-195(Y),
I'adaptation alerte, donnee dans les Annales (t. 116, p. 300-308),
s'est reclamde des pages si intelligemment confraternelles de
M. Luigi Paladini.
Apres cette premiere livraison, et dans I'attente d'une Vie
proprelnent dite, une gdndrosit6 amicale vient a nouveau de faire
les frais de ces nouveaux Tdmoignages : precisions, compl6ments recueillis ici et lA par la m6me plume, tout au long de
]'existence de Mgr Marina : t lumineuse ligure, prodigieuse activitd, supdrieur tr.s aime du Collegio Alberoni, Visiteur de la
Province romaine, avisd et sagace organisateur des Dames de

la t'karitM en Italie, 0veque remcarquable quis. au scrcirce dit
Christ et de son Eyiisc. a consacri:
s'a ritM cit I'a toi'a,,nt depens&e jusquau bout...n
F'. C.
SAINT VINCENT DE PAU.-L.
(F f#:rcnoes nor Filles de la fharite.
1952, xii-980 pages. Park. I V), rue du flac. 1952 94)0 fr.,.

Iniprimne sur papier bible. en un foriaita

portatif. ct, munie

duii index analytique ý,p. 959-97 S. la pi'~senitat ic i du texte iit&igral des Conferences (1) conser'\tes de saint Vincent de Paul :1
ses elheres Filies, satisfera oiu- roiux Pt t.'uti- tee es qiui d&-irent,
kcouter et suivre La grande ;Inw tie CceP1ý.re '2%
Inutile d'en souligner dacantage I'intt(rilt etlI 'teraelthe valeur.
li1ustrtie par son coeur et sa flarnrme. cctte parole est Il plus vivant portrait de cette noble tigure. CPAt (( qutje seitait et disait,
d&s 16ti6. ii v a bientit trok siicies. ]a graxtire d'Ernest Lochon,
qui ouvre d'ailieurs Ia pr6,seteibý 0dition:
Si tu veux dOns iN Swul r.iyage
Voir le portrait do deux yrnrds ;vinls
ley Pul et Viliwent sont Peints ;
Mais pour P'Esprit lis cvi ourrIogf.
t1) Nous tenons iei le texle *iitier des deux %oluues IX eti X tie
1'edilion Coste. avec pourlant qiieiqui inctnu's corrctcions t on plius.
p. 133-138. le tdmoignage inWfit du curt
Jeanne Dalmagne (fl.5 janvier 1345.

do Nant. uul-'e-H;

`2` Une note bibliograplhiete p. vii-xui

rappclle ct

u'in

uraacterise

str
es

sept diverses mditions d-s Cd.ri'.ne,'s te 'zunP \Vini-nt J, P.d11. plibities au cours du xrxe sioie. 'in spij qpie Dt Prcrnvcre Mdtion iilprimýee
dps Cm-jnrwnc(s tie saint \VinrenCt de Paui. ,ix Filies de ia Charitt remonte h 1803. Elle est dciiw;x --oinv; ci au travail &I "aibv Bournae,
anoien curt du diocise de1

ulu-,.

zrtn

cet

-.ia-.iq&e,

tv ici quel-

qaes precisions cmnpl[OrItenltdirvs fourrilc. par ies rechrchos de FArchiijke dilparlemental de Hite-Gaounne :
L'abbW Bournac 61ail eurn! 1fp-"-aint-C.zert - canton (le Grenade
arrondissprment de Tou:ouse. -; ti
nslurwm
an
ipp~arzdt pouir la prendere
fois l e21 decembre 1789, dan-. lio flo.gstres id sa paroiss e
E 1805i
Reqistre des Sepultures dp In piaroisp, 'Jr Seut-CdtErt.
unz
deocciwt
chaussefe de Toulou.ae. 1759, f 2* VITrru1 JuiQsu'RaU 2 a't
1t89. a
relive la signature do curý 3wi.uhm 'N. fr 2 recto'. La nominalon tie
Booirnac a done vu lieu entrn I?
l28
a3ot et l- 2-i decembre 1. Bourmni
exerCait encore ses fonetion. i ]a dat. tdu Is octobre 1790U. i 005,
Eta? des biens ecelsiasliquies ou n'olionamr. ,bldls ort artd-es biens de re
Ji'enre cxistuns dans [a Coiti
inatuif(6, S'int-Cezert. P I reco. ligne 131.
Mais ii refusa de prLtetr serment de 11+iDit&5 A la CGnstilution civule it!
Clerg6 rL 4008, Tableau norminatif dcs fanctionnaires jublics du Di.trict de Grenade qui ont prete le sermenl ardoyinn par le decret nre2-,
novembre an qui ont crii iecoir refuser. f, I rv-to&. Mi pour CC mntuf,

fut privO de sa cure : 1' fut remplac6 par on witre titulIir. l ' 19 juon
1791 FL 4033, Liquidation dets biens tn 'ieur Bcurnac,
ci-dcrant cur4

de Saint-Cezert, f, 1* recto].
Plus Lard, pendant la I'erreur. on reh4.ve s-in ncom parmi les prttrc5
d&port6s on en prison [L i015, Prenier suppbImenlt de to lisle tes Cmd!r~rs et des petires dporles on reclois, en exrc;rtion deis dispositions fie
la Ve fcinquitme] Section de la 10i din 28 mars 1793 t'vieuxr '1q10 ce de
celle du 22 ventdse dernier, p. 46].
On perd ensuite la tra.!e de M. Bc(irnac.
En 1803. ii dditait & PAris Ies Cdlnfirene. tiQ saint Vinc nt de Paul
aux Files de 'a Charitl :cW.op. cit., p. vI.A11C.
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11 est bien enteudu que ce volume, comme I'iditiun intigrale
de Pierre Coste, est accessible h tous : aumOniers, cures, lais, etc.
Ainsi diffuse, il ne peut que mieux faire connaitre et apprecier
en Vincent de Paul, ce genial 4quilibre, tant de fuis culcbrd,
du bon sens a\isd et du plus delicat amour de Dieu et des pauvres.
F. C.
D. Po.NSExjT. - France reliyieuse du xvir siecle. Romanesque
ct saintet6. Paris, Tournai, Casterman, 1952, i,7 pages.
in-8" (15 sur 21,5 cm.).
Beau livre qui a belie allure en sa cou\erture illustree, orrie d'une estampe : on voit 1A toute une foule avide qui se
presse au sermon d'un moine et qui, pour trouver place, en\ahit jusqu l'
Iescalier de la chaire.
La richesse intlrieure du livre repond a la beauti du d&cor.
C'est un tableau vigoureusenient bross6, de cette civilisatiun du
xvir siecle, qu'on est porte parfois a juger fort austere et contrainte, en ses disciplines classiques, et qui se rdivle la tLes vivante, tres attachante, dans son romanesque uni & la saintete.
La preface du livre est prometteuse. Elle est pleine de vie.
Elle rev\le un excellent historien qui connait son sujet, et un
ecrivain de marque qui connait son m6tier et qui l'exerce en
artiste. Le style est alerte ; la phrase est souple et harmonicuse.
Si de la prdface on passe k la table des matieres, on trouve
Ih tant de beaux titres, couvrant tant de richesses, que I'homime
pressd, dans I'impossibilit6 de tout lire aussitdtL prouve 'enmbarras du choix.
On choisit pourtant. On s'arrete & des chapitres oi I'on se
croit competent. Et voici qu'on est tout surpris d'apprendre du
nouveau. Certaines choses ne sont qu'esquissies ; ce sont des
< choses dont parlent toutes les littratures n. Oui, mais si attrayantes dans leur presentation nouvelle ! Et puis, que de choses ( dont les littdratures ne parlent pas ,,et qui dmergent ici
au grand jour, mettant en pleine lumiere hommes et choses. accentuant les traits de personnages connus, les campant nettement dans le decor du temps.
L'avant-propos du livre nous rdvdle que I'auteur s'est adonn6
longtemps au ministere e 'dducation. Et il a reussi a enthousiasmer ses etBves par des procedds personnels qui se moquent
de la methode : il les fait collaborer a ses recherches ; ii exploite leurs talents. On comprend qu'h ce contact avec des adolescentes il ait aiguis6 son don d'observation. II est devenu psychologue tres averti- : don precieux pour pendtrer I'Ame des
grands acteurs de 1'Histoire qu'il fait paraitre en scene. Quel!l
galerie de portraits ! Admirez en passant celui de M. Olier, a le
petit abbd ), abbe de Pibrac qui devient le grand Monsieur dlSulpice ; et celui de Montaigne, si noblement mdle A I'histoire
de Jeanne de Lestonnac, sa niece ; et celui d'Henri de Joyeus! · .
a le frrre Ange , ; et celui de Franqois de Tremblay. a le Pre
Joseph, I'Eminence grise ,,qui vit dans I'ombre de Richelieu :
et celui de Monsieur Bourdoise, et celui de Monsieur Vincent.
A qui est faite une tres belle place
et tant d'autres ! Beaux
portraits d'Ames et belles prouesses !
Les documents abondent dans ce livre ; les souvenirs s.
pressent ; 1'dlan est continu. Servie par un style rapide, l'allur"
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generale est endrainanite. Ii arrive que 'aulttr, daui.s su elau.
prend parlois Failure caxaliere du guile qui, d'uln niit j-bref ou
d'une phrase inacheee, annonce tuut net re qu on xa x\,ir : ui
situation, un d6cor, un local ; simple intatin.,
sorte d tiitre.
souvent tres colord, d'ailleurs. Mlais le c·mr aetiire! nit. lt I'expose aura un cours abondant, agrtaLle on sa tri.'hcse duOt'liilntaire et son style harmonieux.
Il y a de I'art et de la poesie en cltt prose hairnr,•iieuse.
aux resonances musicales. Une line plume a su.-o Jl lus. ixer len
bonne place, dans la masse du texte. des
olut.squi sont autant
de perles dont le vif eclat retient 'attention et illumine l
I
pages les plus austeres.
Ouvrage fortement pens6 qui aiorde ax;ve fr;ancliise et inttetd les problibmes les plus delicats. Nous scra-t-il pernis def
faire pourtant a l'auteur quelque chicane au sujet d unfe xprcssion rencontr6e au hasard tie la lecture. et qui nous a ipartu quivoque - ce qui est chose rare en ce lumineux ,vl\rage. - 11
s'agit du probleme troublaut qui a imis
e
ouvvnt aux prises Papes
et Rois, au sujet de leurs droits reciprutqucs. -.
L faineux droit d,'
Rdyale, en particuiier, fut. en ce siecie de Louis XIV. bien disputd, avant que fut trou\ve la formule d'eitente. Or. Fauteur
dit ce propos, page 47 : I les dceques tiennent de l'Elat toitt
a le temporel qu'ils ont n, est-il 'crit en toutes Iettres dans le
a recueil de Droit civil et canonique du tempis. Et cela est in, contestable. , - ( Cela est incontestah!e " ? I.'expression n'est
pas heureuse. Eile pr4te a de fausses interpretatio•s. L'auteur
veut dire sans doute que le fait ne pouvait ctre conteste dans le
modus vivendi de I'6poque. Mais. u incontestable , ? L'expression, en son sens, obvie, senble alfirinmr coinrme uiie thlbsevn6rale, vraie en tout temps, en tout lieu. en tout r'gimelli. les
droits de 1'Etat sur les biens temporels des 6vtches et des abbayes. Or, ce!a est dvidemmnent discutable. Sos M3enses 5piscopales ne sont point proprietis d'Etat. La loi de separation et F'affaire des Cultuelles en France, out suffisaimount mis en lumier"
cet dpineux probleme. La defense des biens d'Eglise a d'ailleurs
fait parfois des martyrs !
Beau livre, somme toute. rempli de beaux souvenirs et de
choses nouvelles, excellemment presentdes. II fera le r(;gal des
connaisseurs.
Henri DESMET.

a

Au pays d'Edom et de Moab, dans la haute antiquite : L'Agriculture et l'lndustrie, par Charles F. Jean (Ethnographie.
n* 45, 1947-1950, p. 17-38).
Le 3 juin 1950, notre confrere. M. Jean, professeur honoraire
a 1'Ecole nationale du Louvre. devant les membres de la Socidtt
d'Ethnographie, donnait une communication en Sorbonne. L'Efhnographic en fournit le texte, illustre de dessins, et Opauld par
des notes, aussi techniques que le sujet. qu'6clairent principalement des expeditions en Idumee. dirigees en 1932. 1933, 1934.
par le docteur Nelson Glueck.
F. C.
Berruti
Dio.
a
Diamoric
Missione.
della
prete
Paolo PROVERA,
et C. Torino, 2* edition, 1946. 423 paes.
Groupies en cinq cent quinze paragraphies. sujets de fructueuses mdditations, themes de bonneý elt acitiantes pensCee.
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ces pages apostoliques \eulent semer paix et verites. Evoquant
la vie surnaturelle, i'hicarnation et ses consquenlces, elles \eulent conduire jusqu'A la saintete. L'amour, dit i'exergue du volurie. est la roie la plus brece pour aller & Dieu.
Lentement mdditees, ces pages y contribueront sIr:ement.
Uni index analytique permet, sui\ant les divers besoins des ,ines,
de retrou\er ou rencontrcr les lignes bienfaisantes suuhaitees.
F. C.
Cahiers de la Nourclle Revue Thdologique. IX. Six camipanes
de fouilles i .Mari (1933-1939). Synthise des risultats, par
Charles-F. Jean, Lazariste, professeur honoraire a V'E:cole
nationaie du Lou\re.
Le tell Hairii,situe A 11 kilomýtres N.N.O. de Abou-Kcrlai,
a tiefouilld au cours de six campagnes hivernales de 1933 &
1939, dirigdes par 1. Andre Parrot. Faisant la syntlihse des rCsullats. la presente etude les groupe systemnatiquement : piqque
protohistorique, royaume de Mari et regne de Zimri-Lim. Cet
Prudit travail de haute vulgarisation, a paru en deux articlei
de la Nouvelle Revue Thdologique, et prend place !signe de leur
valeur et int6ret durable), dans la Collection des Cahiers (n* IX.
57 pages). Tous ceux qui suivent la vie intellectuelle, en son
secteur orientaliste, ont profit6 de ces savantes et pertinentes
analyses non moins que de leur harmonieuse synthese.
F. C.
Cdline I.HOTTE, Elisabeth DUPEYRAT. - Suor Rosalia. Traduction de Letizia Viscoli. Rome. Edizioni Vincenziane, 1952.
208 pages.
lPrsentV en francais [Annales, 1935, p. 7411. sous le titre
aguichant : Cornette et barricades 'Paris. Bloud et Gay, 1934).
I'ouvrage est une vie de Sceur Rosalie (1786-1856), la populaire
Soeur de Saint-Vincent de Paul au xilx siiele. Traduit en italien
sous un titre plus aisement comprdhensif, ce travail contribuera
A ia meiileure et plus entiere connaissance de la Fille de la
Charite moderne. de mieux en mieux adaptke a l'aspect social de
I'amour du prochain.
F. C.
Carlo CASTIGLION. Cesare Cantu e P. Giuseppe Buroni (con
lettere ineditce. Tire A part : Rivista Rosminiana, fasc. II
et I de 1949, 28 pages.
Parini nombre d'autographes de la Correspondance de Cantu
conserves A la Bibliothcque Ambrosienne de Milan, Mgr Castiglioni, bibliothdcaire, publie un choix de dix-sept billets de Cantu
a Buroni (1868-1878), et vingt-trois lettres de Buroni A Cantu
(1861-1870).
Cette correspondance serait un beau sujet de these et d'dtude acad6mique.
Le Lazariste Buroni, professeur de thdologie dogmatique i
Turin, fut un des directeurs et conseilers de l'illustre Cesarf
Cantu (1804-1895), historien et homme politique italien : patriote ardent, et ddputd libdral catholique.
Les trois pages de preface de l'dditeur eclairent et soulignent les rapports cordiaux entre Cantu et Buroni, fidBle disciple de la philosophie d'Antonio Rosmini (1797, mort A Stresa.
1" juillet 1855).
F. C.
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La Province du Maine (Recue trimestrielle, t.. XII 1952) :
Les biens d'Eglise dans la Sarthe a la fin du xvlr • siccle.
Ordres enseignants : Lazarist's, p. 81-90 ; 172-190.
Publication documentaire et analyses par 1I.Fabb6 Girault.
de diverses pieces d'archives sur la maisun du Malns. La coll&giale de Coeffort fut cedie le 26 janvier 1645 i Vincent de Paul
par Martin Lucas, abbe conunelndataire de l'aiibbave boindictine
de Saint-Iilaire. diocese de Carcassonne. prvli.'d
des colligiales
Saint-Martin a Tours, et Nolre-Dme de Cooffort au Manis.
Le 30 juin 1645, Guillaume Gallois prend pi,.issession ; des
Lazaristes furent jusqu'en 1769 uunmznicrs ie I"llILel-Dicu du
Mans, et jusqu'au 22 juin 1791 (apposition de- s el;'s-, socuperent des Ordinands, dont ils 6taicnt chiarngs des le 18 noverbre
16i5.
F. C.
Archimandrite BONTEANO. - Les douleurs de la dcui.riiute naissance. Paris, Plon, 1952. 244 p.
Dans la vivante collection Prtsences, nous tenons ici un r6cit de conversioh du roumain TeodositP Bonteano 1898-1948'
disparu A Ciulnitza, un soir d'hiver 1948. lors d'un mvstdrieux
accident de chemin de fer, dans un convoi qui transportait plus
de deux cents indesirables. Le lPere laissait entr'autres notes
les bases de ce livre : attachant cheminement d'une Ame. en ces
milieux rounains oh l'on rencontre : Dames de Sion. Filles de
la Charitd, Assomptionnistes, Basiliens... et discritement les Lazaristes, charges a Bucarest de l'auminierie du Sanatorium SaintVincent-de-Paul.
De Heilige Catharina Labourd en de wonderdadiqe Medaille.
1951, Nijmegen, ubbergseweg 172, 68 pages (14 sur 19.5 cm.).
DWlicatement illustree et soigneusement presentee. cette brochure est dditie par I'actif Secretariat neeriandais de la .MWdail!e
miraculeuse. Elle fait heureusement connaitre la vie et la modeste existence de Catherine Laboure. ainsi que les prodiges de
!a MWdaille Miraculeuse. On reconnait lh des ap6tres et tout ensemble des gens pratiques qui organisent dans ce sens, Semaines
nariale.r et pelerinages.
Joseph BooN C.SS.R. - Monsieur Vincent. La grande pitid des
pauvres. Traduit du flamand par Paul Arve. Louvain, Ophouwen, 1950, 104 pages 20,5 sur 12 cm.).
Evocation lyrique de ia vie de saint Vincent de Paul
drame en neuf tableaux, il est tout indiqud, observe-t-on, pour
une emission radiophonique...
On le voit moins bien sur des planches : cela n'irait pasans difficult6s. a ...Le prdsent drame se joue en France. Mais
l'amour du Christ ne connalt point de frontieres. Sans arrft,
l'action fdconde de Monsieur Vincent coule commne un fleuve de
vie et de bienfaits, et la terre entire s'en trouvera bientdt inondie. , On reconnait IA I'optique et la g.•;•erosit. touchante des
pontes et des dramaturges.
*
**
Tout i la joie d'avoir requ quelques aimables accuses de rd-

reption, I'auteur, dont il v ite gentiment parli plus haut. p. 254-

255, souhaite nous faire partager son contentement. Dans ce
sens, apres demandes de M. Abadie aupres du Tres Honor6
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Peri. ce dernier a accd6d. Un tel ent6rinenent est un ordre. ainsi
qu'il est porte aux Reiges communes, chapitre V, verset 2 : ad
nutum... Les Annales se r6jouissent done de ces textes inatten-:
dus et qui veulent 6tre relus, 4 savoir un mot du Secretariat d.
Mgr Muntini (Service international des remereiements), une carte
de visite du Nonce apostolique en France, et quelques lignes non
Siginces de M. le chanoine Henri Peltier, le savant professcur
du Grand Seminaire d'Amiens, heureux, h l'occasion du 19 juillet 1952, de temoigner un peu de sa veneration h l'endroit de
saint Vincent de Paul et de ses cuvres en Picardie. Lisons done:
Dal. Vaticano, li 12 juillet 1952.
Mon Reverend Pere. J'ai bien recu, accompagne de votre lettre, les deux exemplaires que vous m'avez fait adresser de votrf
album illustre sur Saint Vincent de Paul, et je me suis empresse
de remettre entre les mains du Souverain Pontife, celui qui lui
6tait destine.
Sa SaintetJ a accueilli cet hommage avec bienveillance. On
ne saurait trop desirer en effet que la figure du Grand Apatre de
la charitW dans les temps modernes soit mieux connue du public
chrttien et l'tE'ucre de rulgarisation que vous vous ites proposde par cette publication pourra sans doute contribuer utilement e ce but. Ainsi est-ce de bon aemur que le Saint-Pere v
agrde l'hommage que vous Lui en faites et vous en remercie.
J'ajoute mes remerciements personnels pour l'exemplaire
qui m'etait destine, ainsi que pour l'offrande jointe a votre
lettre, que j'aurai soin d'employer t quelque bonne oeure.
Veuille: agrier, Mon Rdedrend Pere. l'assurance de mes sentim ents divouds en Notre-Seigneur.
J.-B. M.oNTr•m, Subst[itut]
Paris,le 16 mai 1952.
Monseigneur Ange-Joseph Roncalli, archeveque tit. de Mesembria. Nonce apostolique, remercie de trWs bon cceur M. l'abh::
Edouard Abadie, Prdtre de In Mission, du nouvel Album de Saint
Vincent de Paul. II I'a trouvd beau, trbs pratique ct bien tdifiant. - J. ROSCALLI.
Le diocise d'Amiens, ses paroisses et son Seminaire, doivent
trop de reconnaissance aux Lazaristes depuis trois sidcles pour
ne pas les aider i faire cownaitre et aimer de plus en plus leur
saint fondateur et patron : Monsieur Vincent.
Le Rdv~rend Pere Abadie, Pretre de la Mission, vient d'adresser en hommage & Monseigneur f'Eveque d'Amiens, un bel album
publid sous le simple titre : Saint Vincent de Paul.
Cette vie illustrde de saint Vincent de Paul a 0td composse
pour montrer l'homme de Dieu trouvant dans sa charitn
La
source profonde et inepuisable de son devouement total, par des
wuvres multiples, d ses freres pauvres et souffrants.
Avec cent soixante hAliogravures sur beau papier, elle plaira
d tous et sera d la portle meme des enfants, tout en s'inspirant
des sources historiques les plus authentiques (Henri Peltier).
Semaine Religieuse d'Amiens, le 19 juillet 1952.
Giovanni-Felice Rossi C.M. - II Cardinale Alberoni e i duecento
anni di vita del suo Collegio. Piacenza. 1952, 72 pages.
Tird & part de la revue Divus Thomas, ces pages, dcrites h
)'occasion du deuxibme centenaire de la mort du cardinal Jules
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Alberoni (f26 juin 1752), esquissent la vie du fondateur de I'illustre Collegio Alberoni : partie toujours \ivante de i'actiitd
du cardinal, gloire et bienfaiteur de Plaisance, p. l1-i6.
Quc!ques donnees statistiques et des pricisions sur I'quipenient scientitique de l'Institut Alberoni car Colielio n'a evideiument rien de notre colldge) font l'objet de huit paragraphe'
qui groupent renseigneluents et nonibre d'ilformtations. Ainsi au
cours de soixante-dix-sept camerate (chaibrbes) - nous dirios
promotions - mille huit cent cinquante-six 'lb\ es out tetd boursiers de la fondation : seize sont parvenus a 1l'piscopat ; mille
deux cent cinquante et un au sacerdoce ; cent neuf sont devenus
membres de vingt diverses communautes religieuses : c'est dire
que soixante-dix pour cent ont perse\idr6 dans leur ascension
vers la pritrise. Le reste. soil maladie. ou autres raisons. s'est
adonnu aux ktudes du droit, lettres, sciences ou mddecine. Nombre de rctlerites honorent uotablement la formation revue...
Pour 1'dquipemient littcraire actuel du Collegio. la bibliotlieque compte cent mille volumes et recoit cent cinquante-six revues en majoritO techniques. II faut y adjoindre archives, publications. cabinets scientifiques, collections. observatoire. galerie
de tableaux, tapisseries, etc...
F. C.
- Collection du Centre de pastorale liturgique 14.
Lex Or:A.•nu.
(ConlLmunion soleanelle et profession de foi. Yanves, 4-7 avril
195i. laris. les Editions du Cerf, 1952. 218 pages.
La Communion solennelle. qui jouit toujours parmi les fidbles. d'une grande consideration, demeure i une ocrasion unique,
il faut le redire. de dtiloyer un zile intelligent, dclaird. surnaturel et persv6vrant ,. C'est pour dclairer e problInme d'apostolat pastoral, que des techniciens du Centre de Pastorale liturgique ont reuni (cf. Annales, t. 116. p. 168 : t. 117. p. 65-,6). leurs
Ptudes (Vanves. 4-7 avril 1951) : d'oi ce volum?
efforts. leurs
qui, comme ses ain6s, se trouve entre les mains des apitres. qui
veulent toujours mieux informer leur zi•!e.
Parmi cette dizaine de rapports qui etudient llnitiationdes
enfants de l'antiquitd 6 nos jours, notre confrbre IM.Diebold a
scrute (p. .7-81). la pdriode : du Concile de Trente au decret
Quamr sinfulari (8 aoOt 1910). S'inspirant des statuts synodaux
franfais, et beaucoup moins des rituels episcopaux de 1'Eglise de
France. ces pages se maintiennent dans ce vaste cadre, bien
cohnu de I'auteur.
Sans pretendre rnsumer cette 6tude. il suffit de la signaler
ici comme un des t6moignages de l'activitl avertie de notre confr6re.
F. C.
E. DIEBOLD. 'rutre de la Mission. Diplome des Hautes Etudes. Un village lorrain : Wittring-sur-Sarre (2* partie). Metz,
1952. p. 59-144 [Fascicule 37 : Collection historique (Monographies lorraines), cr6ee par P'abb6 J. Touba et continu6e par H.-Ch. Hidgel, professeur au lycde de Sarreguemines].
Plus le sujet d'une etude est restreint, plus I'attention et
I'acribie doivent s'v montrer vigilantes. Ce sont ces s6rieuses et
reconfortantes qualitbs que nous rencontrons dans le present
travail de notre confrbre : &cho et temoignage de la technique
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1l'Ecole
historique qul. entre autres sanctuaires, fleurit e agree
des lHautes Eludes. II suffit de miriter une pareille constatation
pour classer dignement cette wuxre, dont les Annales t. 116,
p. 121-122), oat deja parl avec une confraternelle satisfaction.
Cette deuxinme partie de l'eu\vre 6tudie, a la loupe, la communautl de \Wittring : Les yens de la justice et de la police,
p. 63-107 ; Elccage, agriculture, viynoble, bois ct rici'res.p. 10s124 ; 31tiers et professions, p. 125-128 ; La vie au village de
iittring avant la Recolution franVaise, p. 129-141.
La suite de ce labeur fera 1'objet d'autres fascicules : is
honorent leur consciencieux auteur.
F. C.
Giovanni Felice Rossi C.M. - II codice latino 14546 della BiblioIte'a nazionale di Pariyi con gli opuscoli di San Tommaso.
Piacenza 1952, xui-128 pages.
Bien connu des specialistes de saint Thomas (i7 mars 1274),
le manuscrit latin 14546 de la Bibliotheque nationaie de Paris
pr6sente pour les opuscules thomistes une speciale imnprtance.
Sur ce imanuscrit, notre confrere a r6uni et agence quanliti de
renseignenments et de precisions qui 4clairent, dans une synthese
historico-eitico-1 alf5ooraphique. ce pr6cieux Codex, venu de
l'abbave parisieiue de Saint-Victor (fin du xnii siecle). Dtes 193'.
lors de son &dition de l'opuscule de saint Thomas : Expositio
salulationis angelicae, M. G. F. Rossi s'etait penche avec ferveur
sur ce manuscrit 14546 ; depuis lors, ii a multiplie avec lui des
coilacts studieux : nous tenons ici et la preuve et les fruits de
son savoir averti.
F. C.
Abbe Gaston CouRTOIS. - Sint Vincentius a Pault : Ifet schone
leven van de heilige Vincentius a Paulo. Louvain, 48 pages.
Leuven.
Parmi d'autres traductions, voici dignement habill e en
flamand par notre confrere Robert Lavaerts, la Vie illustrde de
saint Vincent de Paul, dont les Annales (t.116, p. 199), ont d6ja
soulign6 la valeur et la reussite.
Des milliers d'dducateurs et d'4ducatrices ont ainsi sous la
main, pour la r6pandre, une biographie de saint Vincent, parfaitement mise a la portee de I'enfant, sans ton sermonneur, en
touches discretes, avec toute la noble et ddlicate legon des paroles et des gestes vincentiens : soulignCes par les illustrationi
parlantes : cent soixante-huit pavrs de 1'habile dessinateur Robert Rigot. Tout cela : texte et traduction iconographique releve
du grand art qui se differencie nettement d'autres essais maladroits, quoique bien intentionn6s.
ce jugement universel Aussi, la reussite, le succbs proclament et redisent bien haut La valeur du present travail I
Voila qu'en France s'enlivent les cinquante mille exemplaires de
l'ddition originale. Encore ambliord, un second tirage va poursuivre cette bonne ceuvre, a cOt6 de plusieurs autres traductions et des quinze mille exemplaires de la pr6sente 6dition
flamande de nos confreres de Louvain : si bien secondds par lea
presses d'Averbode.
F. C.
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Le Tacole di fondazione dei Colleyio Alberoni presso Piacenza.
- Piacenza. Prem. tipografia A. del Maino, 1928, 135 paCes.
Les cinq Actes majeurs - base de la folldation du Collegio
Alberoni, sont ici it nou\eau riunis. D'abord : trois actes de Clement XII (1730-1740) : Bulle Clericalem cil'm eliynltibus du
13 juillet 1732 ; bref In apostolicae dignitalis f•0tiyio, du 3 fdvrier 1733 ; autre Bulie Cleri'alem vitam eliqcttlibus du 14 janvier 1734 ; puis, deux actes du cardinal Giulio Alberoni : un
chirograplhe du 2 aoit 1737. et sun testamient di 31 mai 1752.
A ces pieces on a joint entre autres les trente-quatre lois alhdroniennes pour les thoursiers de la iiaison. Ce dl'rnitr tcxte est
affich6 dans chaque cellule des 6elives... La volontt
du fondateur
est enclose en ces pages.
Paolo PROVERA. - Vii la tuIt rocazione Per re'iyiosi e refigiose), Turin. Mlariotti, 3e edition, 1951, 259 p.
Encouragements pour les religieux et religiicuses, les douze
chapitres de ce livre leur montreront les grantleurs de la \ocation religieuse et le besoin d'y correspondre. Consei's et consignes leur sont prodiguds sur d'eternels themes pratiques :
amour-propre en CommunautO, pauvrete, chast'tei. obeissance.
charitd, zele, souffrances. les superieurs. chercher les choses
d'en haut. Bel oeuvre d'apostolat et de direction.
F. C.
Vade mecum del Seminarista. - Qito, 19.52, 203 pages.
Ce manuel du seminariste. dditU pour l'Equat'eur. dtaille le
RNglement gendral du Grand Seminaire de Quito :distribution
du temps, p. 12-21 ; rigles de discipline, p. 22-35 ; exercices de
pit6e, p. 37-132 : manuel des ordinations, p. 133-200. Echo et
resumi de la doctrine traditionnelle dans les Seminaires Jes Lazaristes du monde entier. Cette presentation par I. Joachim
Masjuan. ne pourra que poursuivre efficacement la formation
sacerdotale en ses d6buts, et tout ensemble prdparer 1'6panouissement des vertus et qualitls du pretre de demain.
F. C.
The Conferences of St Vincent de Paul to the Sisters of Charity
translated from the french by Joseph Leonard C.M. - The
Newman Press. Westminster, Maryland. 1952. 4 volumes
(13-5 cm. sur 20.5). Tomes I : xxn-322 ; II : vi-310 : In :
vi-310 ; IV : xi-340 pages.
Entreprise a la suggestion de Francis Dodd et relue par
Miss Mina Moore. docteur es lettres. cette traduction des deux
volumes des Confdrences de Saint-Vincent, transerit la solide
6dition de Pierre Coste. Le travail patient et rmerite de M1.Ldonard. T.azariste ir!andais, a ddjh fourni au public de langue anglaise plusieurs ceuvres vincentiennes, A commencer par le Monsieur Vincent de Pierre Coste. et le brillant essai d'Henri Lavedan, Monsieur Vincent, aumtnier des galbres, dont quelques pages pourtant ,littdrairement de la mousse de champayne) ont
t laiss6 de c6tl. comme pratiquement intraduisibles, ainsi que
le note d'ailleurs l'avant-propos. II n'en est pas de meme des
Conftrences de saint Vincent, ici fidelement et inttgralement
pr6sentees en anglais. Des notes du traducteur fournissent utilement, pour l'Amerique et pour ailleurs, maintes :lartds sur des
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usages parisietus et un milieu xvnll si&cle qui a forceennt 6\o-

lue. Ileniermns en une pochette, ces quatre volumes sonl L'cnregistreinent fidi le de la \oix et doctrine de Monsieur Vincent
- parlant anylais. (n le trouve pour
francs. 11 y a loin des 900 francs de la
caise en un seul volume. II est \rai
d'Amirique sont autrement argentxs ;
fidlemient. leur bienheureux Pere.

16 dollars : environ 6.iul)
rdcente presentation franque nos fr'res et stcurs
mais ils aiment et sui\tnt
F. C.

Rome. En marge des Annali della Missionc, leur actif et
adroit directeur, M. Annibal Bugnini, a inaugure. pour le pullic,
deux collections, dcrites et prtsentees dans le style ais6 et facilement accessible des Digests, qui pullulent a notre 4poque.
A. - Sintesi Vincenziana, bimestrielle, puise ses informations dans les revues et periodiques vincentiens. imprimis uu
polycopis. Suivant la technique du genre, les articulets, illustrrs. sont generalemuent condenses et brossts en quelques ligncs.
deux ou trois pages au maximum. C'est I'information a la toise
et dans le style tdlegraphique qu'aime notre temps.
B. - Orizzonti Linceniiani : brochurettes de recits on souvenirs vincentiens. Elles veulent ditruser des tranches de vie et
d'apostolat, scion ]'esprit et la doctrine de saint Vincent de
Paul. Ainsi n" 1 : Arturo Marini : Tra gli Indios delle Pampas.
Debuts de la mission '1874) cliez les Indiens : conqutte du d(sert ;1878)... En quelque vingt-quatre pages 16geres et accort s.
c'est une tranche d'epopde missionnaire dans les pampas argei.tines et la Patagonie. (Une imprecision dans le croquis cart,graphique. page 2, parle du Brisil meridional). Dans cette evocation sommaire figurent les noms des Peres Salvayre, Savino,
R{veillere, Birot, Cellbrier, etc., Lazarisles, qui ont ceu\r6 chez
les Indiens dans la vaste Argentine, aux alentours de 1874-1878.
F. C.
S. VINCENZO DE PAOLI. - Opera omnia. Corrispondenza,t. I (16071631). 220 pages ; t. II (1632-1635), 224 pages ; t. III (1366mai 1638), 222 pages. Edizioni Vincenziane, Roma, 1952 et
1953.
Des 1930. M. Alcide Marina, alors directeur des Annali della
Missione (Cf. Annales, t. 116, p. 300-308), sentait pleinement le vif
int6r6t que garderait I'int6grale traduction italienne des (Euvres
de saint Vincent de Paul, dont Pierre Coste. avait mend A bien
1'edition frangaise en quatorze volumes (1920-1925). Sans retard,
a partir de 1932, commencerent a paraitre les quatre volumes Italiens des Conferences aux SSeurs et aux missionnaires. traduction
de la fiarquise Carlotta Albergotti. Dans l'ordre d'urgence et
d'utilisation quotidienne, ces tomes rdclamaient 6\ idemment leur
tour de priorite.
Sur ces entrefaites, M. Coste sortait les trois gros volumes
biographiques de Monsieur Vincent. Aussitit cette ceuvre austere et s6rieuse fut confiee a la plume de Tito Casini. Le 17
mars 1936, M. Marina 6tait nomm6 dleIgud apostolique en Iran
et les renes de la province romaine pass6rent en d'autres mains.
N6anmoins, la traduction italienne de la correspondance de
saint Vincent de Paul 6tait achevie : elle commencait a sommeiller dans un coin du bureau du directeur des Annali.
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Avec le tenps, editer pareille masse de textes prdsentait
des difficuits tlnaneibres accrues, que l'on devine ais6dent.
Pour ce rude problmre, providentiellement se presentait *rdcenment Ezio Cantagalli. editeur siennois, averti, fort d\eot a saint
Vincent de Paul. Sa collection I Classici cristiini fournit intrdpidement 3 ses souscripteurs et rapideinent des \olumes periodiques. Dans ce cadre, des 1952. dans une heureuse alternance
avec la Somme Thdoloyique de Thomas d'Aquin. I'ditcur envisage de fournir de ses abonnds et souscripleurs la Correspondance de saint Vincent. Prdvue par M. Marina. la traduction a
Ste
menee a bien par Mine Fornaciari. II n'est pas doime au
premier venu d'habiller convenableinent en italien d'aujourd'hui le francais de Vincent de Paul. Son fran'ais d'il v a trois
cents ans. en certains points, n'est pas tout a fait relui de nos
jours ; et bien rendre une correspondance dans son ton parfois
familier suppose une connaissance avertie et avisde pour serrer
de pres une pensee et une fornm ici et li personnel[e. Bien
que la simplicit de Vincent dereure a cent lieues des difficultds que presenteraient en certains cas d'autres auteurs.
Cette susdite traduction italienne est compldtle ou rectifide
par quelques nouvelles lettres de saint Vincent, parues spdcialement dans les Annales (Cf. les index r6capitulatifs. t. 102,
p. 234-237. et t. 106-107. p. 568-570), depuis les volumes de
Pierre Coste. Cette mise au point ultime est assurde par M. Luigi
Franci - remarquable tra\ai! qui, sortant a la cadence privue
par i'dditeur. ne peut que faire mieux connaitre saint Vincent
ii est done digne de louanges et d'attention.
de Paul
F. C.

INCROLOGIE
MISSIONNAIRES
i5. Hueber (Etienne), pretre, dic A Chicago, le 17 juillet 1952 :91, 70.
46. Marques (Ismael), prCtre, dec. a 'illarroya, Ic 22 jui let 1952 : 6'. 50.
17. Beltun (Joseph), prat.. dec. 3 PiladlIphie. ie 2 doOl 1952 ; i2, 20.
48. Piper \Vincent). pretre. dec. 3 Philadelphie, Ie 17 aoti 1952 : 78, 6.
49. Casliau (Auguste), pratre. dci'Mdd & l'ichy, le 24 ao0t 1952 : 73. i1.
50. O'Sullivan (Georges'. pretre. dic. a Dublm, le 21 auot 1952 : 2, 62.
51. Zeman Joseph), pretre, dec. & Hongkong, le 27 aott 1952 : 54. 32.
52. Coello (Ju:ien), prtre, dfc. a Mritda, Ic 23 aoi 1952 : 89. ,id.
53. Garcia (Bruno). prul., dec. a Lx lltuane, le 3 scptmnbre 1952 61. 44.
28.
54. Lloyd (Paul). pretre. dec. a Saint-Louis, le 2 septmrbre 1952 iC.
55. Vetter (Philippe). pretre. dCc. . ColotIne. le 4 seplembre 1952 8i, 63.
56. Averous F.), pret., dec. - Santi(ngo (Chii), Ie 25 aouLt 1952 ;79, 55.
57. Botta (Jean). prdtre, deo. A Monlecideo, ie 7 septembre 1952 i:, 51.
80, 5?.
58. Krzywdzinski (Miihtl'. coadj., die. a Cracovie. 18 aoit 1952
65. .
6.
3 Metz. le 9 octobre 1952
59. Girard (Joseph). pretre. d6ecet
io0. Power (Slanislas), prltre, dec. A Ashfield, le 30 sept. 1952 : i.59.
13 21.
61. Pezdir (Arselme), caodj., dCc. & Ponikve, le 20 sept. 1952
Madrid, le 25 octobre 1952 : 6. 46.
62. Cid (Gumersinde). pretre. dec. a
82, 53.
63. Chiabrera 'Blaise). coadj., d6c. 5 Chieri. le 13 nov. 1952
64. Darricau 'Albert). pretre, dec. a Dax. le 25 novembre 1952 ;61, 43.
65. Bonanate (FPlix). pretre, d6c. a Turin. le 22 nov. 1952 ; 1. 53.
72. 53.
66. Lalanne (Th.'. pretre. d6c. au Berceau de S.-V.. le 26 nov.
67. Kesselieim 'E(ienne). pretre, dec. &Cologne. le 24 nov. 1952 ; 59. 39.

68. Vorage (Ernest). pretre, dec. a Trfves, le 6 dce. 1952 ; 69,

.6.

69. Campbell (Grgocire). pr., dCc. & Philadelphie. ie 5 dde. 1952 ; 65, 45.
70. Bottigliert Joseph). pretre, dec. ANaples, le !7 dec. 1952 ; 7-, 54.
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NECROLOGE 1953
1. Van den lleuvel ;Adrien), pr., dec. h Hoboken, le 2 janv. 53 ; 72, 53.
2. Kutscleidt •:everin;. pretre, dec. & Tr'res, le 26 dec. 1952 ; 8l. 61.
3. Riu Raymond), coadj., dee. A Bellpuig, le 2 janv. 1953 ; 80, 54.
4. Saiz Bruno), prOtre, dec. a Madrid, le 23 ddcembre 1952 ; 7. 58.
5. Schmilz :Francois), pretre. dec. & Cologne le 13 j;nv. 1953 ; 7. 55.
6. AcosLa :Francois;. pretre, dec. A Limon, le 13 janv. 1953
87, 56.
7. Mc Carthy (Denif), pretre, dec. & Phlladclphie,le 12 janv. 53 ; G, 31.
8. Clabault Natalis), prelre. dec. A Paris, le 26 janv. 1953 " 88. 62.
9. Bravo 1,Mariano). pr-tre, dde. a Sdville, Ie 21 janv. 1953
66. iS.
10. Kogel ;Joseph), pr1tre, d.c. a ifedeprdm, 29 janv. 1953
77. 57.
11. Bauthian .Edouard], prdtre, dec. & Dax, let i
f6vr. 1953
56, 38.
12. Gaudp (Raymond), pretre, dc & Barqui.im•eto, I*" ftvr. 53 :7. 56.
13. Paimple'ga Higinio), prtere, dec. A Madrid, le 6 janv. 53 :86. 67.
14. Colabucci (uDominique).
pr., dec. & Sienne, le 20 janv. 1953 : 57, 40.
*
15. Vossen ;Chriltian). prelre, dec. . Schdnecken, le 1"
mars 53 S: . 66.
16. Tabernacolo :Fralu.), pr-tre. tidc. & Naples, le 3 mars 1953 : S. ;6.
17. Henrotte :Gilles), pr6tre, dec & Bahia le 13 mars 1942
68. 48.
18. Santos .Manuel), pret., tldc
Belo Horizonte, le 14 juil. 1942
73 50.
19. Moreira ;Joseph). pr., dtc. Riho de Janeiro. Ie 8 janv. 1943
55. 34.
20. Freitas Janvier), pr., dec. A Congouhas, le 15 dec. 1943
35. 12.
21. Anesi :Jean), pretre, d4c. & Recife, Ie 5 mars 1945 : 78, 54.
22. Schmidt (Jacob), caodj.. dec. A Rio de Janeiro, le 7 oct. 1940 ; 80, 55.
23. Holin Candido), coadj , d0c. B Diamantina, le 5 oct. 1945
7, 40.
24. Curto i.Marien), coadj., d4c. & Caraca, le 10 fevr. 1948 ; 78, 59.
25. Canilrot Etienne), pretre, dec. A BWdarieux ie 20 mars 53 ;80. 57.
26. Narguel (Albert), pretre, dec. & Paris, le 24 mars 1953 : 79. 62.
27. Sauget :Goorges), pretre, dde.
Yillebon, le 24 mars 1953 ; 36, 19.
28. Rafferty ;Thomas), pr., dec. A Castleknock, 25 mars 1953
62, 41.
29. Marinez 'Ange), prdtro, dec. A Madrid, le 24 mars 1953
64. 45.
30. Gancedo (Edmond;. pritre, dec. A Madrid. le 24 mars 1953
74, 57
31. Yester (Joseph), pretre, dee. A Nuth, le 30 mars 1953 ; 78, 59.
32. D)uggan Denis). pretre. dec. A iaint-.ouis. le 9 dec. 1952
71. 54.
33. Flynn :Fran(ois). pretre, dec. & Farumgas, le 9 avril 1953 71, 53.
34. Zsizcek (Jean), coadjut., ddc. Pannonhalma, 8 avril 1953
74, 50.
35. Smid 'Lcopold), pr6tre, ddc. & Celje. 3 mai 1953 ; 74, 54.
36. Monte 'Vincent), pretre, dde. A Madrid, 6 mai 1953 : 64. 43.
SCEURS
LandaiF Anne-Marie), Maison Principale. Paris : 80, 59.
Chenet 'Charlotte), Maizon de Charite, Janral-les-Dieppe ; 83, 52.
Benad Victoirec, Hospice, Dammartin
6., 36.
Capeau ,Josdphine), H6pital, Lodhve ; 70 37.
Fillion Bernardine), Maison Principale, Paris ; 86, 62.
Dessalles (Jeanne). H8pital. Ham ; 53. 30.
Bonnanni (Marie), Maison Centrale. Naples ; 67, 45.
Talarczyk (Marie), Maison Centrale. Cracovie ; 76, 55.
Nally (Mary), Villa St-Michael. Balt:more :Etats-Unis) ; 81, 46.
Idiondo (Marie), Maison Centrale. Buenos-Aires ; 53, 22.
Joly (Glaudie). nMaison de Charite. Montolieu ; 80, 52.
Dufour 'Aurore), Maison de Charitd, Clichy ; 79, 52.
Mommessin (Marie). Malson de 'a Petite OEuvre, Marseille :73. 54.
Linossier ;Marie), Maison de Charitd, Coulommters ; 82, 57.
Page (Marie), HOpilal St-Joseph, Lyon ; 56, 26.
Rommel (Jeanne), H6pital Francais, Lisbonne ; 51, 22.
Richard (Berthe), Misericorde, Ras-Beyrouth (Liban) ; 79, 52.
Zais :Amalia). HlSpital de la Paix, Istanbul (Turquie) : 80, 30.
Vandenbroeck (Sidonie). Maison St-Bavon, Gand !Belgique) : 86, 60.
Malesset (Ernestine), Maison St-Joseph, Verviers ,Be!gique)
; 79, 56.
Kosa (Marie), Misdricorde, Przeworsk (Pologne) ; 73, 53.
Michalowska (Angdlique). Maihon Centrale, Varsovie (Pologne) :77, 50.
Jakubiiasiak (Louise); Ma:son Centrale, Varsovie (Pologne) ; 16. 57
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Gillot (Louise). Maison de Charit. \uits-Sl-'I
G(r,'e.
s;-,
;s58
Thiery (Gabrie'le), Misericorde, Doniu ; 78. 55.
Maujean (Philoniime), Hospice St-Nicolas, Metz : 83, 62.
Rousseau (Eugeni-), H'pital. Bourbon-l'Archambault : 81. 55.
Cotlenceau (Henrietle), Hipital-Hosp:ce, Bellede : 69, i2.
Goltrant (Jeannei, Maison ideChlarit*s, Parois.-e St-Jos. ph. Paris ; 84 62.
Ledoux
6Zlie), HWpitai Civil .Armeti'res ; 78. 53.
Duprez (Margueritde, Institution ldeiSourid-Mitrls. .Ir•as :
r
5r.'.
Houteer (Justine.) Maiirn de Charilt, X\eux-les-Mines ; 80, 55.
Boggiani (Josephtne). Maison Ctnirale, Turin ; (;9. i8.
De Anna (Angl), HOp:tal rili(aire de la Tlrinil,
.\p1le.s : 63, 39.
Lope iMilagros . A-sie Provincial. Toledo (Espine : 72. 51.
Zubiaurre (Aguslina., HWpital Provincial, Burgos ;Espagne) ; 57. 33.
Ortelli (Rose,. RWsitence. Carabancheil iajo 'Madlrid : 70. i-i.
Echeverria 'Franeisc:a), Bienfdisancie, Elizondo (Espagne : 75, 51.
Muruzabal 'Felisa. Maison St I.. ideM'1ril a. Rllfelbuitno ; 48, 1i.
Lopez (Maria), _Iaison St-Nicolas. Ta ldrmonr (Espagne) : 34, t1.
Iturburu Guillerma), lH6pital. Salrtrre Espagnenp : 76. 59
Segura (Maria;, Coll.ge San J.us. Cidld Reail E--pa.ne : 86,
6 66.
Rodriguez (Fernanda), Hopitai Provincial. Va.enciar
Espagnel : 7S. 56.
Zabalegui 'Ursula), Foyer Catabron. Santander (Espagne) : 78,56.
Orga (Maria). Maison fie Proterlion, Sevilia Esp.agne. 76, 39.
.2, 57.
Jeanniard (Anglique),
Maison de C!harilt., Le Ilaincy :
Arnaud (Emi:ie)• Hosp:ce. Boisy•illaume ; 86, 62.
Callendrier (Ang6line), Hopita!. Lucon : 81. 58.
Tison 'Marie-Louise).
iMaison
Sl-Philippe-dii-Roule. PNris :76, 54.
Beglot (Lucie), Hospice, Guimerrille : S. 60.
Trojani (Marie), Mais. St-Pierrre-de-Monlrouge. Paris. III -t-.\ie. ; 73, 44.
Regord (Marie), Mai-on du Fourneau, Marseille : 79, 56.
Folgado (Maria), Hi3pital San Martin, Las PaInaisiCanaries) : 73. 52
Ortega (Emilia), Maison Ste-Louise de Marillac. Rafelbunol : 83, 6t.
Robinson (Ada Elizabeth), de Leih-on-'ea. Lonmres : 77. 55.
Rohrer (Louise), Hopital g6n6ra', Graz (Autrichel : 82, 65.
It dii
: 92. 72
Forneelli 'Lonie). Maison fie le.lait-. V'ari,'i'iGi
Forti (Gaetane), Maison Centrale, auldes ; 41. 22.
87, 67.
Lacy 'Agnes), HOpital Si-Vincent. Indiln.jlolis E:;ls-lni-s)
Palterson (Mary). Miti-n .St-Vin',-nt. IDreel H'1i Fl;ls-lUnis! ; 96. 72
: 7i. 31.
Otero (Sara de Jesus). Dispensaire. Tuhlir TC.,i.'ii,
Gonzalez 'Aurelia), IH)pial, Pnsto 'Colomtlie) ; S5. 57.
: 7. 5!
Renard 'Marie), Maisun de Char l . M.ont1r;li
Reuter (Marie). Maison de Charit., Montoieiii : 75. 5i.
Connelly (Catherine;. Hopital St-Vincent. Saint-Louis 'Et.-Unis) ; 81, 53.
S2, 57
Mullen 'Margare!), Vi! : SL-Mi:I:hael. Blitimore Eiats-'Unis'
Flanagan 'Catherine,. Vilia St-Miclhel. Baltimrre Ei:tls-n'~s) : i6. 41.
Vil'ota AAmelia). H6pit.al g;:nc!,a;,
Gyt!lquil 'EquatL,,r)'
: 68, 39.
Averty Jeanne), Infirmerie de Flores, Buenos-.Aires : si, 59.
llrich : 7. ),.
Moik 'Therese). HOpill.i hKittelfeld
: 69. 49.
Zalewvka (Maciannel. .Maisýin de Ch.;rite'. G(;or;wr Po•lo'n:l
: 93. 5.
So:eri Isabelle). Orphelin i. Gia;oIr;, 'ali
Cerreto (Fortune). -M.,ison drfRetraite. Maridliann Italio) : 66. W0.
Guarnero (Maria), Bienfaisani'. UL Ilabana (Cuba' : 85, 69.
Zarajozia Eýpagne : 62. 44.
Blasco 'Manuela', Hupital nrililairP,
Zuazu (Paula), Collige de .'Imm.ctl.de. Legans 'Espagne) : 85. 58.
64, 44.
Velasco 'Rafaela). RWsidrnce proviciale.. A*.tslrfa Espagne)
Medina (Isabel), H6pital, Menresa ;Espagne) : 83. 66.
Carrillo (Juliana, HOpilal. Succra Espagne' : 83. 66.
iThel. Le.mnr•ts 'Espgne) : 76. 57.
Lasheras '.usla), .\lien6sSanta
y G elri (Espagne) : 71, 42.
Poch (Adolflna), Casa Amparo. Villani,.rat
Ferrer (Teresa), Asile du Sacrd-&(rur. Ileus 'Espagne) : 87, 66.
Alcaniz (Enriqueta), Bienfaisance. Tarragona :Espagne) : 80, 61.
Morales Maria). Maison Sainte-Louise. Rafetbunol Espiane) : 84. 60.
Picard (Andree), Orphelinat. F.eamp : 58. 20.
Go:envaux (Josephine', Maison St-Victor. Lidg.e Belgique) : 8i. 62.
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Eg-rtnl ,\Wintefridej, Maisou St-Viiinent, Carlimle Place. Londr-s ; 7. 52.
Gild•aes .Candida), Mai-on Sle-Loulse, Rafelibtuol Espagne; : 86, 65.
Zabala :•urina). MAaison S'e-Louise, Rafelbunol ;Esp;gne) ; 60, 32
Aiuologui Clcitota), Atiie N.-D.-de-la-.Merci, Madrid ; 87, 62.
Fernandez Elena), Fourncau &conviinique. Ecija 'iEpagne) ; 48, 29.
Buliorques L.Marita. Mis, n Centrale, Madrid ; 75. 50.
Zahun .Manitla~
, olCo:ge de la Merci, Cordobta Espagne) ; 79, 5,;
Bille ,Herminc), .Maison Centrale, Graz (Aulrxche) ; 61, 34.
Kgler ;Anne),
Mauon ide Retra.te, Dult (Autriche) ; 86, 65.
Delli :anti :Lauru.). Institut Mater Del, Xaples Italie) ; 79, 57.
Bl.cconi 'Marik), Monistcro Sienne (Italie) ; 87, 59.
T"lnini :Pdlmir'a, Sour-ds-Muets. Sienne kitalie) ; 87, 63.
Ghironzi Virginia), Hospice, Orrielo (Italie) ; 81, 59.
Tapparo Thertse), Mai.on Centrale, Turin (Italie) ; 42, 21.
Clatcy 'CAýthirine), Vi:ia St-Michael, Baltimore :Etats-Unis) ; 82, 53.
Abad Esperanza'. Ma
.1 ua de Charit., Barcelone Espagne) ; 72, i.
Dupuy \Victorin-•, Sanatorium, Moniferrand
75, 47.
Rivailain M;arie;. Maisan de Cliarilt., Erquy ; 75. 5
MI,)nperi :Elisabfrthl Hospice, Belletanche ; 78, 56.
caisso :Anne), Maison de Charil,, Montolieu ; 85, 62.
Sltphan (Jeanne). Mliso-n ;e !a Prvoidence, A.lger : 73, 50.
Marconi (Livia), Monistero Sienne (Italie) : 94, 71.
Muscolini (Enrica), Mounisero. Sienne Italiec ; 81. 60.
Ziuiewicz (Marie). HOpital, Moszczany (Pologne) ; 75, 57.
Kubalewska (Catherine), Kepa (Pologne) ; 79, 51.
Kane (Elizabelth, Hopital Sle-Agnis, Baltimore ;Eiats-Unis) ; 74, i6.
Henry Sarah), Vi la Ste-Louise, A.ormandy (Etats-Unis) ; 80, 56.
Durkin 'Ellen), H6pita! de la Providence, Mobile (Etats-Unis) ; 82 52.
Thomas (Esther), HlpUal
;
gnora,: Valenciennes ; 89, 62.
.Maugere "Marie), Maison de Charite. Domaqne ; 65. 31.
Bernard JFrancoise), Orphelinat, Chambdry : 76, 53.
Galzy (Paule), Dispensaire St-Vincent, Rio de Janeiro ; 59, 39.
Guyadet Virginie), H6lte-Dieu, Rennes ; 77. 51.
Viinnot iFrancoise), Maison de Charitd. Clicky ; 78, 57.
Heastie '(atherine). Hdpital, Constantine Alg•rie) : 72, 31.
Bianchi (Josdphine), Maison Genlrale, Turin ; 5, 30.
Bernardini :Marie), Maison Cant'a'e. Turin
65, li.
Barea (Pietrita), Maison St-Pierre. Sassari ,Ialie) : 85, 63.
Hijliwerth iMarguerite). Schernbcrg, Salzbourg (Autr:che) : 60, 41
Fey 'Margaret), Hapital Ste-Mario. Salinaw (Etala-lUnis) ; 52, 32.
Donovan (Ellen). Hipital SI-Vincent, Saint-Louis (Etats-Unis) : 84. 59.
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Billing (Amy), Maison SI-Augustin, Darlington (Angleterre)
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